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L'ANNEE igo&
Depuis I'Assemblie g6ndrale de 19go, six annees se sont
6cuules. Cette annie, 1908, se tiendra donc A la maisonmere, I'Assemblde sexennale. M. le Supirieur general 'a
fixce a quelques jours apres loctave dela fete de saint Vincent de Paul; elle s'ouvrira le 3o juillet.

Dans une circulaire datie du mois de janvier, M. le
Superieur gen6ral rappelle aux deux families religieuses
de Saint-Vincent-de-Paul que I'anno e i 9 o8 amine le
cinquantieme anniversaire de l'ordination sacerdotale du
Souverain Pontife Pie X. II invite chaque membre & donner ses prieres et chaque maison a donner son offrande pour
le jubile de Notre Saint Pere le Pape. II annonce qu'il se
propose d'aller lui-meme a Rome a cette occasion presenter
au Souverain Pontife, avec cette offrande, les hommages
et les voeux de toute la famille de Saint-Vincent-de-Paul.

ETABLISSEMENTS. -

Voici quelques renseignements gko-

graphiques sur les etablissements qui figurent pour la p remiere fois au Cataloguedupersonnelet des etablissements:
AeRANcaiE.

Cette localitd est situde

&6 kilometres an nord de

Curityba,capitale de I'.at de Parana, au Brisil. C'est un groupe
colonial de trois cents personnes environ dont un tiers sont des
Bresiliens et deux tiers des Polonais 6migres. Le service religieux est accompli pour Abranches et les environs par deux missionnaires lazaristes polonais. -

Voy. Annales;

1907,

p. 249.

BARI, en latin Barium,ville de l'Italie meridionale, est le chef-

-6lieu de la a Terre de Bari , partie de l'ancienne Apulie on
Pouille.
Cette ville est it xo kilometres au nord-ouest de Brindisi et &
19o kilom6tres au nord de Tarente. C'est une station sur le chemin de fer du littoral. La population est de cinquante mille
habitants (1871). Bari est dans une position agreablesur 1'Adriatique; son port de commerce est tres actif; ii y a deux ports ou

plut6t deux mouillages naturels separes par une langue de terre.
C'est un archev&che; it y a un seminaire et un lyc6e.
Quoique soumise aux Romains, Barium couserva ses magistrats.
Apris la chute de I'Empire, elle tomba entre les mains des Sarra-

sins, leur fut enievie en 841 par les empereurs grecs; fut prise
au onziime siecle par les Normands, qui en firent la capiiale de
leur principautd, et passa ensuite aux rois de Naples. Elle appar-

tint an *
me de Naples jusqu'i son annexion au royaume
d'Italie. L . pretres de la Mission y ont : io une maison de mission deuis 1745 (La Congr. della Afissione in Italia, p. 256,
512, 597), et 2 la direction spirituelledu seminaire (g9o7).
REGGIO DI CALBRIA (pour la distinguerde Reggio d'Emilie) est

une ville maritime de l'Italie miridionale, chef-iieu de la Calabre
ulterieure. Elle est itablie sur la rive orientale du detroit de Messine, Messine lui faisant face a peu pres del'autre c6te du ditroit.
C'est dans ce d6troit que se trouvent les 6cueils c6•lbres de Charybde d'un c6td, de Scylla de l'autre. C'est un archevche. La
population est d'environ vingt-cinq mille habitants.
Reggio fut fond6 en 670 avant J.-C. et fat une des villes les

plus florissantes de la grande Grece. Cette ville tomba au pouvoir des Romains en 281, et Cisar iui donna le nom de Rhegium
Julii, pour la distinguer de Rhegium Lepidi (Reggio d'Emilie).
-L'usage de la langue grecque s'y conserva jusqu'au commencement du quatorzieme siecle. Apres la chute de YEmpire, la ville
changea souvent de maitres et fut bien des fois ravagde, tant par
les armdes et les pirates que par les tremblementr de terre. A la
suite de celui de 1783, elle fut entierement recoistruite sur un

plan regulier, avec de larges rues et de beaux bitiments. Elle
possede une belle cathddrale moderne, un archevech6, un seminaire, une icole speciale, un musie et une bibliotheque publique.
Les admirables points de vue sur la mer et les c6tes de la Sicile
ajoutent encore au charme de la situation de Reggio.
Les Pretres de la Mission y ont la direction spirituelle du seminaire (1907).

-7GIRGENTI, ville situ6e pres de la c6te sud de la Sicile, est l'ancienne Agrigente des Romains. Elle est & zoo kilometres au sud
de Palerme; c'est une station du chemin de fer de Palerme,
Caltanisetta, Port d'Empedocle. Chef-lieu de province, siege
d'un 6vkcui, la ville a dix-huit mille habitants; dans l'antiquiti
elle eut une population beaucoup plus considerable. Son port, i
3 kilomitres de la ville, est tres commerjant. La ville n'est pas
bien bitie, mais on y jouit d'une superbe perspective. - A 2 kilom6tres de l1, se trouve Girgentivecchio, ot l'onvoit les ruines
de l'ancienne Agrigente. Girgenti mame occupe la place de 'ancienne citadelle, batie par Dedale a la demande du roi du pays.
Les Pratres de la Mission avaient ddji eu un dtablissement i
Girgenti en 1753 (La Congr. della Missione in Italia, p. 287);
ils y revinrent en 1872 (Ibid., Continuafione, p. 373). En 1907,
leur a etd confide la direction du seminaire.

CALBAYOG est une ville de I'archipel des Philippines, dans l'ile
de Samar, diocese de Cebu. Cette ville est situ&e surla rive occidentale de Iile de Samar, a l'embouchure d'un riodescendu des
montagnes c6tieres. Le territoire de la commune de Calbayog
est grand, tant6t montagnes et tant6t vallees, tant6t forits et
solitudes et tant6t campagnes peuplkes. Nombre des habitants
de toute la commune, 20 700. - Dictionn. de geogr. de Vivien
de Saint-Martin; Suppliment, 1897.
Les pretres lazaristes y ont un collUge (19o7).
SUCRE est la capitale de la Republique de Bolivie; prdcidemment cet honneur appartint & La Paz de Bolivie, dont la population est plus considerable.
Sucre, appelee autrefois par les Espaghols La Plata,est 1'ancianne ville dont ic nom indigene est Chuquisaca.Le nom recent
de Sucre lui a itd donn[ en l'honneur du gdenral de ce nom qui
remporta la victoire ddcisive (1824) dans les guerres de l'ind6pendance. 24 ooo habitants.
Chuquisaca fut fondee par un des compagnons de Pizarre, en
x529, sur l'emplacement d'une ancienne ville indienne, appelee
en idiome guichua Choquechaka ou a le Pont d'Or s, par allusion aux richesses qu'emportaient avec eux les Incas lorsqu'ils la
traversaient en allant & Cuzco. La ville est construite au milieu
des montagnes, sur -n petit platean as"ez rigulier entoure de
ravins profonds. Les rues sont bien alignees, large- et propres.
Les maisons sont bien construites et offrent une distribution qui
reunit an ged•ral I'agrdable a 1'utile; la plupart n'ont qu'un

-8etage, et dans la cour de chacune d'elles un filet d'eau coule
sans cesse sur les dalles dont elles sont pavdes. - Chuquisaca
fut drigee en evechU en i55 • "m:GoS, ede fut 6levde au rang
Tzrzh».»'cýUe.
En venant d'Europe, la voie la plus facile pour arriver a Sucre
est de se rendre & Buenos-Ayres, d'y prendre le chemin de fer du
Nord. I1 y a ensuite quelques jours de voyage a cheval.
La direction du siminaire a etk confide aux Prktres de la Mission (1907).
Nos GRAVURES..- En tate du volume d'Annales de l'annde
derniere, nous avons donne le beau portrait de saint Vincent de Paul, gravr par Raffoux; nous donnons en tate du
volume de cette ann6e, le portrait du successeur de saint
Vincent, M. Ren6 Almdras, deuxirme Supdrieur g6neral de
la Congregation de la Mission. Nous nous proposons de
placer ensuite, au commencement de chaque volume, successivement, les portraits de MM. Jolly, Pierron et des autres Supdrieurs generaux. On aura ainsi la serie complete
des successeurs de saint Vincent de Paul i la tte de sa
Congregation.

EUROPE
FRANCE
MUSINENS,

PAR

PELLEGARDE

(AIM)

LA S(EUR MARIE DESCHAUX, FILLE DE LA CHARITT

Le devouement a la double famille de Saint-Vincent-dePaul de la respectable sour Descharx a td particulierement remarquable et g6nereux - plusieurs le savent. Aussi nous nous faisons un devoir de saluer ici sa mimoire, en transcrivan: quelques notes qui nous ont &t6
adressies. Une notice sur le. vertus de cette digne Fille de
la Charit6 est rdservde an recueil habituel qui parait le
1 er janvier de chaque annee.
C'est le I5 septembre 90o7 que la sceur Marie-LUonie
Bouquet Deschaux, Fille de la Charit6, fondatrice et supirieure de I'asile de Musinens, par Bellegarde (Ain), rendit
son Ame A Dieu, dans la quatre-vingti4me annie de son
age et la soixante et unieme de sa vocation religieuse.
Elle naquit A Moulins (Allier), en 1827. Sa famille se
rattachait a la noblesse et elle avait conservi des traditions
ardemment chrdtiennes; aussi ces deux choses, un rang
dlev6 et une vertu profonde, laisserent-elles dans seur
Deschaux les empreintes d'une grande dignit6 naturelle et
d'une veritable saintet4 qui ne s'effacerent jamais.
Elle fut privie de bonne heure de l'affection de son pere
que la mort lui ravit. Aux souvenirs de jeunesse qui lui
echappaient parfois, on entrevoyait la rigueur ivangdlique
avec laquelle sa m&re Lavait dlevie.
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C'est i l'Age de dix-sept ans qu'elle sollicita son admission dans la Compagnie des sours de Saint-Vincent-dePaul. Elle tit son postulat A Saint-Germain-l'Auxerrois, A
Paris. Apres son noviciat et apres sa prise d'babit, qui eut
lieu en novembre 1846, elle fut fixee . la maison-mire i
Paris. Malgr6 sa jeunesse, pendant 1'espace de six ans, la
saeur Deschaux y fut entre les mains de ses superieurs,
comme un sujet d'elite sur le ddvouement et la capaciti
duquel on savait pouvoir compter, et qu'on utilisait selon
les circonstances et les besoins. a On la pr6tait *, disent
ses compagnes ; et elle, deson c6td, se pretait A tout. Dijon
fut apres Paris son premier poste; puis ce fut Paris encore,
au secretariat,a l'ceuvredes Missions, qu'elle fut employee;
Bergues et Douai furent ensuite les temoins de son zdle,
jusqu'A ce qu'enfin un nouvel acte de devouement qu'on
lui demande, fixe son avenir d'une faqon definitive.
Au moisde juillet 1852, soeur Deschaux se rendait A
Paris pour les saints exercices de la retraite. Ici, nous
transcrivons une note laconique qu'elle a laissee ecrite sur
ce sujet. Aux derniers jours de la retraite a on m'offre de
venir au Grand-Sacconnex, dit-elle; vingt-quatre heures
de riflexion.....oules sceurs sont rappeldes; la maison est
abandonn6e... > Les vingt-quatre heures de reflexion durent
atre p6nibles, car la note continue:
1i juiilet, nuithorrible. a La proposition 6tait grave, en effet, et le trouble
est comprehensible. Elle n'avait que vingt-cinq ans, et
c'6tait une oeuvre menaaant de pirir. qu'on lui offrait de
concourir a sauver, pres de Geneve. Providentiellement,
elle se rappela la soeur Amadieu, une ancienne supirieure
du Grand-Sacconnex, dont la vie sainte I'avait frappee, a
la lecture de sa notice faiteau seminaire; ce souvenir joim
a la confiance en Dieu, la fortifia et la d6cida.
Des le 20 juillet, la soeur Deschaux dtait i son nouveau
poste; pendant environ vingt mois, elle y demeura i titre
de simple compagne. Puis n'ayant pas encore vingt-sept
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ans, elle fut designe comme superieure de la maison.
Alors non seulement elle conserva fidelement ce d6p6t de
a son Sacconnex ,, comme elle disait affectueusement,
mais elle Pagrandit. Elle n'avait trouve, en arrivant, qu'une
maison, on pourrait dire misdrablement aminagee pour
une ecole et un ouvroir d'externes. Bient6t elle songe i
riunir des orphelines, i crier un asile, i hospitaliser des
vieillards; ii lui faut aussi des missionnaires; et tout ce
programme elle parvient a le r6aliser. Pendant vingt ans,
Sacconnex et les environs sont les t6moins de son zele
actif, et le passage de cette admirable fille de Saint-Vincent
y produit une impression si profonde, que les longues
annees 6coulees depuis ne 'ont pas fait disparaitre encore.
Nous pouvions le constater il y quelques mois & peine; le
souvenirde soeur Deschaux est reste Ii, apres trente-cinq
ans, toujours vivant.
En 1872, au moment oiu la digne superieure commencait
a jouir des fruits de ces saints labeurs, la persdcution
s'abattit sur le canton de Geneve. Ses :orphelines et ses
infirmes allaient perdre dans quelques jours I'abri qu'elle
leur avait procur i coate que coute, elle est dicidie Aleur
en procurer un nouveau. Et alors, apres maintes recherches
hors de France, demeuries infructueuses, on emplacement
fut enfin trouv6 en France, dans le departement de FAin.
a c6te de Bellegarde, presque &la frontiere suisse. Cest i
'entrer du petit hameau de Musinens, dans un site pittoresque, dominant les gorges du Rh6ne et de Ia Valserine,
sur un plateau encadrE par un large contour de montagnes,
donnant I'idie d'un immense cirque naturel, que la sceur
Deschaux transporta les oeuvres du Grand-Sacconnex,
pour les arracher aux mains de ceux qui voulaient les
aneantir.
La seur Deschaux devait travailler encore pendant
trente-cinq ans dans sa nouvelle r6sidence. En vraie Fille
de Saint- Vincent-de-Paul elle continua la sa carriere
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d'abnigation; elles'y montrade plus en plus admirable
par sa charit6 toujours disintiressie et par les charmes de
sa bonte. Debout jusqu'I la fin, elle y termina sa mission
de divouement, dans une verte vieillesse. Elle s'eteignit
apres quelques jours seulement de fatigue, presque sans
maladie, et conservant jusqu'au dernier jour la pldnitude
de son intelligence et de son cceur.
Dans cette vie longue et si bien remplie, il y a eu des
souffrances A supporter, des sacrifices Aaccomplir. La saintet6 a des 6pines qui nOn seulement ne sont pas toujours
apparentes, mais que meme elle tienta dissimuler. Ce fut,
on peut 1'entrevoir, le sort de la seur Deschaux.
En 1852, une lettre de M. Jean-Baptiste Vianney, le
saint curi d'Ars, adressie A la sceur Deschaux, d6butait
par ces mots : a Le bon Dieu vous a bien placee au pied de
la croix. Bonne nouvelle; 1'6pouse est auprbs de son
Epoux. * La croix, en effet, pesa quelquefois lourdement
sur les epaules de la respectable supirieure; mais elle sut
la porter avec gnderosite. D'ailleurs, si dans la lettre dont
nous parlons, le bienheureux Vianney faisait allusion Ala
croix, il parlait aussi des consolations engendrees par la
foi vive et par la confiance enDieu. a Vous ftes plus heureuse que les reines sur leurs tr6nes, ajoutait le bon pretre,
remerciez-en le bon Dieu qui vous tient enchainie Ases
pieds. z
Nous avons confiance que cette belle Ame est au ciel,
nous lui demandons d'y prier pour nous.
P.

RIGAL, C.

M.

HOLLANDE
Parce que les deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul,
les PrEtres de la Mission et les Filles de la Charit6, ont des itablissements en Hollande, nous leur signalons ici avec plaisir un livre
qui, a loccasion d'une sc6ne vraimeat dramatique et hiroique,
le
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martyre des catholiques hollandais de Gorcum, aide i connaitre !a
situation ydnirale de la Hollande au point de vue religieux.
Nous allons citer le chapitre premier qui donne une vue generale et
qui fera certainement apprecier Fouvrage.

LES MARTYRS DE
PAR

GORCUM'

,

HUBERT MEUFFELS, prdtre de la Mission.
CHAPITRE PREMIER

LE 9 JUILLET 1572

La page d'histoire sanglante et glorieuse tout i la fois
que dolt retracer ce modeste livre, nous ramine de quelques
sikcles en arrisre.
Le mercredi 9 juillet 1572, se termine i Brielle,en Hollande, un drame douloureux qui a commence pei au~paravant a Gorcum. Brielle etait des cette ipoque la vile
principale de 'ile de Voorne, form6e par la Meuse et par un
bras de mer. Elle est situne dans la panie septentrionale
de lile, a une heure seulement de 'endroit oh le fleuve se
jette dans la mer du Nord et a cinq ou six lieues au-dessous
de La Haye. Jusque 1l insignitiante et tranquille, Ia ville
avait completement change d'aspect depuis que, dans ses
murs, avait commenc6 le dclin de la domination espagnole sur les Pays-Bas. Le fait avait eu lieu le ir avril
de cette meme annie 157s. En ce jour, qui etait le mardi
apres le dimanche des Rameaux, la ville dtait tombde aux
mains des Gueux de Mer commandis par le comte Guillaume de la Marck. Bient6t nous ferons plus ample connaissance avec ces farouches partisans du prince d'Orange,
pour la plupart des calvinistes forcends, qui confondaienr
dans une meme haine la domination de I'Espagne et
l'Eglise catholique. Sous le coup de la terreur et en vertu
i. De la collection Les Saints, publiee sous la direction de M. Henri
Joly, de I'institut. A paraitre en janvier 9go8 chez Lecoffre, rue Bontparte, 90, Paris. Prix: brocbh, 2 francs; avec reliure speciale, tranche
jaspee, 3 francs.
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Jcc fonds de Ig•ciei
ei d:inconstance qui caract6rise trop
souvent les foules, la population avait aisiment chang6 de
religion. Elle s'itait meme vile habitude aux scenes de
cruaute sacrilege que lui procuraient frequemment ses
nouveaux maitres. Quand, au retour de leurs excursions
dans les environs, ils amenaient a Brielle des prdtres ou
des moines arrach6s a leurs presbyteres et Aleurs couvents,
on voyait un peuple, hier encore catholique, abreuver
d'injures les victimes et assister ensuite, impassible et
moqueur a leurs souffrances et a leur mon. De grands
penseurs nous ont decrit maintes fois le phenomene
6trange d'un peuple qui, jusque-la, n'avait jamais donn6
signe d'impiet& et de colere, et qui subit tout d'un coup
les accs de la folie la plus furieuse. Des appdtits sanguinaires, ignores de ceux-la mdmes qui en portent toujours en
e" le germe latent, se sont tout d'un coup revelds, agitds,
communiquis des uns aux autres, et ddsormais ils sevisscnt
avec une duret6 et un ddfaut de mesure, incomprehensible
aux acteurs eux-memes, une fois l'accs passe. De la bdte
humaine qui sommeille en chacun de nous ce sont la les
redoutables 6veils. Ceux-l sont plut6t Aplaindre qui les
subissent, mais bien coupables et trois fois maudits song
ceux qui les excitent et qui, par calcul d'interet ou de passion, savent les entretenir et les exploiter.
Toutefois, dans la nuit du 8 au 9 juillet 1572, ranimation equivoque qui se manifestait dans la ville dipassait les
proportions habituelles. Sur la place du Marchd, non loin
de la prison, on allait et venait, on parlait haut, on riait
aux dclats. Dans le tumulte des conversations et des cris, les
mots de papistes et de potence se ditachaient avec nettete.
Bient6t une bande de prisonniers - ils etaient une vingtaine - fut entrainee par les Gueux hors de la ville. A dix
ou quinze minutes des remparts, on s'arreta devant une
vieille bitisse dont l'itat de delabrement indiquait une
grange abandonnde et tombant en ruines. Des prdparatifs
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de pendaison commenqaient. 11 n'y avait plus de doute :
le comte de la Marck faisait procider a une de ces executions sommaires dont il eiait coutumier.
Bient6t, A la lueur de quelques flambeaux, on contemple
un spectacle hideux. A l'intmrieur de cette vieille grange se
balancent a deux poutres d'in6gale grandeur des hommes
presque nus dont le corps porte les traces ricentes de coups
et de blessures. Trois sont suspendus a la petite poutre et
quinze a la grande. Ily en a un autre que, faute de place,
on a pendu aux chevrons superieurs d'une ichelle. Ils sont
'dix-neuf en tout. Quelques-uns sont encore jeunes : ils
peuvent avoir de vingt-quatre A trentt ans. Le grand nombre est dans la force de l'age. II y a aussi des vieillards: A
celui.ci on donnerait soixante-dix, A cet autre quatrevingts, peut-6tre meme quatre-vingt-dix ans. Au-dessous
des victimes, s'agitent des soldats A moiti ivres. Us circulent sans prdcaution entre ces corps suspendus, iis les
cartent avec rudesse pour se frayer un passage, et parfois
ils vont I heurter violemment avant de rouler par terre
sous leffet de 'ivresse. Ce sont les Gueux de Mer,.les nouveaux maitres de Brielle. Us ont vouluttre eux-m6mes les
bourreaux, et semblent ne pas se lasser d'en faire l'office.
I Is s'acharnent sur leurs victimes; ils rient de leurs convulsions; ii les frappent avec des batons, parfois meme de
leur sabre ou de leur couteau. Tous proferent Aleur adresse
les injures les plus grossieres. Les traits des supplicies sont
contractis par la souffrance mais ils n'accusent ni faiblesse
ni dicouragement. A me:ure que Pagonie continue son
oeuvre et que la mort annonce son approche par des contractions plus rares et plus convulsives, les visages prennent un air de douce sirenit6.
A Pattitude des victimes, on voit vite que ce ne sont ni
des criminels dont on fait bonne justice, ni des rivoltis ou
des prisonniers de guerre A qui 1'on applique les lois
cruelles de ces temps de luttes civiles et de repr6sailles. Ce
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sont des pretres et des religieux. II y a parmi eux quatre
pretres siculiers, un chanoine regulier de Saint-Augustin,
un dominicain, deux prdmontrcs et onze frdres mineurs de
Saint-FranCois d'Assise. On les a captures presque tous a
Gorcum, ville assez importante, situde A quinze lieues de
Brielle. Gorcum est tombl, ii y a une douzaine de jours,
au pouvoir des Gueux de Mer, commandes en cette'circonstance par Marin Brant. Le comte de la Marck avail
ordonnd a ses lieutenants de lui envoyer A Brielle les
pretres et les moines afiu -et ce mot disait tout - de leur
faire subir le sort qu'il reserve partout a leurs pareils. De'
Gorcum on les a done conduits A Brielle. Des demarches
ont dtd faites, de puissantes interventions se sont produiies
pour les soustraire A la mort. Le prince d'Orange, dont de
la Marck se donne pour le lieutenant, lui a command de
ne pas molester les pretres et les religieux. Mais cet ordre.
jete le chef des Gueux dans uneviolente colere. Ila cherchi
a la calmer dans une d6bauche de biere, pendant que dans
son entourage on tente une dernitre fois de faireapostasier
les prisonniers. Peine inutile. Tout a coup, sans autre
forme de proc6s, le comte donne l'ordre de pendre a 1instant a ces maudits pretres et moines D.Que pas un n'Echappe, a-t-il dit i Jean d'Omal, l'exdcuteur de ses arrdts
de mort. Et l'ordre a 6t6 accompli, avec quelle ponctualit6,
un seul regard jet6 dans l'int6rieur de cette grange suffit
pour l'attester.
Tel est, racontý dans ses grandes lignes, le dernier acre
d'un cruel mais glorieux martyre. Nous avons a le faire
connaitre dans son ensemble et dans ses principales c,constances. I1 constitue l'un des dpisodes les plus caraqt6ristiques des convulsions douloureuses dans les,
s'accomplit, au seizieme siecle, l'apostasie de pl~ic...s
nations de l'Europe catholique. Au moment ofi les novateurs decretaient I'Eglise romaine de ddch6ance et d'infidelit6 A ses traditions seculaires de saintetd et d'heroismer~

il est un tdmoignage dclatant de sa vitalit6 gendreuse -et
surnaturelle dans tous les ages.
Avant d'aborder directement l'histoire de cet 6vinement
sanglant, le lecteur nous permettra - il y est intiresse de le renseigner sur la rietho4e que nous avons suivie.
Notre travail nous fut inspird par un double amour.
L'amour de notre petite patrie; terre ginereuse malgre son
protestantisme officiel. Elle meritait, nous semblait-il,
d'avoir -une petite place dans la belie collection Les
Saints et elle n'en avait pas an moment o6 nous entreprenions notre travail. A ce premier motif venait s'ajouter
Pamour des opprimes d'autres.pays. Quelques-uns d'entre
eux, pensions-nous, trouveraient peut-tre consolation et
reconfort au ricit d'un martyre qui fut douloureux mais
4res fecond dans ses rdsultats. 11 nous semblait du reste que
'"exemple de ces saints donnerait i plus d'une Ame espoir
et courage. On verrait dans leur histoire un commentaire
vivant de cette parole d'un Pere de 'Eglise: a Les elus
n'6taient pas de condition differente de la n6tre ; ils
n'ignoraient pas les infirmites de la nature, mais ils les
surmontaient '. * Des martyrs que la mort faisait trembler et pleurer; qui pensaient i leur soeur, i leur mere; qui
conjuraient leurs amis de les sauver, et leurs bourreaux de
couper la corde; des martyrs dont quelques-uns avaient
etC de grands coupables; c'itait bien IA cette pauvre nature
humaine telle que chacun la sent en soi. Et quand on les
averrait, malgre ces cris de la nature, rester fideles A leur
Dieu, et mourir pour leur foi, on comprendrait, mieux que
aT one predication, ce dont l'homme est.capable quand il
appti4 sa faiblesse sur la grAce et sur la force meme de
^'P-l

*

-

'Aktefois, dans la realisation de notre tache, nous
wtDiscamus... illos non nature prestantioris fuisse sed observantioris nec vitia nescisse, sed emendasse. (Saint Ambroise, lib. de
Sancto Joseph, c. .)
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n'avons eu garde d'oublier qu'on n'attendaitde nous ni une
histoire purement idifiante, moins encore un pan6gyrique
on une exhortation an martyre. C'est une oeuvre d'histoire
proprement dite que nous voulons offrir au public...
Hubert MEUFFELS.
Apris le ricit detaille et saisissant des 6venements dont on vient de
lire la vue d'ensemble, Pouvrage s'achive sur quelques considerations
bas6es sur Pexpirience et pleines de justesse, qui expliquent 1'ere de
prospiriti et de libert6 dont jouit la religion en Hollande.

ITALIE
SARDAIGNE
LA MAKSON

DE LA

CONGXETIGON

DE LA XISSION

A CAGLIARU

ET SES <EUVBES

(Annales, &ditionitalienne,

og97, p. 2i5; traduction.)

Ce fut le 3o novembre 1877 que l'on jeta les fondements
de la maison de Cagliari, et cette annie 1907 en est le
trentieme anniversaire. Disons un mot des oeuvres qui y
sont accomplies encore aujourd'hui.
I" Quand le Saint-Pere Pie X decrdta deconstituer des
s&minaires provinciaux, les regards des iveques de Sar
daigne se sont tournis vers notre maison de la Mission,
qui deja depuis plusieurs annres accueillait les eleves
ecclesiastiques de diffirents dioceses. Les siminaires oil les
el6ves etaient pen nombreux ayant Wte supprim6s par suite
dudit dicret, les iv4ques envoyarent aussit6t leurs seminaristes dans notre maison de Cagliari, qui devint de la sorte
le siminaire provincial. A present, il y a quarante s6minaristes appartenant a huit dioceses.
Pour l'tude de la thdo!ogie et de la philosophic, ils frequentent les cours du s6minaire archidpiscopal afin d'y
prendre aussi des grades acadimiques. A la maison, ils
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tachent d'acquerir les vertus de leur vocation par 1'exercice
des pratiques de pidtd, oraisons, rieptitions, conferences,
lectures, etc., etc., et par l'etude des ciremonies, du chant
grigorien, et de I'rloquence sacrie. Ils s'exercent a la prdication avec une application particulibre et chacun d'eux
doit, plusieurs fois par an,. notamment aux jours de fete et
pendant le mois de rmai, debiter un sermon en la chapelle
int rieure de la maison, en prdsence des autres s6minaristes. Les 6lives montrent de la pi6td et de bonnes dispositions; its donnent les meilleures espirances pour I'avenir
de leurs diocAes.
2* Siminaire archiepiscopal.Des les premieres annies
apres la fondation de la maison, les archev&ques de
Cagliari demandarent et obtinrent un pretre de la Mission
pour la direction spirituel!e du sminaire. Ce prtres'y read

plusieurs fois par semaine pour la confesion de twomu
clercs et collegiens, ainsi que pour 'explication de I'aMagile, les conferences, les catechismiac etc, etc. L'Vcole Ae
chant gregorien Alaquelle les clercs s'appliquent de tout
leur pouvoir est aussi confiee Aun missionnaire lazariste.
3* Clerg., A 'oeuvre des seminaires ii faut joindre
1'euvre pour le clerg.. Pour celui-ci, on donne chaque
annie quatre cours d'exercices spirituels. Les pritres
viennent de divers dioceses de l'ile. L'anee passeielur
nombre depassa le chiffre de deux cents, y compris deux
archeveques et. un ivdque. Pourtant,la chapelle qui les
recevait jusqu'a rannde passee, dtait trop tr.oite et ne
correspondait point au but et a la dignitd de ia maison de
Dieu.
On pensa alors a en bAtir une autre, plus spacieuse, at
plus digne; et, grace A Dieu, au pri* de sacrifices qui

n'etaient pas petits, on riussit.
A present, notre chapelle fait Padmiration des pratreset
clercs qui s'y rendent pour les exercices et potr les foactions sacrees : ainsi ils pourront aussi appredrc de fait,,e
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qui convient a la dignit6 de la maison du Seigneur. Dans
ce but, on- voulut aussi enrichir cettb chapelle de peintures et de d6corations. Et, d'aprks connaisseurs cette
oeuvre est reussie. C'est dans cette nouvelle chapelle qu'au
mois de novembre 1906 eurent lieu les conferences episcopales des trois archeveques et des 6evques de file de Sar daigne. Leur simpliciti et leur pietd 6difierent non seulement les missionnaires, mais aussi tons les seminaristes.
Ils ne voulurent aucune particularit6, mais ils se r6glerent
en toute chose selon Pordre etabli dans la maison.
40 Missions. Quoique le but principal de la maison des
prdtres de la Mission a Cagliari soit l'education du clerg6,
cependant lorsqu'ils y sont appeles par la confiance des
iveques, les missionnaires se rendent dans toutes les parties
de l'ile pour donner des missions. Cette annee, huit missions furent donnees par eux dans lcs grands villages de
Belchidda, Simala, Senorbi,Villamar, Serramanna, Arbus,
Borore et.Villacidro. On dut refuser plusieurs autres
missions ou les ajpurner.
Toutes, grace a Dieu, donnrent des fruits tres consolants,
mais les deux dernikres spdcialement s'dleverent au-dessus
du niveau ordinaire, et c'est cela que nous mentionnons
ici brievement. Pour la mission de Borore, il suffit de
rapporter ce qu'a ecrit le cure dans une lettre de remerciement au superieui. a Je n'ai pas d'expression, disait-il,
pour vous remercier de tout le grand bien fait a cette
paroisse en envoyant ici les missionnairde. Depuis la
mission, on respire ici partout et de la par de tons un air
tout a fait chritien. L'on compte sur les doigts les malheureux qui ont ferme les oreilles A la voix du Seigneur.
Les communions faites par le medecin, le maire et le
conseil municipal tout enuier, par le. pharmacien et le
secretaire communal oat grandementedifid la population.
Tout s'est tres bien passe. Meci done, en mon nom et au
nom du pays auisi.
:
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La mission de Villacidro qui fut la derniere par ordre
de temps, a et&la premiere par le fruit obtenu. Villacidro,
grosse bourgade de six mille habitants, est situee sur le
sommet d'une haute colline et possede toutes les beautes
de la nature.
A leur arrivie, les missionnaires furent requs par le
clergi, le maire, les autoritis civiles et militaires et par une
population immense. Fut particulierement digne de mention la ciremonie de la premiere communion, A laquelle
prirent part trois cents enfants, a peu pres, garcons ou
files, tous de douze A vingt ans. Un petit sermon qu'on
leur tit avant la communion, fut interrompu par les pleurs
des enfants et des parents qui assistaient. Aux fonts baptismaux, pour la renovation des promesses du baptime, se
renouvela la meme scene.
Durant la mission, furent accomplies heureusement
toutes les diverses oeuvres en usage dans cette circonstance:
les malades furent visites et ils furent conmunics par
Mgr I'archeveque; on en compta quarante. Les detenus
dans les prisons obtinrent aussi de jouir du fruit de la
mission et s'approcherent des sacrements. On legitima au
point de vue religieux une trentaine de mariages et on
ritablit la paix entre diffirents partis. .
La m6daille miraculeuse fut distribute A quatre mille
personnes de toute condition, et tous, grands et petits,
riches et pauvres, furent heureux de la recevoir. La
communion gdenrate du dernier jour fut tres nombreuse:
les premiers a communier furent le maire, le secr6taire,
les conseillers et les autorites. La communion gendrale du
lendemain, faite pour les Ames des d6funis, fut de pea infirieure a la premiere.
Le soir du dernier jour, on planta aussi, dans le lieu-le
plus l6ev6 du pays, une croix en souvenir de la mission.
Elle a une hauteur de 5 metres; on calcula que quatre
mille personnes itaient prisentes A Pinauguration. On
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n'oublia pas non plus les Dames de la Chariti, qui, comme
dans les autres villages, furent itablies et promettent beaucoup.
Le d6part de Villacidro fut vraiment indescriptible.
Ayant visiti pour la dernitre fois Notre-Seigneur dans le
saint Sacrement, il fut assez difficile aux missionnaires
d'arriver a la voiture tant la foule itait grande. On criait,
on pleurait, on poussait des sanglots, on echangeait des
poignees de mains, etc. Enfin, il fut possible de partir;
mais le maire et les autoritis voulurent nousaccompagner
jusqu'a la gare de San Gavino, situee h deux heures de
Villacidro. On ne doit pas oublier qu'un riche habitant
offrit a Mgr l'archeveque une belle maison pour qu'on y
ouvrit un asile, et une assez forte somme d'argent pour les
premiers frais.
4° Dans les etablissementsde la ville. Les etablissements
des Filles de la Charitd en ville sont an nombre de onze, et
les seurs qui y sont employees sont plus de cent. Les missionnaires se rendent dans ces itablissements pour les confessions des soeurs. Celles-ci assistent aussi a une confirence
qui a lieu chaque dimanche, et tous les ans, eiles prennent
part al'une des deux retraites spirituelies qu'on leur preche.
Les missionnaires s'occupent aussi en plusieurs de ces
itablissements de la direction des pensionnaires internes
et des enfants de Marie, qui, partagdes en neuf sections,
d6passent le nombre de sept cents. On leur donne de
temps en temps quelque conference, et, tous les ans, la
retraite spirituelle.
En ville, depuis quelques annees, le missionnaires sont
aussi invites pour precher une retraite aux hommes, et
pour diverses autres occupations.
Telles sont les oeuvres auxqo"l-!et oi,.iPZien les missionnaires de la maison de Cagliari.
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TURQUIE D'EUROPE
MACEDOINE
Lettre de M. CAzoT, La.ariste, supdrieur de la mission
bulgare de Macddoine, i Mgr CHAurrETNT, directeur

gdneral des oevres d'Orient.
s
Le Bulletin de rF(Emre der

ets

.'?H-S
t (s=ptmsbre 1907) publie

ia lettre suivante de M. Cazot. 11 la fait preceder de ces ligaes que
nous reproduisons tres volontiers :
a Nous recommandons tout spicialement A la charitable attention
de nos lecteurs la lettre suivante qui prouve, uae fois de plus, que
la reg6enration religieuse d'un peuple ne peut se faire que par un
clerg6 indigene serieusement forme a la vertu, A la science et au zeic
apostolique. a
Zeitenlik, le 22 mai 1907.

Monseigneur,
J'ai I'honneur de vous retourner ci-joint le regu des
i 5oo francs que vous avez bien voulu nous allouer pour
notre siminaire indigene, et je ne saurais trop vous en
dire merci et vous exprimer toute ma reconnaissance i
vous et aux gin-reux bienfaiteurs de votre oeuvre. Cest de
tout coeur que nous prierons pour vous et pour eux, en
demandant a Dieu de payer la dette de notre reconsance.
Vous le savez, Monseigneur, notre ceuvre essentielle,
c'est le siminaire, oh se forment de bons pr4tres indigenes.
Pour le bien comprendre, il faudrait avoir vu ces pauvres
popes de Macedoine dans leur famille, aupres de leur
femme et de leurs enfants; bons peres de famille et bons
ouvriers, sans doute, mais pauvres pretres sans instruction,
incapables de precher, de confesser, ni mime de faire le catCchisme, disant la messe vaille que vaille. Avec pareil pasteur, que peut etre le troupeau? De ces longs siecles de
schisme, il est resulttune ignorance colossa)l qui surpasse
tout ce que Yon peut imaginer. De la religion, il n'est reste
que des traditions et surtout des superstitions; en debors
de la dernire gdneration, qui a itr un peu & r'cole, il n'y
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a que pen d'hommes et presque pas de femmes qui sachent
lire et ecrire; il y a des villages entiers oi l'on ne trouverait pas une mere de famille qui sache son Pater. Que peuvent etre les enfants avec de pareilles meres ? Dans les families, il n'y a ni education, ni proprei6, ni I'hygiene la
plus elementaire, et dans les maisons c'est le denuement le
plus complet: on n'y trouve ni chaise, ni table, ni lit; on
s'asseoit par terre, on mange par terre et on couche par
terre; tout le monde couche pile-mele, les animaux d'un
c6td et la famille de rautre, et 'enfant grandit un peu
comme les animaux au milieu desquels il vit, au grd de ses
caprices, de ses defauts et parfois de ses vices. Aussi songez
a la misere e a la degradation qui doivent resulter necessairement de ce triste etat de choses, auquel il faut ajouter
la situation politique d'un pays oi F'insurrection sevit i
1'itat endemique et oi chaque printemps ramene les bandes
insurgees que le froid de l'hiver avait fait disparaitre. Aussi
ce sont des meurtres conti:uels, parfois le massacre, ie piilage et 'incendie.
Telle est la portion du champ du pere de famille que la
sainte Eglise nous a confide pour la defricher et la cultiver. Devant cet etat de choses, pour rdgenirer ce pauvre
peuple, il fallait commencer par reginerer le clerge, et donner a chaque village un bon maitre d'ecole catholique; et
c'est l1 le double but de notre seminaire. Grace a Dieu, de
bons pritres en sont ddji sortis, et tons les maitres d'ecole
de la mission ont eti formes par nous.
D'un autre c6td, c'est une oeuvre bien difficile, non seulement au point de vue matCriel, car ce sont 55 siminaristes qu'il faut nourrir et entretenir gratuitement de la tete
aux pieds, sans compter 6 missionnaires professeurs et
3 professeurs externes; mais aussi, au point de vue de la formation du pretre, les 6elments que nous trouvons sont si
pauvres, et il est si difficile d'inculquer la pidti a 1'enfant
qui ne l'a pas apprise sur les genoux de sa mere!
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En attendant que nous ayons des pretres instruits, nous
n'abandonnons pas nos pauvres popes catholiques; nous
leurs donnons a tous des honoraires de messes pour les aider
a vivre : nous les aidons dans la mesure du possible pour
I'entretien de leur gglise et chaque annee nous leur donnons la retraite dans notre seminaire ainsi qu'aux maitres
d'ecole. C'est une charge assez lourde pour nous; car, non
seulement il faut nourrir tous ces retraitants, mais encore
leur payer les frais de voyage. Mais ces retraites sont un
puissant moyen d'apostolat et elles nous donnent les meilleures consolations.
Outre notre siminaire et ses oeuvres, nous avons d'autres
oeuvres d'apostolat, ce sont nos residences. Elles ont &t6
creCes depuis six.ans, et dans un double but: evangeliser
les villages environnants et fournir aux jeunes pretres, tous.
celibataires, soris de notre s6minaire, une sauvegarde pour
leur vertu dans la vie commune avec le missionnaire, et
une direction pour leur ministere; et jusqu'A present nous
n'avons eu qu'a nous louer des resultats obtenus sous ce
rapport.
C'est de ces residences que le missionnaire se rend chaque samedi dans les villages environnants pour y visiter
l'ecole, faire le catichisme, prdcher, confesser, laisser une.
parole d'encouragement et une parole du ciel. II rentre le
dimanche soir ou le lundi matin pour reprendre la classe.
et diriger I'cole de sa rdsidence,
En ce moment, nous essayons de faire plus encore, et
nous venons d'inaugurer de vraies missions dans les vil-,
lages. Depuis de longues annees, c'6tait notre disir; mais.
jusqu'a present des obstacles s'6taient dresses. D'abord le.
terrain n'etait pas assez prepare : nous n'etions pas assez,
connus et nos villages n'6taient pas assez catholiques. Ce
terrain, nous 'avons prepar6 par nos visites constantes
dans les villages; mais quand nous avons voulu commencer, ii y a quelques annies, les troubles politiques sont sur-
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venus qui nous en ont emphchds. Cette annde, nous avons
profit6 d'un accalmie qui, peut-utre, ne sera pas de longue
durie. Nos deux premieres missions ont r6ussi au dela de
toutes nos esperances, et puisse cette oeuvre nouvelle arriver A faire pinitrer quelques lueurs de viriti dans ces
masses si profondiment ignorantes.
Nos oeuvres enfin, ce sont toutes ces oeuvres de charit,
dont nous nous occupons, 6glises, ecoles, etc. Cette ann6e,
le village de Deli-Hassan s'itant fait catholique, comme il
n'y avait pas d'eglise dans Ie village, nous avons achete une
maison pour en faire une chapelle. Nous avons fait de
mame pour Stoyakovo, ot il etait toujours rest6 un certain
nombre de catholiques, mais oi ii n'y avait pas d'iglise;
nous lear avons aussi acheti un cimetiere. Pour l'dglise de
Mouine, nous avons fait faire une iconostase. Puis ce sont
les pauvres et les malheureux, qui abondent en Mac6doine
en ces jours disoles, et pour lesquels nous avons toujours
le regret de ne point faire assez; nous entretenons un lit a
l'h6pital de Salonique pour nos pauvres catholiques bulgares malades et vous pouvez croire que jamais il ne
ch6me. Enfin, dans ce pays oh l'insurrection est depuis
plusieurs annies deja la cause ou l'occasion de tant de malheurs, nous lichons d'etre la providence des malheureux et,
chaque fois qu'un sinistre a eu lieu quelque part, nous
nous y rendons aussit6t pour y porter secours.
Telles sont nos oeuvres, Monaseigneur; elles sont dignes,
j'en ai la confiance, de tout lintiret que vous leur temoignez, et j'espire que vous voudrez bien nous continuer I'allocation que vous accordez A notre seminaire, et aussi le
secours special que vous nous donnez pour les ecoles bulgares.
Je vous prie d'agreer, etc.
E. CAzoT,
S uperieur.

ASIE
CHINE
LES TROUBLES DU KIANG-SI MERIDIONAL
MASSACRE D'IN MISSIONNAIRE

A la fin du mois de septembre 1907, les journaux publiaient ces renseignements qui devaient etre plus tard confirm6s et completes :
Les tielgrammes de Shang-hal signalent un soulevement dans la
province du Kiang-Si.La mission des Peres lazaristes de Kang-Tcheou
a 6t6 bralie, les missionnaires ont pu echapper, gagner au nord la
ville de Kian et de 1t teldgraphier & Nan-Tchang pour demander du
secours et dire que les magistrats chinois 6taient impuissants a garantir la vie des missionnaires.
Les missions protestantes de Kang-Tcheou ont egalement etd attaqudes, lear chapelle a 6td incendide et les dames missionnaires ont
cherch6 refuge chez le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la
province envoie des troupes sur les lieux.
Dans la meme region, au village de Tawooli, pres de Nan-Kang,
bourgade situ6e entre Kang-Tcheou etNan-Ngan,fplusieurs convertis
chinois et un pretre italien nomme Canduglia ont 6t6 massacres.
La province du Kiang-Si etait ddji,l'an dernier, le thditre de massacres, particulierement a Nan-Tchang, ou se trouve une mission catholique.
I.

-

PRESSENTIMENTS ET CAUSES DU DISASTRE

Ces douloureuses nouvelles confirmaient les pressentiments et les apprdbensions formulds r6cemment par les
missionnaires de cette rigion.
SMgr Ferrant, vicaire apostolique du Kiang-Si, 6crivait h
la date du i5 octobre :
a Je n'ai pas a vous annoncer les disastres du Kiang-Si miridional, ni le martyre du bon et saint M, Canduglia, mon
frere jumeau d'ordination et de voyage en Chine (1884). On
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vous a transmis les renseignements a ce sujet. Pauvre
Kiang-Si I Les persecutions soot IAquasi A l'tat chronique. Actuellement, du reste, tout le sud de la Chine est
sous la menace d'un grand soulevement rivolutionnaire.
Le gouvernement impdrial aura, me semble-t-il, de la peine
A empkcher une revolte contre la dynastie, et tout le Sud,
sinon la Chine entiere se soulevera. Les oeuvres des missionnaires en souffriront fatalement. Mais apr6s? La situation sera-t-elle meilleure ou pire ? A la garde de Dieu! Notre
confiance est en sa bonne Providence, et en la promesse que
tout est amenagi pour le bien des 6lus : Omniapropter
electos. 3
Du vicariat du Tchi-Kiang, limitrophe "de celui du
Kiang-Si, oh se diroulaient les tragiques ivenements que
nous allons raconter, un missionnaire, M. Faveau, dcrivait
une semaine avant la lettre de Mgr Ferrant citde plus haut,
les lignes suivantes (3 octobre 19o7) : a Nous jouissons ici
de la pair, mais cette paix n'est que superficielle et la rvolution qui travaille les esprits ne saurait nous epargner dans
son programme de destruction. Le gouvernement, qui se
sent menace dans son existence, muliplie les pr6cautions
pour enrayer le mouvement. Puisse-t-il rdussir, car tout
bouleversement politique nous serait vraisemblablement
grandement nuisible. a
Comme nous rexpliquerons plus loin, c'est d'un mouvement rivolutionnaire analogue i celui de 19oo, sous 'action de la secte des boxeurs, qu'il s'agit .
i. 11est curieu Je constater ce qua publiait, i y a quelques mois,
un journal du matin. II disait : a I y a quelque temps, des notes
transmises par la presse anglaise et francaise annonpaient que des
troubles interieurs assez graves venaient d'Mc!ater er Ch•ine.
a Que faut-il penser de ces mouvements dont les causes profondes
risquent fort d'echapper i I'observateur europeen, pour qui la Chine

demeure, malgre tout, un monde un peu fermd?
i Un jeune Chinois fire a Paris, continue ce journal, nous a donni
A ce sujet des renseignements in6dits et de nature a intercsser Y'opinion europeenne.

-* La.Chine, nous dit-il, est aujourd'hui en pleine transforma-

CARTE DU K1ANG-:I (CHINE)
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Le lecteur va trouver ici, apres ce que nous avons dit des
causes du disastre, les lettres des missionnaires timoins des
dvenements. Nous donnerons ensuite un expose fait par le
journal I'Echo de Chine, qui se publie a Shang-hai, et oil
les faits, disposes dans fordre chrono!ogique, sont ainsi
plus faciles a suivre.
Nous emprunterons &ce mcme journal une etude sur les
boxeurs du sud de la Chine, auteurs de ces troubles, et une
autre etude sur les responsabilitis eacorues du fait de ces
tragiques evenements.
II.
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LETTRES DES MISSIONNAIRES

I. - Lettre de M. H. LECAILLE, prttre de la Mission,

d M. A. FIAT, Superieur general, a Paris.
Shang-hal, le 9 octobre 9go7.

Le bon Dieu vient de frapper notre Kiang-Si meridional
d'un terrible coup : M. Canduglia tu6! 5o chretiens et plus
peut-4tre massacres! notre residence de Ta-ho-ly, celle de
Kantcheou et nos deux eglises brdl6es! vingt-cinq a trente
villages on hameaux chretiens pilles et brtids! Tous nos
chritiens disperses sans ressources!
La plus belle et la plus ancienne chretienti du vicariat,
- elle avait trois cents ans de christianisme - est aneantie
pour longtemps peut-atre; a moins que M. Canduglia ne
nous obtienne vite, du haut du ciel, que revienne une paix
complete, et que renaisse le calme dans les pauvres tdtes
de ces boxeurs. Nous avons eu affaire riellement a un vrai

" tion.

Ce que vos journaux prennent pour une revolte, seulement
" dangereuse aux 6trangers, sont les debuts d'une revolution demo" cratique.

u La rdvolution couve en Chine depuis longtemps et les provinces
a du Sud sont presque totites gagndes i liabonne cause.
4

c Nous poursuivons le renversement de Ia dynastic regnante, dynastie mandchoue... Nous composons le Ken-ming-tang (parti de

• la r6volution),et sommes constitues en societe secrete
vier 1907.

-a. 2ojan-
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mouvement boxeur, comme dans le nord de la Chine en
g9oo; mimes calomnies affreuses sur notre compte, pour
exciter le peuple; mimes incantations diaboliques; mime
spontaneit: et mime rapidite dans la diffusion de ce mouvement boxeur! Commenci ouvertement en juin, il aboutissait au drame du 25 septembre.
Pauvre M. Canduglia! 11 a fair ce qu'il a pu pour defendre, prot6ger ses chi-tucs : leures aux mandarins, qui affectaient de ne pas croire au danger, qui envoyaient des soldats avec ordre de n- pas tirer! 11 n'a.ndgligi aucun moyen,
humain ou divin, pour parer le coup que nous sentions
venir, depuis un mois surtout.
Invite deux fois a se retirer en ville, o0 sa vie aurait iti
en stlrete; il a toujours ripondu pour lui et pour moi: Ma
vie importe pen, proi6gez mes cbritiens, avant tout. .
Le 25 septembre,- aune houre et demie, nous itions entourds par dix mille boxeurs, qui s'attarderent heureusement
a mettre le feu aux premiers villages chretiens, sans venir
droit a notre risidence. A cinq heures et demie, M. Canduglia, au lieu de rentrer a l'glise avec moi et nos chritiens
refoulds, prit le chemin de Kang-Tcheou, entraind par un officier chinois et ses dix soldats, venusle matin m&me suivi
par vingt a trente chritiens hommes et femmes. Ils furent
tous tuds a 3oo ou 400 metres plus loin, par les boxeurs qui
accouraient a fond de train des collines voisines, barrer la
route, fermer le cercle. M. Canduglia' rejut quatre coups
de pique en pleine poitrine, et eut la tite tranchie immddiatement. II ne souffrit pas beaucoup ni longtemps physiquement, je crois; mais, depuis quinze jours, trois semaines, c'tait le martyre moral chaque jour.
Rentr a l'Aglise avec la plupart des chrdtiens, j'allai.
droit dans 1'glise mime, donner I'absolution g6enrale i
S. CANDUGLIA (Antoine), ni aAversa, Ita!e mdridionale, Ie i 3
juin
!86I ; re-u dans ia congregation de la Mission, le 2 mai
i88o.
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tout le monde;puis je m'occupai de repousser les boxeurs
et d'attendre ainsi la nuit qui allaif venir. Tant6t i la tribune, tant6t a la grande porte, avec quelques chretiens qui
ne perdaient pas la tite, nous rdussimes, avec nos fusils chinois, a icarter les paiens. Mais ils revinrent bient6t, en
rampant, et ils riussirent a mettre le feu aux quatre pones

M.

ANTOINE

CANDUGLIA

MISSIONNAIRE LAZARISTE, MASSACRE AU KIANG-SI, CHINE
LE 25 SEPTEMBRE 1907

(D'aprts une photographie de 189o )

et A F'cole; puis ils se relirirent, espirant bien nous voir
r6tir tout vivants, ou nous tuer en ditailiA a sortie. Le toit
de l'dcole s'effondra, les brandons enflammis tombaient
sur notre cloche suspendue lk; elle tintait lugubrement,
comme sonnant notre glas, c'etait sinistre! Je pus rdussir a
iteindre le feu, ou A peu pros, A nos portes; je pus faire
scier lespoutres qui, de I'ecole communiquaient avec notre
residence; les murs de 1'Vcole ne tomberent pas. M. Can-
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duglia nous protigeait ddja visiblement du haut du ciel
j'en suis persuadd!
La nuit 4tait:arrivie; j'annoncai aux chritiens ma resolution de parir a ton:t prix, car autrement nous serions
tous tuis le lendemain a coup str. J'entr'ouvris une porte
qui brdlait encore un peu... personnel Je fis quelques
pas...; je revins alors prendre les vierges de Sainte-Anne,
encore a 1'dglise avec les autres chretiennes. Une centaine
de personnes, hommes et femmes me suivirent; nous marchions en silence, nous avanqant par-ci par-lI, evitant le
grand chemin. A un demi-kilometre de Ta-ho-ly, notre
troupe se divisa en deux groupes; ceux qui s'dloignerent de
moi furent attaquds presque aussit6t par les boxeurs qui
revenaient a la charge; ils purent tout de mime les repousser, et les autres chritiens restxs a l'eglise s'evaderent igalement la nuit. Mais les femmes? Mais les enfants? Mais les
vieillards? On me dirait qu'il y a deux cents chretiens
de tuis, je le croirais; quoique actuellement, je n'estime qu'a
soixante le nombre de nos martyrs. Martyrs, ils le sont
bien! tus par haine de l'Europden, c'est vrai; mais en
meme temps et surtout par haine de la religion; car les bonzes
et les jeuneurs etaient dans le mouvement et excitaient le
peuple, disant: si tout le monde se fait chritien, qui viendra
encore adorer nos pou-sah et acheter nos chandelles rouges?
M.Schottey vous icrira, je crois,sur le sac de Kan-tchou.
Daignez toujours me croire, etc.
H. LECAILLE, C. M.
S2. -

Lettre de M. H. LECAILLE, pritre de la Mission, a

M. GUILLOUX, visiteur provincial des Lagaristes en
Chine, a Shang-haL.
Ki-ngan, le 3 octobre 1907.

Monsieur le Visiteur,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspour jamais!
Ce petit nid de Ta-wo-li, que vous avez visiI P'an der-
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nier, est detruit; la belle chretienti qui vivait A I'ombre de
notre eglise est dispersie; beaucoup de chretiens ont etk
tu6s avec M. Canduglia, un peu avant ou un peu aprbs.
J'cnvoie an courrier aujourd'hui, pour en savoir exactement
le nombre et recommander nos survivants au P. Tchou.
Comment tant de calamites ont-elles pu fondre sur nous
en si pea de temps? J'ai jeti sur le papier quelques notes
que j'ai remises AM. Perbs, pour en faire un rapport un peu
ditaill6.
Tout ce que je voudrais vous raconter ici, ce sont mes
derniers jours, mes derniers moments avec M. Canduglia.
Le 21 septembre 1907, 1 midi, on nous annonce que quatre
cents boxeurs se dirigent sur Ta-wo-li : les Annamites et
toutes les chr6tiennes se refugient a l'eglise avec M. Canduglia qui tAche de mettre un peu d'ordre dans cette foule.
Ce n'etait qu'une fausse alerte.
Le 22, rien. Les hommes avec moi, nous veillons tout de
meme, armes pour nous defendre, jour et nuit, esp6rant
que notre attitude en imposera aux boxeurs, et donnera le
temps aux soldats d'arriver.
Le 23, mime genre de vie; on ne dort plus. A midi, nonvelle alerte; meme refuge a 1'glise. Je vais dehors avec les
chretiens, et nous voyons, sur des collines environnantes,
deux cents boxeurs environ, qui n'osent pas venir a nous.
Le 24, a midi, mille boxeurs environ nous environnent
ils poussent des hou, hou! formidables et frappent le gong.
Toujours meme refuge des femmes i 1'eglise. Dehors, avec
les chr6tiens, n -us restons en face les uns des autres, jusqu'A
cinq heures; une partie alors s'ebranle et vient a nous; nous
courons au-devant d'eux; on se bat cinq minutes. Un chretien et un paien sont tues. Les paiens fuient alors, emportant
plusieurs blesses on tuds. J'ai dQ emptcher les chretiens
de les poursuivre et de mettre le feu A un village paien,
en leur disant : c Contentons-nous de nous d6fendre.a
Sur cesentrefaites,soixante soldats du taotai arrivent;on les
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distribue; vingt iNan-Kan-ville,et quaranteau grosmarchi
de Tan-Kiang, avec ordre du sous-pr6fet de Nan-Kan de
ne pas aller a Ta-wo-li: ordre peu necessaire, its avaient trop
peur d'y venir, nous sachant entouris. Malgr ls leletres pressantes de M. Canduglia au taotai, ce dernier n'a toujours
eru que son in1frieur, le sous-pr6fet de Nan- Kang. Le soir
de ce jour, un chritien part i cheval, avertir nos confreres
de Kang-Tcheou; M. Schottey presse de nouveau le taotai,
qui envoie un tong-ling (officier militaire) et dix soldats,
et ordre de ne pas tirer, mais de parlementer, si possible,
avec les boxeurs.
Le 25, a huit heures et demie ou neuf heures,le tong-ling
arrive; nous nous croyons sauves: hlas I c'itait le dernier
jour pour M. Canduglia et beaucoup de chritiens. A midi,
les boxeurs reviennent, au moins dig mille, approximativement. Pour la troisimme fois.Annamites et femmesa l'eglise;
le tong-ling ecrit rapidement des lettres au taotai. Dehors,
avec mes chretiens et les dix soldats, je vois les boxeurs
mettre le feu successivement i tous nos villages chredens;
ces derniers, nos chretiens, perdent courage, voyant que les
soldats ne tiraient pas. Les boxeurs se rapprochent, nous
entourent completement. II etait cinq heures, je crie :
u Tout le monde a I'Pglise. > La plupart s'y refugient avec
moi, et I'on ferme toutes les portes. Le tong-ling entraine
M. Canduglia, on lui donne le cheval d'un des quatre saoquoans qui etaient venus avec les dix soldats. Le tong-ling
monte en chaise, et toute cette petite troupe, qui aurait pu
venir aussi A l'dglise, suivie de quelques chretiens et chretiennes qui veulent mourir avec le pretre ou se sauver avec
lui, part par notre esplanade d'Xn haut. Is n'avaient pas
fait cent pas, ue les boxeurs fone-nt i coups de longues
piques sur eui,tuent le tongling, sept ou huit soldats, deux
sao-quoans, plusieurs chretiens et chritiennes. M. Canduglia a son cheval tue; renvers a&terre, lui-mime est percd
4e quatre coups de pique et on lui coupe latdte tout de suite.
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Rentr6 a I'dglise avec mes chritiens, il s'agissait d'attendre
la nuit qui approchait. Quelle scene! les femmes, les enfants pleurant! les hommes apeuris! J'entre A I'dglise, je
leur crie de faire I'acte de contrition; ils rdcitent la prikre
et je prononce la formule d'absolution. Puis, tant6t a la
tribune, tant6t A la grande porte, avec quelques types inergiques, nous tirons avec nos fusils chinois bourres de poudre
et de ferrailles, sur tous ceux qui essayent de mettre le fen
au dehors. Ils s'iloignent, reviennent en rampant mettre le
feu a quatre portes et A l'ecole, c'itait sinistre! Je reussis
avec des chretiens que la peur ne figeait pas immobiles, A
eteindre le feu aux quatre portes, mais pas a l'icole, dort
le loit tombe avec fracas, mais les murs restent.
La nuit etait venue; les boxeurs se retirerent d'un c6ti
pour manger et se reposer de leurs exploits; vers sept o,
huit heures, jeoris,emmenant les Annamites par une porte
encore en feu la seule que les boxeurs ne surveillaient pas.
Beaucoup de chritiens, me suivirent; les autres en firns
autant plus tard. Marchant en silence, faisant des detours,
nous arrivimes a Pin-lou i une heure de la nuit. De boo
matin, j'6tais a Kang-Tcheou, qui brllait le jour mame. On
nous mit en barque le soir, non sans que nous ayons passe
par de vives craintes au tribunal. Nous voila tous AKi-ngan;
nous prions tous avec ferveur la Vierge du Saint-Rosaire,
de nous garder le Ki-ngan-fou, car alors le mal serait encore
riparable S
Daignez toujours me croire, etc.
Henri LECAILLE.

3. -

Lettre de M. A. SCHOTTEY, pretre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Shang-hai, 17 octobre 1907.

Vous connaissez d6jA les tristes evdnements qui viennent
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de se passer dans les deux districts du Nan-Ngan-fou et
Kang-Tcheou-fou.
Je viens vous raconter et ce qui s'est passe dans mon
district et la part que j'ai prise A ce qui s'est pass6 dans
celui de M. Canduglia par mes rapports avec les autoritis
chinoises.
Vers le 20 juillet, j'entendis parler pour la premiere fois
d'une secte d'energumenes appelie Cheng-ta-houei qu'on
pourrait traduire ainsi: " Socidte de la lutte par les esprits
ou de la lutte spirituelle. * Sauf le nom, c'est la mame
sociiti que celle des boxeurs dans le nord de la Chine
en 19oo. Mimes pratiques, m6mes exercices et meme but,
savoir : lextermination des Ctrangers et des chretiens.
Comme le pretre chinois qui habituellement est charge
des relations avec les mandarins itait absent, j'attendis son
retour pour les avertir officiellement de 'existence de cette
secte. L'occasion s'en presentait un peu avant la fite de
I'Assomption. Le plus haut dignitaire de Kang-Tcheou,
nomm6 taotai qui signifie a peu pres intendant, r6pondit
a notre pritre chinois qu'il avait connaissance de I'existence de cette secte et s'occupait deji de la detruire. 11
ajouta qu'il n'y avait rien a craindre; que les partisans de
cette secte ne pourraient pas rdaliser leur plan. Dans la
suite je lui fis parvenir plusieurs fois les noms des endroits
ou ces sectaires tenaient leurs reunions, et les noms des
principaux chefs. II fit faire par son inferieur, sous-prefet
du Kan-shien, ot se trouvaient mes principales chretientis,
des enquetes et quelques arrestations. 11 rdussit, de fait, a
enrayer beaucoup ce mouvement hostile et A faire cesser en
partie les rumeurs et les menaces dans mon district.
Quant a M. Canduglia, ii s'adressa surtout pour cela au
sous-prefet de Nan-Kang oh se trouvent ses principales
chretientis. Ce mandarin fut moins soigneux pour reprimer les boxeurs, de sorte que leur nombre et leur audace
allerent en augmentant et ceux de mon district se tenaient
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prits a suivre i'exemple des a'stres,disant ouvertement que
des que les iglises et les chrdtientis du Nan-kang-shien
seraient bril6es, eux aussi brlleraient celles du Kan-shien.
Et c'est ce qui est arrive. Apres avoir plusieurs fois fix6 des
dates pour leur oeuvre de destruction, ils se mirent enfin
tout de bon en besogne, et, le 21 septembre, M. Canduglia
m'avertissait que le danger devenait imminent. J'avertis
aussit6t le taotai qui envoya soixante soldats dont quarante
s'installerentdans la villede Nan-Kang a i5 kilometresde
Ta-ho-ly et vingt dans un grand marchd distant de 7 kilometres de Ta-ho-ly.
Le 23 et le 24, nouveaux appels au secours de M. Canduglia. Nouvelles d6marches de ma part aupr6s du taotai.
qui envoya comme deligui special un colonel avec dix soldats et pouvoir de faire venir ceux qui se trouvaient dejA
dans la region.
Ce delegue arriva &Ta-ho-ly avec ses dix soldats le 25
vers huit heures du matin, et M. Canduglia m'ecrivit une
lettre pleine d'esperance et de remerciements pour le
taotai.
He~as ! ce cher confrere ne pensait pas alors que le jour
supreme itait arrive pour lui et pour beaucoup de ses
chr6tiens.
Cependant vers une heure apres midi, les boxeurs revinrent beaucoup plus nombreux que les jours pr6ecdents et
consumerent la ruine de la chr6tient6 de Ta-ho-ly dans des
circonstances que vous apprend un recit de M. Lecaille.
En apprenant cette triste nouvelle dans la nuit du 25 au
26 a onze heures et demie, je compris aussit6t que c'e etait
fini aussi des chretient6s et des residences de mon district.
Je courus done aussit6t chez le taotai pour aviser au
moyen de sauver les personnes. Ilfut convenu avec lui que
les missionnaires se refugieraient A son tribunal et que le
personnel de lorphelinat irait au tribunal du sous-pr6fer.
De retour Ala residence, j'envoyai vite un exprbs pour rap-
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peler en ville MM. Molinari et Verriere qui se trouvaient
ence momenta Ping-Lou ;o kilomitirs de Kang-T~heou.
Ils avaient appris avant moi le desastre de Ta-ho-ly et its
avaient devance mon ordre, de sorte qu'ils arriverent a
Kang-Tcheou a deux heures du matin au moment ou je
finissais la messe. Voyant qu'il n'y avait pas de temps a
perdre je fis conduire tout le personnel de 'orphelinat au
tribunal du sous-prefet, des quatre heures du matin;
M. Lecaille qui, par une Providence spiciale, avait 6chappi
au massacre, arriva aussi a Kang-Tcheou le 26 i huit heures du matin.
A dix heures, nous quittAmes tous ensemble au'nombre
de cinq, y compris le frere Van den Brandt, notre risidence
pour aller au tribunal du toatai. Notre maison etait deja
envahie par les pillards au moment oi nous la quittions
par une porte d6robee. Je suggerai au taotai l'id6e d'employer la force armee pour disperser les pillards; mais il
me ripondit qu'il ne pouvait pas faire tirer sur le peuple, de
peur de voir aussit6t la ville entiere en 4meute. Les pillards
et destructeurs purent done tranquillement continuer leur
ceuvre, et h trois heures apres midi, du tribunal du taotai
nous voyions les flammes consumer notre orphelinat, notre
petit sdminaire, notre iglise, notre icole, notre propre
maison avec toutes ses d6pendances.
Une assez forte chritienti de mon district, distante de
15 kilometres de la ville, avait eti pillee et brflee le meme
jour de grand matin.
N'ayant plus de maison, plus d'eglises, plus de chr6tientes, plus d'ornements, plus de calices, plus rien, sauf
les habits que nous avions sur nous, craignant plus on
moins une rivolte dans la ville et ayant A sauvegarder la
vie de mes confreres, je risolus de partir avec eux jusqu'a
Ki-ngan. J'informai le taotai de cette risolution et nous
partimes dans la nuit sur des barques lou6es par lui et
escortis par une canonniere. J'avais, au pr6alable, assure
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la subsistance du personnel de I'orphelinat pendant notre
absence, et j'espci~ia fc-eai c.r . 4q= notre pretre chinois
retournerait a Kang-Tcheou le lendemain et se mettrait en
relations avec les mandarins et avec l'orphelinat et les chretiens disperses.
Arrives A Ki-ngan nous y trouvames presque tous les
confreres dela partie nord du vicariat qui venaient de finir
leur retraite.
Comme Ki-ngan 6tait encore relativement tranquille,
M. Peres nous garda 1k; mais quelques jours apres, M. le
Visiteur m'appela avec M. Lecailie par tilegramme i Shanghal, ot nous pourrions donner de vive voix a lui-meme
et a M. le consul des explications plus detaillees et plus
precises.
A. ScHorTEY.

III.

RENSEIGNEMENTS SUR LES BOXEURS DU KIANG-SI,

-

LEURS SUPERSTITIONS

Cette
bre

ET LEURS PRATIQUES

4tude est de FEcho de Chine (num6ros du t8 et du ig octo-

9o7) :

Nous avons vu, dans nos precedents articles, les funestes
effets d'une explosion soudaine du fanatisme des boxeurs
dans la partie la plus extreme du Kiang-Si, i Ta-ho-ly et
dans la prdfecture de Kang-Tcheou. Un missionnaire italien
tomb6 en pleine gloire de mission apostolique; des centaines d'indigenes chretiens, hommes, femmes, enfants et
vieillards, egorges pele-mile; des iglises, des residences,
c
't.oles d6truites par le feu ou pillies; des villages
;
s..i:s
flambant; plus de quatre mille chretiens sansabri:
te. est le funebre bilan de la derniere semaine de septembre
dans ces regions disolies.
L'horreur de ces scenes qui n'ont pas en d'autre cause
qu'un acces de x6nophobie, a motiv .un recent edit imperial sur le respect et la tolerance qu'on doit aux missionnaires en gen6ral. Hilas ! depuis Kanghi, c'est peut-dtre le
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dix-huitieme 6dit du meme genre. I1 n'empechera pas c'est notre crainte absolue - de nouvelles tragedies de se
produire. La gloiredes martyrs n'en sera pas iteinte, et nous
verrons encore de sublimes morts couronner des vies de
sublime abnegation.
11 nous a eti donni de voir et d'entretenir deux des heros
de ces tristes 6v6nements. Ils viennentd'arriver ici. Ce sont
le brave P. Lecaille qui dtait i Ta-ho-ly et qui rit la mor
de si pres, et l'excellent P. Schotey qui eut le contentement
immense de recevoir son confrere a Kang-Tchdou, aprs
I'avoir cru mort, aux c6tis du P. Canduglia.
Nous avons pu avoir, grace a leur extreme obligeance,
de longs ditails circonstancies sur le mouvement boxeur en
lui-meme et sur la mise a sac de Ta-ho-ly.
La secte qui vient d'operer a Ta-ho-ly porte le nom de
Cheng-ta qui veut dire : frappi par les esprits.
Lors de la fameuse insurrection de g1oo, qui, partie du
Chantong et de I'est du Tchd-li, menaca la Chine entifre,
on sait que la secte la plus en vue, directrice du mouvement general, s'appelait I-ho-kiuen, c'est-a-dire: a Poing
de l'harmonie publique a, ou a Lutteurs pour la justice
et la concorde ,.
Ces sectes se rattachent B la secte des Pai-lien-kiao
(Nenuphar blanc).
Quelle est leur origine ?
M. E. H. Parker a dit qu'un auteur chinois les fait
remonter jusqu'a la dynastic des Soung, d6truite au dixhuitieme siecle par les Mongols, et qu'anterieurement les
souverains turcs et tonghouses de Chine jouaient au polo
et assistaient &des concours de boxe.
Les noms dont les membres se servent, les incantations
qu'ils recitent, les rangent parmi les Sie-kiao, ou secte
heterodoxe. Condamnee jadis par 1'empereur Kia-king,
cette secte s'est vivifiee par Pesprit de haine contre les
etrangers. Ce qui la distingue des autres socities secretes,
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ce sont les pratiques magiques de ses membres. Ils croient
que les esprits descendent en eux.
Les affiliks subissent une initiation prialable. Elle consiste a se mettre dans un etat d'exaltation nerveuse qui
supprime la sensation de la douleur et la conscience du
danger. Des cris assourdissants, des coniorsions extraordinaires, une escrime ddsordonnee de la lance et du sabre,
pr6parent A ce resultat.
On agit, en outre, sur I'imagination en employant des
charmes, des incantations, et des pratiques particulieres.
II doit se produire parmi eux, des phdnomenes de suggestion et d'incorporation, semblables a ceux qu'on a releves
chez les convulsionnaires on les illumines et les midiums
spirites de nos jours.
Le P. Lecaille me racontait que dis le commencement
de la huitieme lune (septembre), des reunions avaient lieu
toutes les nuits, dans deux pagodes situdes l'une a 6 kilometres de sa rdsidence, Pautre a 16 kilometres.
Des centaines de personnes allaient s'y soumettre a finitiation. Seuls, les jeunes gens de treize a vingt-cinq ans
pouvaient en faire partie. On entendait tous les soirs le
gong qui Ics appelait.
Parmi certaines pratiques, il y avait celle-ci, en particulier. On mettait deux bougies allumnes sur un autel: deux
fillettes de douze ans se tenaient aupres et les membres qui
voulaient acquerir la vertu necessaire, se mettaient en face,
a pen de distance, et fixaient les points lumineux, sous la
direction d'un Teu-fou (maitre instructeur).
C'est IAune pratique hypnotique. Le resultat ne tardait
pas a se faire sentir. Les sujets favorables tombaient dans un
etat second, on itat d'hypnose, et il est infiniment probable qu'alors, le Tjeu-fou profitant de leur 6tat de suggestibiliti, leur soufflait la haine de l'dtranger et autres
suggestions du meme genre. Sans doute, aussi, tous ces
instructeurs n'etaient-ils pas maitres en leur art, et ne
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surent-ils pas toujours faire revenir leurs sujets a l'itat normal. Tous ceux qui sont familiarisds avec les phinomines

d'hypnose savent les dangers que courent les sujets mal
r6veillis.
Par li pouvons-nous expliquer les desordres organiques
graves qui furent signalds pour certains des boxeurs en
mal d'initiation. Quelques-uns continuaient leurs contorsions dans leurs foyers et brisaient tout ce qui leur tombait
sous la main, dans une rage d'automates; d'autres devenaient diments; d'autres encore perdaient la vue a force de
fixer les points lumineux.
On sait que la grande affaire pour les boxeurs, c'est d'arriver a I'invulnerabilit6. Apres un stage d'epreuve de quatrevingt-dix jours, ils sont supposes tre invulnirables auxballes. Si cependant its tombent, ils ont une explication toute
prite. Ou bien c'est que le noviciat n'&tait pas termin6, et
alors le mort n'etait qu'a moitli boxeur; ou bien on affirme
serieusement qu'il n'est pas mort reellement et que, dans
peu de jours, il revivra encore une fois et sera pr&t a se
baure de nouveau.
Au sujet de I'invulnirabilite, le P. Ignace Mangin, qui
a, depuis, iet leur victime, ecrivait :
Le a octobre, en 19oo, jour de marchd a Song-Menn, bourg i
3o lis ouest de Kang-Tcheou, les sectaires proc6derent & Pinstallation solennelle d'un tcheng-lteu (arene-centre) et annoncerent pour
le marchm
suivant des exercices d'invulnerabilite.
Ce jour-la, des milliers de curieux se trouverent reunis i SongMenn, desireux de jouir du spectacle promis; ils furent deCus, les
exercices furent remis au 3o; la foule n'y fut que plus nombreuse et
plus avide. Le chef ddsignC d'avance et ses deux disciples se mirent
a genoux devant les tablettef oil sont inscrits les noms des esprits
de la secte; ils firent maintes prostrations, brClerent maints batons
d'encens, recit;rent force prieres et incantations: Pesprit ne descendait pas. Enfin, vers quatre heures apres-midi, le chef se releva soudam : ses traits etaient changes, il etait semblable a un homme posside par une puissance irresistible. Les deux disciples se leverent
aussi, chargerent le fusil; le maitre, depouill6 d'une panic de ses
vihements, mit sa poitrine a nu : un coup de feu retentit, et P'on vit
le malheureux tomber a genoux, puis setendre de tout son long. Le
coup, tire a bout portant, lui avait fait une large et profonde plaie.
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Vite ses compagnons l'cnveloppent dans une couverture et l'emportent
tout sanglant: il ne tarde pas a expirer.

Mais, peu imponait. Grace aux subterfuges des meneurs,
la superstition n'entrait pas moins dans les Ames.
Dans leurs affiches, ne disaient-ils pas a la meme epoque:
a lesl-ho-kiuen sont dans une cloche d'or, de sorte qu'ils ne
craignent ni le glaive, ni la hache; ils peuvent se garantir
des fusils et des canons. a Ils ajoutaient: a Peuples, levezvous : n'ayez qu'un cceur et qu'une Ame pour tuer les diables d'Occident. Depuis I'antiquiti, on distingue les Chinois de 1'Empire du Milieu et les barbares itrangers:
actuellement les peuples sont pele-mele. A qui appartient
Pempire ? Confucius et Mengtseu ne cessent de pleurer et
leurs larmes inondent leurs poitrines. x
A propos des membres du Cheng-ta, la secte actuelle qui
vient de s'illustrer au Kiang-si, nous avons rappele ceux du
I-ho-kien de 19oo; nous insisterons encore sur ceux-ci
pour mieux 6clairer la question d'une facon generale.
Dans I'ouvrage du baron d'Anthouard : les Boxeurs,
nous trouvons ce passage concernant les bandes qui operaient en i goo. C'est traduit du Journal d'un notable indigene de Pekin :
Moi, paisible habitant, j'ai pris ces notes sur un pinceau d'emprunt, au milieu du trouble :
Les boxeurs sont, dit-on de la rigion du Pa-Koua, connu autrefois. Tous portent des habits bleus, mettent sur la tete un mouchoir
de couleur, ont les uns des ceintures jaunes, let autres des ceintures
rouges. Its se divisent en huit sections; chacune a sa couleur. Invulnerables, ils ne redoutent ni sabre, ni fusil, ni aucune arme a feu;
armes eux-memes d'un sabre et d'une lance, ils jouisent d'un pouvoir magique, a I'aide duquel ils reconnaissent les Europeeus et les
chritiens. Is ne font pas de mal aux bouddhistes, mais tuent sans
misericorde les Europeens et les chretiens. Chacun porte sur soi deux
petite pains cuits it la vapeur et 5 sapeques. lls ont le pouvoir
extraordinaire de conserver intact leurs petites provisions, tout en
mangeant aussi souvent qu'ils veulent leurs petits pains, et tout en
d6pensant aussi souvent qu'il leur plait leur cinq pidces de cuivre.
S'ils vont au combat, Is n'ont ni faim, ni soif, its sont d'une activite
incomparable et ne ressentent jamais la moindre fatigue. Dans les
rues des villages,.sur les places de marchi. ils ne volent pas les;
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marchandises et laissent chacun tranquillement s'o.-uper de ses
affaires. Vraiment ils ont l'air d'appliquer une doctrine celeste et
sont absolument dignes d'etre appel6s le soutien de la dynastic et ie
soutien du peuple.

On voit de quelle maniere i cette ipoque, les paisibles
bourgeois etaient impressionnis.
D'ailleurs des pamphlets :endancieux circulaient A profusion. Cordier, dans son !ivre de 'Histoire des relations
de la Chine avec les pays etrangers en cite plusieurs. Nous
lui empruntons celui-ci qui nous parait typique:
Les quatre faces et les huit horizons deviennent des thdetres de
guerre. Vous qui avez de bons destins, montez rapidement vers
le rivage; d'un coup de main vous arriverez dans la patrie. Immortel
venant de 1'Occident, de la montagne du Chaos, de la caverne de
IArc-en-Ciel dore, mon nom est.Tao, mon prinom est Tsing-tsin
(tranquillite), je viens de la part de Tai-kong laotsou (fondateur de
la dynastie des Tchen, t 2oo avant Jesu--Christ), pour avertir les
hommes de bien de cette pagode, afin qu'ils propagent partout cet
ecrit, qui exhorte le peuple a suivre les 1-ho-kiuen. Formez vite des
soldats, car treize royaumes etrangers vont venir pour attaquer le
Cileste-Empire: la Chine sera profondement troublee; il y aura des
soldats masses comme une montagne, des gdneraux immenses comme
l'Ocean; iAy aura des montagnes d'ossements, le sang coulera comme
des fleuves; c'est pourquoi que tous, sans distinction de sexe et
d'age, s'adonnent aux exercices divins pour apprendre l'art des genies
immortels, pour echapper au peril de la guerre et 4viter cette grande
catastrophe. Ce trouble durera pendant trente ans, puis rignera la
paix. Bient6t plus de soixante-dix royaumes nous envahiront comme
un flot. Bon peuple, prenez une prompte resolution afin que nous
leur opposions des armees.
Les Europeens sement aes poisons dans les puits, dans les fleuves, dans les mers, dans les c&erales, sur les marches; seuls, les gens
bien exerces a P'art divin peuvent en dviter le venin. Ce sont les
indigenes gagnes par :es diables d'Occident qui rdpandent ces poisons; ce qu'ils n'achetent pas sur les marches est empoisonn&. Preqez-r garde !
Tous ces details, nous les avons appris du genie immortel. Ceux
qui sont inities comprendront mes paroles.

Quelques fonctionnaires pourtant protestirent timidement. L'un d'eux, homme prudent et sage, fit rdpandre
cette repoDse anonyme:
I-ho-kiuen, qui etes caches dans une cloche d'or, vous
violez la
loi, vous vous ecartez du droit sentier. Je vous exhorte A ne pas ressembler ides insensis, car l'invincible armie est proche en avant; ce
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maitres seront impuissants a vous secnurir: alors les incantations
seront sans effet. Quand ces malheurs fondront sur vous, ii sera trop
tard pour vous repentir. Repentez-vous au plus t6t, ne vons entitez
pas.

On sait qu'il ful utop tard pour eux et que rarmde des
a diables 6trangers a, n'ayant cure de leurs charmes ni de

leurs incantations, les reduisit a merci.

Nous avons vu que parmi les reproches adress6es aux
Europeens, il y a celui d'empoisonner les puis et les
c6reales des marchds.
Dans le Kiang-Si, les reprochessont ipeu prs les mames.
On les accuse d'empoisonner !e sel. c Ceux qui l'emploieront, disaient les chefs, mourront au bout de cent-vingt
jours. a
La croyance se repandit si vite et la frayeur fut telle qu'on
se dispensa de tout sel dans la region. A tel point que le
sous-pr6fet de Nan-kang dul faire paraitre un edit pour
avertir ie peuple que ces bruits 4taient faux. Le sel chinois
fut vendu par les mandarins, et le sous-prifet dut envoyer
un satellite dans les maisons pour s'assurer qu'on etait
revenu A la consommation du sel.
Ceci se passait vers la septieme lune (mois d'aoit). Les
chefs boxeurs travaillaient evidemment la massepour qu'elle
fut prate et arrivee a son paroxysme de fureur vers le quinzikme jour de la huitidme lune(22 septembre). (On sait que
c'est pour cette date aussi que se preparaient les boxeurs
de 9oo.)

11 -convient de remarquer ici, qu'A l'origine, le mouvement avait une double portie: It il etait dirig6 contre le.
courant moderne qui creait des icoles d'enseignement nouveau dans les villages et faisait adopter de nouvelles modes
d'habits.
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C'est ainsiqu'on avait vu, entre autres faits, d'un tres mauvais ceil, un jeune siminariste indigene etre engage dans
une ecole pour enseigner le latin, a raison de 70 piastres par an. C'est ainsi encore qu'on s'indignait contre les
jeunes gens qui, an lieu de porter les manches larges, les
faisaient serrer aux poignets, a la mode europienne. CeuxI1, d'ailleurs, itaient chassis des reunions aux pagodes, la
nuit.
20 Ce mouvement itait dirig6 contre les chretiens et les
Europeens.
Ainsi plus d'une fois cette menace fut faite aux chretiens
indigenes: i Nous n'en voulons pas a vos biens mais Avotre
,vie. Nous yous massacrerons et nous ne vous permettrons
pas de revenir. , Pourtant les considerations materielles
neleur etaientpas tellement indifferentes et I'on savait qu'ils'
avaient deja sur le papier, divis6 et riparti, a leur profit,
les champs des indigenes chretiens.
Des garqons ue treize Aquatorze ans se faisaient inscrire.
Lorsqu'on leur demandait dans quel but, ils repondaient:
c Le 15 de la huitieme lunenous irons tous en has (a Nantchang) pour nous battre contre les Europeens. a
D'ailleurs, on enrblait presque de force la population
mile. On menagait de represailles ceux qui refusaient. Les
notables, les lettrds etaient de ce nombre. C'est 'absence de
cet eliment qui a pu faire croire A quelques mandarins que
le mouvement n'aboutirait pas. Lorsque, dans les.rdunions,
des satellites se presentaient, ils etaient cbassks A coups de
pique.
Chose curieuse ! Lorsque des chretiens se prdsentaient
6galement, mime dans des milieux 6trangers, ils 6taient,
parait-il, tout de suite reconnus et denoncis par les esprits
du lieu.
- Du moins les chrtiens eux-mimes le croyaient
ainsi.
(Ceci rappelle etrangement certaines divinations des mediums spirites d'Occident.)
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Dans ces reunions dont nous avons dija parle, venaient
principalement des jeunes gens de treize a vingt-cinq ans.
On n'acceptait pas de membres en dehors de cette limite
d'Age.
Sans doute leur etat nerveux se pretait-il mieux aux perturbations morales qu'on attendait d'eux.
Quelques jeunes filles itaient admises. C'Geaient probablement des sujets rares, des midiums precieux. Nues jusqu'a la ceinture, ce qui itonne en raison de l'extreme
decence chinoise, elles s'hypnotisaient, elles aussi, et se
livraient a des contorsions et i des sauts en hauteur.
Quelques-unes allaient meme de village en village, pour
frapper la masse du spectacle de leur possession. Ajoutons
d'ailleurs qu'elles etaient plut6t mal vues, aupres des populations saines dont elles blessaient la pudeur.
C'etaient des filles de paysans, absolument frustes, aux
pieds naturels (il n'y a pas de pieds ligotis dans ces rzgions),
et leur facult6 merveilleuse, c'est qu l'itat de charme, pour
ainsi dire, elles parlaient, selon tous, un pur langage mandarin. (On pourrait rapprocher ce fait - qui aurait besoin
- de ceux qu'on signale pour certains m&d'etre contr61l
diums spirites d'Europe et d'Amirique qui peuvent parler
ou icrire a Iedtat de trance,des iangues qui leur sont absoment 6trangeres i Petat normal.)
Mais les affilids ne se bornaient pas seulement a fixer des
points lumineux, a faire des prostrifions, a prononcer des
incantations devant des bouddhas de papier colls aux murs,
ou a gambader en hauteur. Ils se prdparaient pour une
action prochaine.
Ils faisaient des mannequins de papier qu'ils identifiaient
aux Europ6ens qu'ils comptaient massacrer, puie ils les
lac6raient A coups de pique : a Encore un de tud. *
De la residence, on pouvait entendre leurs hurlements
de mort prolongis dans la nuit.
A. MONESTIaR.
4

IV.-

RECIT DOTAILL.

5o -

DES TROUBLES DU KIANG-SI MERIDIONAL

Ce recit de la mort de M. Canduglia et de la fuite a laquelle M. Lecaille et Is chretiens qui Font suivi durent leur salut est de PAcho
de Chine, dans ses numeros du o2et du 22 octobre. Les faits y sont
racontis dans un ordre chronologique qui permet d'en mieux voir
1'enchainement.

i. -

Meurtre du P. Canduglia.

Des idWes meurtrieres hantaient l'esprit des bandes fanatisees par les chefs boxeurs. Ta-ho-ly 6tait leur objectif immediat. Ta-ho-ly 6tait forme par l'agglomiration de neuf
villages dont la plupart taient chr6tiens. On assure que
l'origine en remonte a une famille emigree du Koangton,

il y a plus de trois cents ans. Le P..Canduglia y exerqait
son apostolat depuis deji vingt-deux annees. I y avait voue

tous ses efforts, et la vindration dont il etait entoure par
tous ses fideles I'avait plus particulierement disign6 k la
haine des sectaires. II avait aupres de lui le P. Lecaille,
homme prudent et de grande energie, qui le secondait effi-

cacement depuis quatre ans dans les multiples offices de
sa mission.
Les deux missionnaires, ayant pleine conscience du danger qui les menagait, soitpar tout ce qu'ils voyaient et entendaient eux-memes, soit par les rapports de leurs chritiens,
avaient deji lance de nombreux appels a Kang-Tcheou, prefecture. Le taotai Kiang n'avait pas ete indiffdrent, ii est
vrai, i ces cris d'alarme. Mais quelles mesures sut-il prendre? Une premiere fois il allait jusqu'A envoyer une quarantaine de soldats dans le district menac6 qui comprenait
Nan-kang, Ping-lou, T--ho-ly.
On jugera que c'est bien pen, devant le nombre toujours
croissant des boxeurs militants, dont l'estimation par milliers etait si facile A faire.

Des le mois d'aoat, it ne se passait pas de semaine qu'on
n'elt une alerte a la r6sidence. Le 7 septembre, les craintes
deviennent plus vives. Des bandes menacantes s'etaient
rapprochies.
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La nuit, a la fin des rdunions qui etaient devenues rigulieres, dans les deux pagodes non loin de 1'eglise, les hurlements de mort devenaient plus longs, plus nombreux,
plus significatifs. La masse gagnait en exaltation.
Le 22 septembre arrive. Ce jour-la, nulle rumeur. Les
fanatiques se livraient i des rdjouissances pour fdter cet
anniversaire.
Les chretiens, a tout hasard, s'organisaient pour la defense. Ils etaient au nombre d'environ huit cents. Ils taillaient des piques avec de longs bambous, fourbissaient les
vieux sabres rouills. D'autres, possesseurs de fusils chinois,
allaient an marchd acheter du fil de fer, qu'ils coupaient en
morceaux pour en faire des balles. L'6glise elle-mdme fut
mise en 6tat de defense. Les ouvertures furent barricadies
et dans les tribunes pris des fenetres, on entassa des pierres
et de la chaux pour les pricipiter sur les assaillants, le cas
echeant.
Le 24 septembre,ily eut une collision. Ta-ho-ly' est entour6 de collines. On vit descendre un millier de boxeurs
environ, s'C4ageant sur les pentes. Puisilsse partagerent en
deux bandes. L'une d'elles resta sur place. L'autre s'avanqa
resolument vers le village, drapeaux deployes.
La plupart avaient un turban rouge sur la tdte et une
ceinture de mame couleur autour des reins. Les plus forcends etaient en tate. Prudemment les grands miitres se tenaient 'arridre. Maisles chr6tiens les attendaient de pied
ferine. Ceux qui etaient armes de fusils tiraient, sans grand
r4sultat, il est vrai. Les teeu-fou, affectant le plus grand
calme, agitaient alors leurs dventails comme pour montrer
I'inefficacit6 des balles.
Cependant les boxeurs approchent. Ils fondent mahitei. Ta-Ito-ly ou Ta-wo-ly, bourgade entre Kang-Tcheou et Nap!ngapj
i 25 lis(to kilometres) au nord de Nan-Kang-Shien.- Note des-AKales.
..
"ZI
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nant an pas de course, armbs de piques pour la plupart.
Une milde gencrale s'ensuit et c'est un grand fracas ou dominent les vociferations. Maigre leurs incantations et leurs
venus paniculiires, ces grands guerriers ne soat pas tres
redoutables.
L'echauffour& dure cinq minutes. Elle n'a rien de comparable aux tueries moyenageuses entre croises et Sarrasins. Les chevaux n'auront pas de sang jusqu'au poitrail.
Du cole des chreiens, i y a un tue et un blessd. Du c6te des
boxeurs, plusieurs tombent, malgrd a la cloche d'or *,
malgre leur faculti d'invulndrabilitd. Incapables de vaincre,
en dipit de la protection des esprits, tous ces braves se replient, emportant leurs morts et leurs blessds.
11 est cinq beures. La nuit va tomber. Nianmoins, la siuation est critique. Et nul secours n'arrive du c6ti des
mandarins. II est evident que, desormais, la digue est
rompue, que demain les boxeurs vont revenir en nombre
6crasant, et que, si les secours n'arrivent pas, il n'y a plus
d'autre alternative que la fuite ou la mort. Un courrier
special a 6et envoyd aux autoritis pour les mettre au courant des faits. Us ne pouvaient dtre plus graves.
Le lendemain, an point du jour, arrive un colonel, flanqui de dix soldats' C'tait la toute la colonne de secours.
L'officier, brave homme, veut requirir la quarantaine de
soldats 6parpillis dans le voisinage. Ceux-ci ripondent qu'ils
ne peuvent pas bouger tant qu'ils n'auront pas recu d'instructions du sous-pr6fet. Un homme iiadnarrable ce sousprefet qui prdtendit jusqu'au bout qu'il n'y avaitnul danger!
qu'il ne fallait pas s'armer sous peine d'exciter les boxeurs!
Or, depuis trois mois, dans les reunions secretes, s'accusait,
presque tous les jours, la menace de chasser Europeens et
chritieas vers Nan-Tchang!
Tant et si bien que le colonel ne put adjoindre i son
groupe que trois sous-officiers nouveaux. II les envoya en
reconnaissance. Ceux-cirevinrent avec tous les signes d'une
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frayeur manifeste: a Les boxeurs viennent trop nombreux,
dirent-ils, nous ne pourrons rien faire. a
Midi arrive. Le soleil est iclatant. Soudain, vers une
heure, une premiere ligne de boxeurs se montre et couronne les hauteurs d'alentour. La masse grossit Avue d'oeiL
Bient6t les pemes fourmillent de grappes humaines.
Ils sont 1a dix, quinze, vingt mille, peut-dtre. Leurs vociferations arrivent jusqu'aux chritiens que ce spectacle
apeure. Les destins vont s'accomplir.
A quatre heures, les jboxeurs mettent le feu aux premiers
villages chretiens avances.
A cinq heures, ils sont tout pros de Ta-ho-Iy meme. Le
colonel fait demander au P. Lecaille s'il prend sur lui de
faire donner Fordre de tirer. C'itait d'une prudence bien
chinoise. Le P. Lecaille fait ripondre que les mesures de
defense le regardent, lui, officier. En fait, celui ci voulait
se garder,tant vis-a-vis de ses mandarins, que des boxeurs
eux-m&mes. II itait clair qu'il manquait d'instructions.
D'ailleurs les soldats etaient sous la terreur et faisaient
bien piteuse mine, tout armds qu'ils itaient d'eicellents
fusils. Bientzt le feu est mis a I'orphelinat des vierges de
Sainte-Anne, a deux cents pas de la residence. Les brigands
vont etre IA. Le P. Lecaille, qui conserve le plus grand
sang-froid et qui rdconforte tout le monde, par trois fois,
crie a tous de se r6fugier dans I'iglise.
Mais le colonel veut fuir et monte dans sa chaise a porteurs. C'est un guerrier d'une espece tres pacifique, comme
on.en volt tant en Chine. II croit qu'une issue est encore
libre. II fait monter le P. Canduglia sur le cheval d'un des
sous-officiers et, suivi de ses soldats et d'une poigane de
chretiens, il s'iloigne de la rdsidence. A peine la petite
troupe a-t-elle fait cent pas qu'un gros de boxeurs debouche
soudain sur sa route. L'instant est solennel. LeP. Canduglia benit tout le monte et serre une dernidre fois la main
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de son fidele serviteur Tcheng qui a voulu le suivre jusqu'a
la mort.
Mais le colonel se coule hors de sa chaise et se prosterne
devant les forcends qui accourent. I les suppliede s'apaiser
et de rentrer dans l'ordre. Un coup de feu a bout portant,
en pleine poitrine, le jette agonisant sur le sol. En mdme
temps, le P. Canduglia est entour6 le premier. Son cheval
est tue. Il tombe. Aussit6t quatre coups de pique vowu fouiller sa poitrine et 'un des forcenes se precipitant str.lui, le
sabre levi, lui tranche la tite d'un seul coup.
C'en est fair. Le sang d'un martyr a coul6.
2.

- Fuite du P. Lecaille.

Pendant que le P. Canduglia tombait sous les coups
des boxeurs, que sa tete etait mise au bout d'une pique et
que son cadavre etait coupe en morceaux, la terreur r6gnait
dans la petite 4glise de Ta-ho-ly. LI s'etait rifugiee la popution avec le P. Lecaille. Nul doute qu'aprEs rextermination
des soldats et des chr6tiens fugitifs, les forcenes ne vinssent
mettre 1'iglise a sac. Les portes avaient tdC ferm6es et barricadees. C'Etait une ipouvante ginerale. Les femmes et les
enfants pleuraient et se lamentaient. Les hommes avaient
Ferdu tout courage pour la plupart.Les families par groupes
entassis, priaient A genoux, implorant la clemence divine,
ou se trainaient aux pieds du Pere, pour le supplier de les
sauver.
Pour ces populations simplistes, le Prre etait tout, en
cet instant supreme. Lui seul pouvait leur donner le salut
Bprisent.
Le P. Lecaille est heureusementun hommed'une trempe
peu commune. Loin de se laisser abatre par.ce spectacle
de d4tresse, il puise dans le sentiment du danger commun
une inergie nouvelle. II n'a pas dormi,.ou presque, depuis
quatre jours qu'il est en alerte continuelle. Ses forces ne
defailliront pas. I1 crie a tout le monde de faire Facte de
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contrition et c'est une scene d'une beauti grandiose et poignante. Au milieu des larmes et des sanglots, monte vers
le ciel une priere ardente de tous ces coeurs fervents. Le
prtire prononce la formule d'absolution. Maintenant tons
ces arres affoles, que la foi illumine, sont prets a faire le
sacrifice de leur vie.
Mais le P. Lecaille est aussi le d6fenseur de la communautd.
P.r quel miracle encore 'dgli-s est-elle debout?
II est cinq heures. Des lueurs d'incendie ensanglanient
I'horizon. Le P. Lecaille a le fusil Ala main. Avec quelques
hommes energiques, il fait le coup de feu. Tant6t a la tribune, tant6t a la grande porte, ils surveillent les alentours
et tirent sur tous ceux qui essayent de mettre le feu au
dehors.
Leurs fusils chinois sont bourres de poudre et de ferraille
et leur tir contre les boxeurs, ne semble pas inefficace.
Vaine la wcloche d'or * dont ceux-ci se croient revetus...
[Pourtant, a la fin, le feu avait pris. Le P. Lecaille arrivait avec tous ceux] que la peur ne figeait pas, a eteindre
tous les foyers, sauf celui de 1'Dcole, dont le toit, bient6t,
s'effondre avec fracas.

Cependant l'dglise est sauve. La nuit est venue. Les bandes de boxeurs se sont disloquies. Les uns pillent les villages brtlis, les autres se sont retiris chez eux pour le
repas du soir.
Le moment est propice pour la fuite.On nepeutplus songer A rester dans I'eglise. Ce serait la mort certaine pour le
lendemain. A coup sOr, les boxeurs, grisis de leur premier
succes, vont venir en nombre et achever leurs beaux exploits.Vers les sept ou huit heures, le P. Lecaille sort par une
porte encore en fet,. la seule que les boxeurs ne Larveillaient pas. Nombre de chretiens le suivent sur la route de
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Ping-lou. Ils sont en tout une centaine. La marche est
lente. Des femmes et des enfants 1'entravent. Les vierges
indigenes de la maison de Sainte-Anne, au nombre d'une
douzaine, sont 1i, aussi, sous la protection de ceux qui sont
armes. A certain moment, la troupe se divise en deux bandes qui prennent deux routes diff6rentes pour moins attirer
l'attention.
Le P. Lecaille n'a plus avec lui qu'une soixantaine de
personnes.
A vingt Ii de la, il faut traverser un fleuve dont le lit est
assez large. Une barque est sur la rive opposde.
Deux indigenes se jettent a l'eau et la raminent. Tout le
monde s'embarque tant bien que mal. Soudain, on emend
un bruit de trompettes. C'est la troupe, c'est le salut.
Des soldats, en effet, paraissent. Soixante, peut-etre, en
tout. Mais ceux-ci ont apercu la barque qui se d6tache nettement sur l'eau, au clair de lune, et vient de leur c6td. Ils
croient que c'est un gros de boxeurs qui vient a leur rencontre. Ces braves guerriers de crier aussit6t: a Ne tirez
pas, ne tirez pas.
Mais les chretiens les rassurent en criant: c C'est le
pretre. II e1ait onze heures du soir. Vers deux heures du
matin, on arrive enfin a Ping-lou. II n'y avait a cet endroit
qu'un sous-officier et trois soldats.
Heureusement que la vague de box6risme n'6tait pas encore arrivie jusque-la. On put y prendre quelques heures
de repos.
Au petit jour, on reprenait la marche du c6td de Kangfcheou, oi I'on arrivait versdix heures du matin. L, I'excellent P. Schottey, ex-aum6nier du gineral Bailloud,
qui
savait dija la fin du P. Canduglia par un des soldats
fuyards,
avait le bonheur immense de recevoir les rifugids et d'itreindre son confrere le P. Lecaille, dont il ignorait le
sort jusqu'A ce moment.
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Mais l'odyssee des missionnaires n'dtait point finie. De
nouveaux disastres devaient survenir.

3. - Meurtres et destructions.
Voici le P. Lecaille arrive a Kang-Tcheou, le 26 septembre,
an matin, apris avoir connu les pires emotions. Ses confreres le recoivent a bras ouverts. En outre du P. Schottey,
il y avait le P. Molinari, de Ping-lou, qui, averti au milieu
de la nuit, du disastre de Ta-ho-ly, avait fui une heure
avant le passage du P. Lecaille ; le P. Verriere de Sinfong
qui, par bonheur se trouvait la en vacances; et le frere Van
den Brandt.
Bien que les boxeurs ne fussent pas dans la ville, la nouvelle des massacres aux alentours avait provoqui une
grande agitation que I'arrivee des chritiens avait encore
accrue. La securitd 6tait loin de rigner. Ce que voyant, le
P. Schottey juge prudent d'aller au yamen du taotai. II s'y
rend avec les autres missionnaires. Ils y trouvent I'ancien
taotai Kiang, qui venait d'etre nommi grand juge et qui a
t•6 destitu6 depuis, ainsi que le nouveau taotai, Mao. Alors
S. E. Kiang leur promet protection : a II mourra, s'il le
faut, piut6t que de les laisser massacrer par les emeutiers.
Mais une telle protection, a un tel moment d'effervescence,
ne pouvait paraitre suffisante aux int6resses. II offre de les
faire escorterjusqu'A Ki-ngan, s'ils proferent fuir.
Vers trois heures de I'apr&s-midi, la populace fait des
siennes. Elle brile la residence, I'glise, le s6minaire, forphelinat. Le P. Schouey est admirable de sang-froid et de
pr6voyance. La place n'est plus tenable. I1 fautfuir. II regle
tous les dttails du depart. Les vierges de Saiute-Anne et
les orphelines de la ville ont etd confiees an sous-pr6fet.
La nuit venue, vers dix heures, les cinq missionnaires
quittent le Yamen sous escorte. Un service d'ordre a.th
organisd.
Des patrouilles circulent dans Ia ville. Sur le passage des

-

58 -

missionnaires se tient un cordon de soldats avec des lanternes.
Sur le pas des portes, une foule nombreuse assiste a ce
penible dfile.
Pas un cri hostile pourtant.
Deux barques attendent les fugitifs sur la rive. Ils y montent et font route vers Ki-ngan, escortes par une canonniere
fluviale.
Le cceur serr6, ils voient disparaitre Kang-Tcheou. Y reviendront-ils jamais ? Kang-Tcheou est une prefecture importante. La chretient6 y etait prospere. Mgr Coqset,
maintenant a Tching-ting-fou, songeait a y installer sa rdsidence du temps qu'i itait aKi-ngan. La voilA aujourd'hui
en ruines. Tout a eti demoli, brOUl ou pilld. Les provisions n'ont pas etd emporties, de peur qu'elles fussent empoisonnees, mais les pillards les out ditruites. Depuis une
vingtaine d'anndes qu'il y exerce son apostolat, c'est la
deuxiime fois que le P. Schottey la voit detruite. En 9oo,
tout un quartier de charpentiers qui avait proced6 &la constructionde la r6sidence proceda de mmme sa complete destruction, pierre par pierre.
Le lendemain, les dtablissements de la , China Inland
Mission , avaient le mime sort. Heureusement, les missionnaires, rifugiis dans les yamens, avaient la vie sauve.
Kang-Tcheou estsitude it 5o millesau sud de Ki-ngan. II
fallut descendre la fameuse route historique des Dix-h uit-Rapides, celle que le P. Ricci, vers la fin du dix-septieme
siccle, franchit pour la premiere fois en se rendant A Pekin et
dans laquelle il fit naufrage a Santze-chang. Le voyage se
passa sans incident. Le longdela route, les bateliers, tout en
poussant leur barque, criaient les nouvelles des massacres
et des pillages aux autres bateliers qu'ils croisaient.

Au bout de quatrejours, on arrive a Ki-ngan.
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Li regnait le calme. M. PerBs est le provicaire apostolique de 1'endroit, actuellement sans evlque.
M. Ciceri, procureur a Chang-hai, qui avait dt6 nomm6,
ayant demand6 pour raison de sante, de n'y pas aller, un
nouveau choix va etre fait incessamment.
M. Peres est connu ici de plusieurs de nos residents.
Cest l'ancien camarade d'itudes du commandant Leblanc,
de la Dicidie,qui vient de partir pour rentrer en France.
Homme habile et plein d'expirience, il jugea qa'il etait
priferable de ne pas diserter Kingan A ce .moment critique.
11 avait confiance dans les mandarins.
Le colonel de I'endroit disposait de trois A quatre cents
soldats, et il avait defendu victorieusement Ho-kien-fou,
contre les boxeurs, en 19oo, avec une poignee d'hommes.
De plus, ii n'y avait pas de rumeur alarmaate.
Les missionnaires fugitifs purent s'y-reposer de leurs fatigues et de leurs emotions. II y avait li M. Legris, directeur
du grand s6minaire, ex-aum6nier du gdneral Bailloud;
MM. Pruvot, de Yun-sin : Bonanate, de Ning-tou; de
Jenlis, de Ta-ho; Wathd, de Ouangan, qui, par bonheur,
etaient venus Ia pour faire leur retraite annuelle.
Au bout de huit jours de repos, MM. Canduglia et Lecaille continuaient, seuls, leur route vers Chang-hai, pour
fournir a M. Guilloux, visiteur de la mission lazariste, les
renseignements dont il pouvait avoir besoin.

Mais cet acces de boxdrisme etait loin d'etre apaisd. II s6vissait avec force encore du c6te de Ta-ho-ly.
Nous avons vu que le P. Molinari avait pu fuir a temps
de Ping-lou, le 25, dans la nuit.
La troupe de soldats que le P. Lecaille avait rencontrie
dans sa fuite ne s'itait pas aventurie trop loin au delA.
Voyan.t les flammes incendier Phorizon de Ta-ho-ly, le

chef prit conscience de sa t6mirite et retourna sur ses pas.
La ribellion triomphait dans le district.
Le 26, Ping-lou 6tait en feu.
Le 27 , Nan-kang, sous-prefecture A 15 kilometres de Taho-ly, itait egalement la proie des rebelles. Le sac en eut
lieu dans la soiree.
Nous avons diji montri l'attitude plus que louche du
sous-prifet de cet endroit.
A toutes les demandes de secours, durant la longue periode qui precida le desastre, il repondait qu'il n'y avait
pas lieu de s'alarmer. II trouvait meme moyen dereprocher
aux chretiens qui s'armaient, effrayes par les menaces dont
ils itaient I'objet, d'exciter la population par leur attitude.
Mais il devait se montrer plus ccup-zble encore.
Quand les boxeurs s'avancirentversla ville, 1cr habitants
en fermerent les portes. Sous pretexte de voir ce q ui se passalt, ce mandarin inenarrable alla h la porte Nord qu'il fit
ouvrir.
Aussit6t les rebelles d'entrer. Ce que voyant, le sousprefet regagna son yamen, laissant la foule maitresse faire
l'assaut de la residence et de la maison de la Sainte-Enfance.
Les pones furent enfoncies et les bAtiments livres aux
flammes. Dix soldats dtaient 1a. L'un d'eux, nomm6 Sinly
qui, depuis lontemps, avait de bons rapports avec le tientchou-tang (iglise catholique) essaya de conduire au yamen
les trois Filles-de-Sainte-Anne et les vingt et quelques orphelines qu'elles elevaient.
Mais aussit6t les fillettes furent traqu6es. Elles furent dpouillkes de leurs v6tements, volees et quelques-unes
memes noydes.
Le soldat s'etant prisenti an yamen avec les trois Fillesde-Sainte-Anne qu'l avait pu sauver, le sous-prdfet lui infligea un blime en lui disant : z Je n'ai rien a faire
avec le
personnel du Tien-tckou-tang. a I1 le cassa
meme.
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Un ancien satellite, Sin Liou, accepta pourtant, par pure
commiseration, de garder les trois vierges. Quant aux orphelines on ne sait ce qu'elles sont devenues.

Par mi acle, Nan-ngan-fou, a go kilometres de Ta-ho-ly,
of se trouve le pr&tre chinois Tchou, etait respecti.
Maisa Chan-tze-chang il y avait plus d'une centaine de
chretiens tuds.
A Ta-ho-ly ox la rdbellion etait triomphante, trente
personnes, femmes, enfants, furent tudes dans une seule
fois.
Le meurtre do P. Canduglia devait y donner une excitation particuliere aux forcenis.
Apris qu'on eut coupe la tete a l'excellent missionnaire,
on l'avait plantee au bout d'une pique et promenie trois
jours durant dans les villages environnants. Puis on l'avait
jet6e dans un itang. Le coeur avait dtd arrache et mangd
par trois des principaux chefs. Les entrailles avaient ied
suspendues aux arbres pour etre mangdes par les oiseaux.
Une trentaine de soldats avaient eti dipechds A la recherche du cadavre.
II fut retrouvi pr6s du lieu du massacre, presque en face
de la residence; les vetements avaient disparu, ie corps
6tait ouvert et les cuisses dtaient criblies de blessures.
Moyennant une prime de a dollars A qui rapporterait
la tate, on put la retrouver. La barbe etait arrach6e, la mAchoire infdrieure manquait, mais aux cheveux blonds et i
une partie du front rest6e intacte, on put la reconnaitre.
Le boy de M. Canduglia qui fut mit en pr6sence du corps
put ridentiher, grace i une jarretiere qui 6tait restie a la
cheville.
Etant rest6 & l'air, le cadavre ne prisentait pas un trop
grand etat de corruption, mais aussit6t qu'il fut mis en
biere, il se dicomposa.
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II fut transportne Kang-Tcheou oi il arriva le 28 de la
huitieme lune (5 octobre). La, une vingtaine de chreliens
reconnurent le cadavre.
Les mandarins lui firent faire comme vitements des semblants d'ornement sacerdotaux et un tsikin (espece de mitre).
Puis on le fit transporter au camp militaire, en dehors
de la ville. C'est 1l qu'il attend une supreme enqu&te officielle.
A. MOaESTIER.
V. -

RESPONSABoLITES

Cette 6tude est, comme celles qui priecdent, de Ptcho de Chine,
numero du 24 octobre 9go7.

Ainsi, sept ans apres les dvenements de 90oo, et malgre
la severe leqon que les allies infligerent Ala Chine, on a pu
voir un mouvement boxeur d'une amplitude considerable
jeter la terreur dans une prefecture du Kiang-Si et, durant
une quinzaine, dominer la situation dans une region qui
depend du vice-roi Toan-fang dont Parmee pourtant est
nombreuse et forte.
Des villages entiers ont itC mis a sac, des residences
chrbtiennes briiees, des centaines d'indigenes massacres,
un missionnaire italien avec eux. Peu s'en est fallu que le
disastre ne fat plus grand encore et qu'il n'y edt Aajouter
d'cutres noms Ala liste funebre. La t&e di P. Lecaille avait
it6 mise a prix, ainsi que cellededeux bacheliers chretiens,
et les Peres fugitifi de Kang-Tcheou l'chapperent belle.
Durant des mois eatiers, la secte deslo-Cheng-taput s'organiser a l'aise et poursuivre ses desseins occultes sans 6tre
inquietee. Des fanatiques circulaient de village en village,
prechant l'exaltation ; le gong appelait les foules, la nuit,
dans les pagodes d'oai chritiens et satellites elaient chassds;
des menaces significatives etaient proferees a l'endroit des
chritiens et des Europeens; et de mesures repressives s6rieuses, point.
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En vain, a plusieurs reprises, le P. Canduglia avait-il
ecrit aux mandarins pour leur montrer toute la gravite de
la situation.
Pour tout secours, une quarantaine de soldats avaient
eti envoyds et repartis i Ton-Kang et Nan-Kang. Devant le
danger pressant, le P. Canduglia ecrivait que si des mesures de protection efficaces n'etaient pas prises, a il se risignait a voir un desastre s. II devait payer de sa tete I'incurie, peut-etre la complicit6 de certains mandarins.

Plus d'une fois ddji, nous avons eu l'occasion de stigmatiser I'attitude si coupable du sous-prdfet de Nan-Kang.
Nous I'avons vu d'abord traitant d'imaginaires les alarmes du P. Canduglia. reprochant meme i ce dernier de
laisser ses chretiens s'armer, quand ceux-ci ne songeaient
qu'h se defendre. Puis laissant ses soldats sans instructions
quand le colonel Huang-Shou-Shan les voulut faire rassembler a Ta-ho-ly. Enfin ouvrant lui-meme les portes de la
ville aux rebelles et laissant la trombe humaine tout devaster sur son passage.
On comprend qu'avec de tels mandarins les edits impriaux pourront parler en vain de tolerance et de respect et
se multiplier longtemps encore sans fruit. Le sort des
missionnaires dipendant d'euxsera toujours precaire.

La responsabilitd d'un autre mandarin est egalement engagee. Le taoiai Kiang de Kang-Tcheou qui fit de grandes
protestations de ddvouement aux missionnaires, durant la
tourmente, et parla meme de mourir avec eux, s'ils le fallait, ne parait pas avoir compris la gravite de la situation
dans sa phase pr6paratoire, ni pris des mesures adequates
pour l'eviter.

-64Les quatre shiens (sous-prefectures) de la prefecture de
Nan-ngan: Ta-yu, Tsong-hi, Chang-iou, Nan-Kang soot
travaillds par la secte des lo-Cheng-ta depuis juillet; toute
la rigion est dans une fermentation manifeste; des milliers
de fanatiques vont surgir de leurs repaires pour porter le
fer et le fen chez les paisibles populations chretiennes ; et ce mandarin averti de toutes manidres, envoie pour tout
secours d'abord quarante soldats dans le district menace,
puis un colonel et dix hommes, qui n'ont meme pas l'ordre
de tirer !
C'est d'une imprivoyance sans nom. Si bien que linsurrection gagnant du terrain, Kang-Tcheou elle-mdme, ville
forte avec camp militaire, et entouree de murs, 6tait menacee
h son tour.
Le 28, en effet, plusieurs centaines de boxeurs, vetus de
costumes jaunes, s'avancaient pour cerner la ville. II fallut
envoyer la troupe contre eux. Deux chefs furent tuis, un
autre fut capture et executd.
Le 29, les soldats passaient le tleuve et, poursuivaut les rebelles, en tuaient encore une dizaine et capturaient quelques chefs parmi lesquels une jeune fille qui pratiquait la
magie noire. Tous les prisonniers furent d'ailleurs executes
apres examen.
Nianmoins, les proportions de la rebellion etaient telles,
que les forces stationnies a Kang-Tcheou itaient jugees insuffisantes pour les r6primer et qu'il fallait faireappel Ade
nombreuses troupes de la province qui arrivaient heureusement i temps pour privenir un plus grand disastre.
Ainsi les responsabilitis sont nettes et ceux a qui incombe
le soin de rigler cette malheureuse affaire n'auront nulle
peine i cela.

Ils auroat d'autant moins de peine, qu'il ne saurait y
avoir aucun doute sur les causes de ce mouvement d'un
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caractire purement boxeur. Si l'affaire de Nan-Tchang, an
printemps de 9go6, suscita des difficuli6s, celle-ci, par contre, est sans dquivoque. La presse chinoise, en gen6ral, a
tenu une attitude correcte. Le journal indigene de KangTcheou lui-meme a reconnu sainement les faits, et stignatise
comme ii convient pillards et boxeurs.
On a parle, ii est vrai, d'une histoire de bceuf. Mais ii
fallait bien trouver us semblant d'explication et pallier
dans une certaine mesure la culpabilite des mandarins responsables. Nous ne nous y attarderions pas autrement,
n'6tait que l'incident, en soi, est instructif, comme on va
voir.
A Pin-tcneng, i 9 o lis de Nan-ngan-fou, se tient un march6 de boeufs ot les Cantonais viennent se fournir. Cesderniers conduisent leur bWtail jusqu'a Nanchiang (prefecture
voisine du Kiang-si) par la fameuse passe de Mei-lin. De li
des bateaux plats, sp6ciaux, les transportent jusqu'a Canton,
Macao, San-teou.
Ce trafic.est defendu de par la loi; mais ii est rare que
les mandarins y mettent obstacle. Le plus souvent, les satellites, moyennant une dime, laissent passer. D'autre part,
sur les differentes grandes routes qui menent a Pin-tcheng,
se postent des paiens hardis de tel ou tel village. Ilsarretent
les bWtes an passage et exigent ordinairement une -ranon
de 3o sapiquespar tete. Si les conducteurs payent, its passent;
s'ils refusent, on leur confisque leurs boeufs.
De li des proces fr6quents et des querelles qui tournent
parfois au tragique.
Les mandarins ne traitent que rarement ces affaires; si
un proces a lieu, ils envoient des satellites conduire au
yamen les bceufsconfisquds, oh,mal nourris,ils dipdrissent
vite.
Or, a Fon-ching-teou, deux mauvais chretiens faisaient
de temps en temps ce trafic d'arreter des boeufs.
Par deux fois meme, le P. Canduglia qui le sut les fit
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mettre en prison. Mais, une fois sortis, ils recommenqaient,
le mandarin ne se montrant pas severe pour cete sorte de
delit.
II est done possible que ces chr6tiens, complices d'un
paien de la famille Tcheng, aient encore arret6 un bceuf
et, par 1A, aient donni lieu A des dem&les.
Mais il est A retenir que cet incident tout local se place
vers les premiers jours de septembre. II ne motive done pas
les preparatifs des boxeurs qui remontent au mois de juillet
et meme avant. 11 ne saurait d'ailleurs legitimer aucun
mouvement hostile general contre les chretiens et les Europeens, ni encore moins les tueries sanglantes du 25 septembre et des jours suivants. La justice des mandarins, si
elle etait impartiale, devrait suftire i rigler des cas de cette
espece. Ainsi, nous le ripdtons la chose est claire. Elle ne
saurait soulever d'ambiguiti quant aux causes et nous ne
verrons pas les negociations trainer en longueur comme
lors des massacres de Nan-Tchang.
Nulliti, incurie, negligence, pour ne pas dire plus, sont
les qualitis grace auxquelles les mandarins ont pu laisser
s'accomplir tant d'exploits sinistres. II ne faut plus que le
spectre du boxerisme puisse encore dtre agit6 par des criminels contre les Europeens. La Chine est, en general, composde de populations saines et excellentes. 11 ne faut point
que, par la faute de quelques mandarins aveugles ou insens6s, elles soient pricipities dans tous les egarements du fanatisme antireligieux ou antietranger.
A. MONESTIER.
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PERSE
TEHERAN
Mgr Lesad dcrit, Ic 19 octobre 1907:
a Les oeuvres de la maison des missionnaires, a Teheran, sont le ministire paroissial de la colonie et des indigenes, les soins religieux a la communaut6 de Filies de la
Charite et linstruction religieuse pour leurs enfants avec
les confessions assez frdquentes. En outre, les missionnaires s'occupent a leur maison de 16 internes, font la
classe matin et soir a plus de 9o garlons qui etudient le
persan, 1'anglais, l'armenien, le chaldeen et le francais.
A En 1897, j'avais trouve a Tdh~ran chez les missionnaires, 17 enfants en tout, internes et externcs; cette annee
(1907), j'y trouve plus de go gargons externes et internesLeur nombre doublerait facilement si on pouvait en recevoir davantage; mais, bien que les classes aient iet considerablement agrandies, la place manque. Chaque jour on
refuse des 6ltves; le personnel pour renseignement est, lui'
aussi, insuffisant, bien que les missionnaires aient des collaborateurs. S'il y avait un missionnaire en plus, on pourrait recevoir des musulmans qui prient et supplient depuis
longtemps pour etre admis; ils donneront surement une
retribution annuelle, ce qui aidera A payer les professeurs
et a entretenir la maison; en outre, recevoir et faire la
classe aux musulmans nous attirera la bienveillance des
hauts personnages qui cherchent de pls en pls A s'iastruire.

TAURIS
Lettre de M. F. BERTHOUNESQUE d M. L. FORESTIER,

assistant a Paris.
Tauris, le 4 novembre 1907.

Jusqu'a present, nos ceuvres de Tauris.avaient un pen
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vege6t; nous avons essayo, cette annde, de les itablir sur
un meilleur pied; et grace A Dieu, les sacrifices que nous
nous sommes imposes dansce but,semblent avoir attire les
nombreux enfants qui frequententactuellement notre ecole.
Un -ic?~ s
t considerable se produit en ce moment
chez la jeunesse musulmane, lasse de croupir dans 'ignorance oh on Pa tenue jusqu'I present. Notre icole est littiralement envahie; nous n'avons plus de place; il ne nous
reste pas une seule chambre pour les confreres de passage.
Nous avons dispose, comme nous avons pu, des locaux que
nous avions sous la main, pour essayer d'en faire des classes; mais nos enfants sont pour ainsi dire entasses... II faudrait qu'a la prochaine annee scolaire, ii nous fOt possible
d'installer nos enfants dans un local mieux amenage.
Tauris est une mission- d'avenir, c'est ma conviction;
cette ville est la mieux placee en Perse, sous tons les rapports; ici, a mon humble avis, nous arriverons a realiser
un bien considerable.
Aidez-nous, s'il vous plait, Monsieur et respectable confrWre, de toute votre influence.
Croyez-moi, etc.
F. BERTHOUNESQvU

SYRIE
JERUSALEM
Lettre de la swur Marie SION, Fille de la Charitd,supdrieure de l'hospice de Jdrusalem, a M. V.ILLETE,procureur general des Lalaristes.
Le 24 septembre, a eu lieu linauguration du pavilion
qui vient d'etre construit
l'h6pital municipal et qui est
destine aux maladies contagieuses. La semaine qui a precide, nous avions avec nos soeurs tout nettoyiet amenage.
Tout etait done pret Atemps.

"8~t5~'
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C'est le mardi 24 septembre, a quatre heures du soir,
qu'eut lieu cette grande cirimonie. S. Exc. le gouverneur
de Jdrusalem, la cadi ou juge, le pacha militaire, les
principaux membres du serail en grand uniforme, la municipalitY, 6taient convoques. Depuis plusieurs jours, la
facade et l'entrde de lh6pital etaient pavoisdes aux couleurs
et armes du sultan. Des trois heures, la foule encombrait le
passage. Les soldats turcs jouaient un petit air de musique
Ai arrivee de chaque dignitaire.
A quatre heures pricises, le gouverneur descendit de -voiture et, suivi de tout son etat-major et des invites, ii se
rendit immidiatement au pavilion. Mes compagnes et moi,
nous nous etions rang6es sur son passage au bas de l'escalier du premier etage; ii me salua trks poliment en me di:
sant :
- Bonjour, mia Mere; comment allez-vous ? .
II nous invita. A le suivre, ce que nous flmes, mais en
laissant passer bon nonibre de chefs turcs.
Le president de 'h6pital lui presenta les clefs du pavilIon sur un plateau d'argent au milieu de fleurs. Nous nous
trouvions en arriere et bien loin du pacha, quarnd tout A
coup celui-ci nous fait dire d'approcher et nous force A
nous placer A sa droite, affirmant que c'cst notre droit.
Comme vous le pensez, nous etions bien ge&nes; mais
nous n'avons pu resister. Puis le pacha ouvrit la porte du
pavilion et entra le premier. Dans la derniere chambre, on
lui adressa un petit discours en turc. Puis on immola un
mouton, au dehors, en face de la porte; a ce moment-la, le
pacha, tres aimablement, se tourna un pen vers moi, en disant: « Je ne puis voir le sang, ma Mere; cela me fait
mal. 11 se cachait la figure avec ses mains; pendant ce
temps, un-iman priait pour le sultan, eta chaque supplication. tons Ies mnsalmans, les mains etendues, r.poidýn1Et:
Amin. Ensuite, a trois fois diffdrentes, la musique joua un
air doux, j'allais dire presque pieuxi; et tous, d'une seule
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voix, ripondaient par une sorte de Vivat! pour Sa Majesti;
c'etait vraiment solennel.
La cirimonie terminee, le pacha, avec route sa suite, se
rendit au salon de r&ception. LA, encore, pensant que tout
etait fini, nous nous itions abstenues de paraitre. Son Excellence nous fit appeler; a notre entree, toute I'assemblee
se leva; vous jugez de notre embarras. Ce fut bien pis encore, lorsque le baut fonctionnaire, disignant lunique
chaise inoccupde A sa droite, me I'assigna, en disant:
- Venez ici pros de moi, je vous prie, ma MCre.
- Veuillez m'excuser, Excellence, c'est trop d'honneur;
permettez-moi de me mettre A votre gauche, pres de mes
compagnes.
Un petit gueridon me separait du gouverneur; i sa droite
avaient pris place le cadi, le pacha, le commandant et les
autorites. Sceur Vincent a compti ces messieurs; ils etaient
quarante-neuf, plus on moins galonnis. Dans toute cette
assemblee, le pacha seul parlait, et le cadi ou moi, selon
qu'il s'adressait a lui on A moi, lui repondions. Par instants,
un silence imposant se faisait.
Enfin, apres avoir pris le cafe et fumi quelques cigarettes,
Son Excellence, suivie de son entourage, se retira.

DAMAS
Lettre de M. Joseph Aouv,pritre de la Mission,

d M. MILON, secretaire gendral.
Damas-Midan, le It novembre

9go7.

Je viens vous parler de notre icole primaire du Midan,
dont le contrat a eti signI le 18 octobre dernier.
Le mot Midan signifie plaine ou vaste espace oi les
Arabes et les Orientaux font leurs courses de chevaux.
Actuellement, le Midan est un des grands faubourgs de
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Damas : il compte environ 35 ooo grecs catholiques,
4000 schismatiques, quelques centaines de Druses et pros
de 70 ooo musulmans.

Ici se trouvent de tr6s anciennes families musulmanes et
des plus nobles. L'une d'elles a d6fendu les chritiens en
i86o et les a empoches d'etre massacres; et son chef garde
pricieusemeni la decoration, la tabatiere et l'6p1e que lui a
envoydes la France.
Ce quartier du Midan est traverse par un tramway electrique et par une ligne de chemin de fer avec deux gares,
l'une pour la Compagnie franqaise et !'alitre pour celle du

Iledjaze. Les chretiens de ce quartier n'avaient pas d'dcoles
bien tenues et ils itaient obliges d'aller s'installer en ville
pour pouvoir clever leurs enfans.
Vainement ils se sont adressis A leurs pritres et aux
freres; personne n'avait voulu ou pu les satisfaire. Alors i!R
se sont tournis vers les enfants de saint Vincent de Paul et
ont, pendant cinq mois, fait les plus grands efforts pour
les avoir.
Le 18 octobre, fut signs le contrat qui nous confiait la direction de I'6cole des garcons et aux Filles de la Charit6
celle des filles. On nous donnait le local des anciennes
6coles, en bon etat, et on nous payait une petite allocation
qui peut tout an plus nous aider a payer nos coilaborateurs.
Pour nous, nous comptons sur la divine Providence qui n'a
jamais fait defaut A ceux qui se sont confids A elle, et sur la
gendrosite des bonnes Ames, desireuses d'aider i l'dducation de ces pauvres enfants, entourds de musulmans et de
schismatiques.
Le 4 novembre, nous nous sommes installes comme nous
avons pu et dedj nous avons cent cinquante enfants, sans
compter les petits pour lesquels il faudra necessairement
ouvrir un asile, aussitbt que quelques dons gdenreux pourront nous y aider.
De quoi manquons-nous? De tout: nos classes sont nues,
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de meme notre chapelle. Nous devons meme aider les pauvres en lear donnant les livres gratuitement.

En attendant, nous travaillons; nous coosacrons sept
heures par jour i la classe.
Aidez-nous de vos prieres, etc.

Joseph Aous.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. Etienne SovRNAC, pritre de la Mission, i
M. A. FIAT, Superieur gen'ral.
Gouala, le 24 juillet 9go7.

Apris vous avoir salud en bon fits, je viens vous faire
une narration de notre voyage a Adoua, ot aucun pritre
blanc n'Wtait entre depuis Mgr de Jacobis.
M. le Superieur, toujours desireux de faire plaisir,
m'avait ecrit de bWnir notre nouvelle chapelle de Gouala,
ne se riservant pour le lundi soir, 10 juin 19o7, que la bi-

nidiction du chemin de la croix. C'itait pour moi une
vraie consolation de pouvoir enfin binir A Gouala une petite chapelle qui ne ressemble plus autant A un antre. Notre
ancienne chapelle, dont i'unique ouverture ne mesurait que
85 centimetres de haut sur 45 centimetres de large n'etant
plus suffisante pour notre paroisse, on avait pensi, depuis
longtemps, a 1'agrandir; mais la crainte de troubles nous
avait arrdtis jusqu'A Paques : enfin nous voici au large;
nous n'avons plus besoin de chandelle pour voir nos paroissiens quand noihs leur prechons.
Le lendemain, 1 juin, appel6 par le nouveau chef qui,
de par la volonti du n6gus,cumule les fonctions de chef
du Tigrd et de 'Agamii, M. le Superieur se dirigeait avec
votre serviteur vers la ville d'Adoua (5 ooo habit.) situie a
76 kilometres d'Adigrat. Hl6as[ le chemin que nous suivions avait dti parcouru dix ans auparavant par une armie
d'Europiens allant i laldfaite, et, a notre tour, nous nous
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demandions si l'accueil qui allait nous etre fait ne serait
pas une defaite, notre nouveau chef ayant autrefois conseilie a son predicesseur de nous faire partir quand lui arriverent en g904 les deux decrets impiriaux ordonnant notre expulsion.
Nousdevions passer par Entitchio,que nous ne connaissions que par le sejour qu'y fit Mgr de Jacobis. Nous
n'avons pu y saluer ni i'eglise ni la maison de I'ap6tre de
l'Abyssinie: il n'en reste aucune trace, nous a-t-on dit;
mais sachant que la nisericorde de Dieu est grande et que
lap6tre prie toujours la-haut pour ses ouailles, nous avons
fait une priere pour ces catholiques d'autrefois, apostats,
sans doute, mais peut-etre repentants au moment de leur
mort et pour ces soldats italiens qui, sur cene terre inhospitaliere, ont verse si bravement leur sang : Requiescant in
pace. Oh! que n'avons-nous Paudace d'un Mgi de Jacobis
pour planter la notre tente, et recueillir la moisson qui sans
doute bient6t sera mOre. Seul un saint sait faire des prodiges!
Le soir du second jour, nous avions tenui camper pres
d'un village oh se trouvaient autrefois beaucoup de catholiques: aujourd'hui,il n'y a plus qu'une famille catholique,
et n'itant pas avertis de notre arrivee, le pere eiait parti
pour un lointain voyage, et la mere se trouvait ce jour-la
dans un autre village; ils auraient itd bien contents d'entendre la sainte messe. Nous campons done sons des palmiers et voila qu'au milieu de la nuit arrive le sons-chef de
I'Agamie qui, comme nous, va voir son supdrieur. Ici une
coloune en marche ne prend pas de vivres avec elle : elle
vii de rapine, si, de bon grd, on ne lui donne pas i manger.
Notre sous-chef avait done disperse ses soldats pour la nuit
en leur disant: tirez-vous d'affaire. Lui-meme ayant aperqu
le feu de notre campement vint a nous; mais ii n'osa pas
nous piller. Le lendemain, ses importunitis nous empechUrent de dire la sainte messe. Enfin, nous avons donni it ce
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chef un peu de cafd et 5 litres environ de farine d'orge
il en a kti bien content. Ce sous-chef,que je vois de temps
en temps, ne me semble pas etre hostile a la mission.
Trois heures apres, nous arrivions a Adoua. Le chef faisant les noces d'une de ses coasines, ne nous recut pas ce

jour-la. A la reception de notre lettre de salutation, il ordonna an chef des 6glises d'Adoua, un laique, ancien ami
de M. Coulbeaux, appeld G6brd Sllassi6, MilakU Berahnat
(serviteur de la Triniti, ange des lumieres) de nous donner
un logement. Notre ami, l'ange des lumieres, nous d6signa
pour sdjour la plus belle maison que poss&de P1glise d'Adoua. A notre arrivde, la maltresse du logis 6tait absente :
les voisins enleverent tout, et nous firent prendre posssession de la maison. Nous itions marris de ce manque de politesse, quand enfin la matrone arriva ; elle ne fut pas du
tout surprise de trouver sa maison occupe ; mais nous
comprimes alors en quel lieu nous itions tombis : c'etait
une domus meretricis. Oh! Seigneur, on nous avait dit
qu'en Abyssinie il faut s'attendre i tout, nous continuous
a 1'expirimenter. Nous ne pouvons ni dormir ni dire la
messe dans un tel bourbier: notre petite tente est encore
preferable.
SBient6t tout Adoua, et surtout les pritres schismatiques
apprennent I'arrivee des enfants de M. Picard. Pourquoi,
depuis Adoua jusqu'a Gondar ne nous appeile-t-on pas,
comme dans PAgam6, les enfants d'Abouna Jacob?- Mysthre : M. Picard n'est jamais alli ni A Gondar ni A Adoua,
tandis que Mgr de Jacobis y a fait des sdjours assez prolongis. Mais nous avons constate lA, uue fois de plus, que
notre vindr& confrere M. Picard a laiss6 dans certaines
contrees de PAbyssinie une renomm6e presque igale Acelle
de Mgr de Jacobis. - Dans la journ6e, ayant voulu sortir
quelques instants de notre prison, nous avons entendu des
gamins nous appeler a insulteurs de la sainte Vierge a. HUas! des Allemands .de passage-ici, quelques mois aupara-
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vant, ont valu Atous les blancs ce triste renom qui ne se
perdra pas vite. Notre sijour de plusieurs mois ne suffirait
pas a d4truire le mal qu'ils ont fait en un clin d'ceil. Oh!
que le scandale des faibles est mauvais !
Le soir, le festin des noces 6tant termind, les pratres
schismatiques rentrant a leur demeure ne trouvErent pas
d'idee plus ingCnieuse que de vouloir nous chasser de leur
ville. DejA its nous avaient fait surveiller A notre insu,
avaient entretenu nos domestiques de leurs intentions peu
pacifiques. La peur itait entrie dans notre camp, lorsque
1'un des n6tres s'enhardit A nous mettre au courant de ce
qui se passait. a Ne crains rien, mon enfant, si l'on nous
chassait d'ici, nous irions planter notre tente devant la porte
du chef,lui avons-nous dit. :Pendant ce temps, nos ennemis
(que Dieu les convertisse) discutaient religion avec un de
nos moines, ancien general d'avant-garde, qui avec son bon
sens et sa douceur de moine les mettait vite a la raison en
matiere de doctrine; its repartirent pour ne plus revenir.
Mais nous attendions toujours que le chef nous appelt :
ce n'est que le vendredi soir, A quatre heures, que nous
avons ktd convoquds pour cinq heures. Enfin nous panons,
nous entrons dans une salle carrie qui a l'honneur d'avoir
une toiture ronde. Un jeune page nous presente des...
chaises en bois. C'est avec grand plaisir que je me suis
assis sur une chaise : depuis trois ans et demi j'en avais
perdu I'habitude. Le jeune page, d'un air assez aimable,
nous dit, en nous pr6seniant les chaises, que le chef est a
manger et qu'il viendra dans un moment. M. le Superieur
prend la chaise et tout preoccupd de ce qu'il va dire, ne
s'occupe guire des paroles de l'enfant. Nous nous asseyons... Permettez-moi de vous dire que M. le Superieur
est un pen myope et que dans Pobscuriti d'une case abyssine il faut passablemrent ecarquiller les yeux pour y voir
un peu clair. 11 y avait, dans cette salle d'autenw-qui est
aussi salon de reepfion, un tailleur occupE.ajtiavailler-
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une machine Singer, deux ou-trois autres bavards qui
n'avaient rien a faire, et, a demi couchi sur des coussins
tres epais, un soi-disant general tres enfli d'orgueil qui parlait en maitre comme le supdrieur de la maison. M. le Supirieur ne voyant pas sa figure, le prit pour noire chef.
N'ayant rien i dire &ce bavard, jmeme taisais tout en regardant. Une ou deux fois voulant attiier I'atention de M. le
Superieur sur de menus objets, tels que l'installation de
l'acetylene qui se trouvait sur la table, je hasardais une parole. M. le Superieur, toujours serieusement absorbi par je
ne sais quoi, ne me repondait pas : je me tus et j'eus tort.
Apres une demi-heure qui lui parut un siecle, M. le Supirieur me dit enfin en francais: a II est inoui qu'un chef qui
a convoque quelqu'un pour- telle heure apres l'avoir fait
venir de si loin, reste en sa presence si longtemps sans lui
parler. - Mais lui dis-je, cet homme n'est pas.notre chef.
-

Comment ce n'est pas notre chef? -

Non, bien certai-.

nement; le jeune homme nous a dit que le chef est a diner
en ce moment avec sa dame, et puis ce n'est pas sa figure...- Oh, vous me tirez un grand poids de dessus le;
coeur : que ne l'avez-vous pas dit plus t6t? - Je ne soupgonnais pas voire miprise. - Oh! je croyais que c'tait
lui, et qu'il affectait de ne pas vouloir nous parler. Je pensais A notre derniere entrevue avec le dedjatch Hagos qui
nous a si impitoyablement chasses en 190o; je me voyais
de nouveau mis i la pone par celui-ci, et me disais intirieurement: t Oh! que j'ai bien fait de mener avec moi un
u confrere: il pourra affirmer que je n'ai rien fait pour inSdisposer notre chef, et que, si nous sommes obliges de.
q partir, je n'y suis pour rien. * - Tranquillisez-vous, je
ne connais pas cet homme, mais ce n'est certainement pas'
notre chef. ..
A peine avais-je termini, un Italie. entre et nous salueavec une affabilitrtoute fraternelle : i'Ptranger, un Italien
c'est presque un compatriote- que voulez-vous, nous som.ý
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mes si seUls ici, et puis le bon Dieu ne nous a-t-il pas
donn6 une peau blanche i tous les deux! Pendant dix minutes nous causons avec lui, quand enfin le chef arrive.
Apres de froides salutations, ii nous sourit. Nous causons
tous avec cet Italien, maitre-magon qui construit a Axum,
aux frais de notre chef, une villa soi-disant pour le roi(qui
n'y .viendra jamais!) : il est venu prendre les ordres de son
chef. Nous buvons, le chef est gienreux pour la circonstance : ii est affable au possible.
Vers sept heures, il congidie son maitre-macon et dit ea
italien A M. le Superieur: < Je vous ai appele avant la saison des pluies pour que vous puissiez voir ma ville et ma
risidence. Quand je suis venu A Adigrat,je n'avais que ma
tente, ici j'ai des maisons. Le bon Dieu m'ayant donne
!e gouvernement d'une grande portion de 1'Abyssinie, je
suis riche et ami de rempereur, qui me donne plus de
25 ooo francs tous les ans. Si done quelquefois je vous appelle ici, soyez sans crainte, ce n'est pas pour vous gruger
que je vous appellerai, je ne veux pas manger votre bien,
soyez-en assure... etc. a
Nous Pavons remerci6 de sa bonti, de son affabiliti, et i
neuf heures precises, nous nous sommes retires. Le chef
nous avait recus presque de nuit,pour ne pas montrer trop
extirieurement son amitie pour nous, et il avait en outre
profite du ddpart de Pl6vque schismatique qui r6side tout
prts d'Adoua, pour nous laire venir. II vent m6nager et la
chevre et le chou. C'est malheureusement nous qui sommes
le chou, done t6t ou tard, au point de vue mat&riel nous
devons nous attendre i 4tre plus on moins dupes de ces
chefs qui sont tres mendiants. Enfin, cette entrevue a itd
des plus amicales.
Le chef devait nous rappeler le lendemain matin pour
prendre conge de lui, n'ayant plus rien de grave A
nous
dire. Hilas.! nous. avons encore pass le samedi sans dtre
appelis. Nous desirions profiler de.ce samedi pour
entrer
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plus avant dans l'Abyssinie, dans la direction de Tchelga et
Gondar, et aller visiter Axum. Mais, tout en nous invitant
tres chaleureusement I aller visiter cette ville tr6s ancienne,
le chef nous avait dit qu'en un jour nous ne pourrions pas
y aller, y voir tout, et revenir. Desirant avant tout permettre
aux catholiques d'Adoua d'entendre la messe le saint jour
du dimanche, nous avons renonct pour cette fois a cette
promenade, et, Ie dimanche matin, nous avions A nos deux
messes sept catholiques, dont quatre ont fait la sainte communion. Le dimanche, a dix heures, nous avons eu notre
seconde entrevue avec ie chef: encore cett-. fois, il a iti tr6s
aimable, bon presage pour plus tard...
Nous avons salue Pemployd du tiligraphe, qui, voyant
des figures blanches, nous a fait un accueil fraternel : c'est
un Romain de Rome; il ne voulait plus nous laisser partir.
Que ne peut-on se servir de la position de ces braves
gens catholiques pour nous installer aupr6s d'eux sur toute
la ligne du t6legraphe, et, tout en remplissant aupres d'eux
soi-disant les fonctions d'aum6niers, travailler au salut des
pauvres Abyssins.
A Adoua, un poste de pritres catholiques serait si bien
place, surtout pour iloigner des mauvaises occasions les
soldats catholiques qui sont avec le chef.
Le dimanche soir, a trois beures, voulant au plus t6t
quitter notre sale habitation, nous partions d'Adoua pour
aller camper sur le champ de bataille italien. On nous a
affirm6 que les ossements des Italiens gisaient encore sans
sepulture dix ans apris la guerre; cela nous a inspire une
telle horreur que nous avons priefr6 prendre un autre chemin.La premiere nuit, nous avions seni pres de notre tente
le fr6lement de l'hyine habitude A se nourrir d'ossements
humains;cette seconde nuit, les hybnes se sont contentees
de hurler A quelques metres de nos mulets cherchant A se
repaitre encore de chair fraiche; enfin, devant les feux du
campement, elles ont fui, A la grandejoie de nos quatre do.
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mestiques et d'un villageois des environs, frere d'un de
nos 616ves, qui, craignant pour nous, avait voulu nous
prater main forte pour la nuit. Nous sommes repasses par
ces cols et ravins contournant des pics arides que M. le Superieur appelait en tigrigna a les mamelles s6ches de la
terre. G
Cette fois, nous sommes passes par le fameux couvent de Debri Damo, le plus riche couvent abyssin, situd
sur une momagne plate et abrupte o& l'on ne peut arriver
qu'en se faisant hisser par des cordes. Et le mercredi matin
nous rentrions &Alitidna, contents de notre visite et de notre promenade. Mais je m'etais Bloignd de Gouala qu'il a
fallu reintigrer le vendredi, apres avoir promis a M. le Superieur de vous faire en quelques mots le recit de cette promenade.
Je firerais volontiers de ce voyage deux conclusions pratiques :
1.0 Les catholiques du Tigrai risidant pr6s d'Adoua, peuvent dorenavant ktre un peu plus souvent visit6s dans des
voyages semblables qu'il n'appartient qu'A nous de nous
menager pour saluer le chef.
20 La reception faite par le gouverneur qui, an su et au
vu de tout le monde, nous a appelks, nous a donne a manger, a boire, procure un logement, et mame des vivres pour
le retour, ce qui est extraordinaire, est une marque excellente, aupres des Abyssins, de son amitid ou an moins de
son d6sir de nous laisser faire. C'est une victoire dont nous
devons profiter.
Deja nous sommes appelis dans une autre localit : nous
ne devons pas craindre d'y aller; en Abyssinie nos promenades ne seront pas des promenades inutiles, lors meme
que la premiere fois nous ne serions pas tres favorablement
requs; la seule permission des chefs nous laissant voyager
serait aux yeux du peuple comme une permission d'embrasser notre religion. Et puis, il est un fait incontestable,
c'est que les petits chefs, imitant le negus, ne sont plus si
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farouches a notre sujet; les moines eux-memes nous font
des gentillesses. Que defois, depuisun an, j'ai etdinvitiavec
instance, & visiter le couvent de Goundd-Goundi : en
bonne amitie, je ne puis pas resister plus longtemps, me
semble-t-il, et je suis assure d'y etre bien requ: cette riception ne pent etre aux yeux du peuple qu'un bon certificat
en notre faveur.
Veuillez me pardonner d'avoir dtz si long, presque pour
ne rien dire; d'autres, en Amdrique et ailleurs, vous disent
en quelques mots les succes 4normes de leurs predications,
nous aussi nous esp6rons toujours avoir des succ6s enormes quand la liberte nous sera donnie. Veuillez bWnir cette
mission qui en a bien besoin.
Etienne SOURNAC.

MADAGASCAR
LA MORT DE M.

A.

COINDARD,

PRITRE DE LA MISSION

Lettre de M. BERTRAND, pritre de la Mission,

i M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Vobipeno, 3o octobre 190go7.

Le bon Dieu vient encore d'eprouver bien durement
notre mission, en rappelant a lui notre bon M. Coindard.
Notre terre de Madagascar, et en particulier celle de Vohipeno, est bien la terre qui devore ses habitants. Voici le
second missionnaire qui meurt ici en l'espace de moins de
deux ans. Et tous deux, M. Marty et M. Coindard, partent
a la fleur de r'Age, apres quelques ann6es d'un rude labeur
qui les a terrassds. Celui que nous pleurons aujourd'hui
semblait cependant promettre de travailler encore longtemps au salut des Ames. Que de fois lui-meme, se sentant
plein de force, se promettait de faire sa cinquantaine s
Madagascar !
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Apres la destruction du poste de Ranomafana, ou
M. Coindard avait fait ses premieres armes et oii il avait
travaill avec un devouement sans bornes, ii 6tait venu ici
i Vohipeno me remplacer pendant un repos de deux mois
que la maladie me forgait de prendre AFort-Dauphin. Puis
la mort de M. Marty le forqa A rester ici. Mais, certes, il
n'oubliait pas ses premiers chr6tiens de Ranomafana. II
sentait qu'ils avaient besoin de lui, que tous le d6siraient,
et que la-bas ils etaient abandonnds. Que de fois il a pleur6
en pensant que, depuis son depart force, personne n'etait
alle leur porter les secours de la religion. Et encore, cette
ann6e, an temps de Piques, ii exhortait nos chrdtiens de
Vohipeno et d'Ivato a profiter de la presence du missionnaire pour accomplir leur" devoirs de la confession et de
la communion pascales en leur disant, les larmes aux yeux:
a Mes chretiens de Ranomafana n'ont pas le bonbeur que
vous avez de pouvoir &tre rconcilids avec Dieu... >
!e crois pouvoir vous affirmer qu'il ne s'est pas passe une
seule journee sans qu'il me parlit de ses enfants et de tout
ce qu'il faisait pour eux. 11 me disait aussi que chaque
dimanche it offrait la messe A leur intertion pour que le bon
Dieu lui permette de retourner chez eux, ou qu'il leur
envoie un autre missionnaire.
Ce zele et cet attachement si grands, il les avait reportes
tout entiers sur nos chretiens antaimours. Dans les commencements, la difference des caracteres Pavait un peu surpris; mais son intelligence et son grand cceur eurent vite
compris la manikre de traiter nos Antaimours. II avait
rzussi a avoir une influence enorme sur des chefs qui semblaient rebelles &toute idee religieuse; et, ce qui est plus
appreciable, ii avait reuni tout un groupe d'hommes decides a quitter leurs (fombas) coutumes malgaches pour
suivre la religion: il avait beni cinq mariages ces derniers
mois, et preparait une dizaine de menages paiens i recevoir
le bapteme et le sacrement de mariage.
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Je ne pourrais jamais vous dire le zcle et le divouement
qu'il depensa ici pour obtenir ces risultats. Oblige d'aller
i Ivato presque chaque jour, rien ne I'arrtait, ni pluie ni
soleil, il parcourait ses cinq villages, visitant les malades,
leur faisant lui-meme des tisanes: ii lui est meme arrive de
passer des nuits pour soigner des enfants atteints de la
fievre. II s'arretait a chaque case, et chacune de ses conversations se terminait toujours par une exhortation A la
priere. Que de fois aussi ii lui arrivait d'aider un pauvre
Malgache i construire sa case II lui monirait A se servir
d'une scie ou d'un rabot : il voulait que tous pussent venir
a lui pour tous leurs besoins spirituels on temporels, et je
ne crois pas qu'ilait jamais refuse le moindre service A qui
que ce soit.
La fermeture de son icole - dicidCe par un arret6 de
M. Augagneur en aott dernier - I'affecta beaucoup.
Comme chacun de nous, ii avait espier qu'on nous laisserait continuer en paix notre petite ceuvre. Mais it ne perdit
pas courage: a Puisque je ne peux plus faire I'ecole maintenant, disait-il, je vais itre vraiment missionnaire. , Et
tout son temps etait employe h enseigner le catichisme et a
parcourir les villages pour conquCrir de nouvelles recrues
i notre religion.
Cette vie apostolique le fatigua vite: la fievre le minait
chaque jour; il reagissait vite, grice a son temperament tres
fort; mais peu i peu ses forces semblaient decliner. Impossible de lui parler de repos; il aurait cru manquer A son
devoir; et puis, comme il le disait: a Quinze jours de repo"
me forceront a me fatiguer encore plus apres. * II est certain, en effet, que lorsque nous abandonnons nos jeunes
chretiens pendant quelque temps, nous 6prouvons de tres
grandes difficultis pour rattraper ceux qui oat profitd de
notre absence. 11 faudrait que dans notre region ii y ett an
moins un missionnaire pour venir au secours de celui qui
a besoin de repos.
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Hdlas! vous le savez, notre nombre vadiminuant chaque
annie; et les santis de ceux qui restent ne sont pas brillantes. Et pourtant, que de travail dans cette jeune mission !
que d'Ames attendent encore la bonne parole du missionnaire ! Ames qui semblent frustes et incapables de changement, mais qui cependant ne rsistent jamais an zele et an
divouement. La vie de notre cher confrere en est un
exemple.
Aussi que de pleurs je vois couler ici depuis que la nouvelle de sa mort nous est parvenue! Ces braves gens, que je
vois insensibles devant la mort d'un de leurs parents (ici, la
mort est loccasion d'une rijouissance de famille), pleurent
et rdclament leur c mon pare x, comme ils disent. 11 fut
bien, suivant Pexpression du pays, le pere et la mbre de
tous.
Notre chapelle ltait insuffisante ce matin a contenir le
peuple qui venait assister au service cilebre pour le repos
de son ime. A c6ti de nos chreiens, bon nombre de paiens
s'itaient presses pour assister avec recueillement a l'office.
Et ious les villages des environs, o i il tait si connu et si
aimS, avaient ici des reprisentants.
c Votre missionnaire est mort i la peine, leur ai-je dit;
il n'a jamais eu d'autre ddsir que de vous conduire a Dieu
en vous faisant pratiquer la vraie religion; puissiez-vous
vous rappeler tous ses enseignements et les mettre en praiique. Son Ame, du hautdu ciel, veillera encore sur vous.*
Je laisse &Mgr Crouzet le soin de vous donner des details
sur ses derniers moments et sur son enterrement A Farafangana.
Le mardi 17 septembre, M. Coindard, se sentant pris
d'une forte fiUvre, prit une dose de calomel par trop forte:
il ressenit le leademain les effets de Pempoisonnement.J'essayai de combattre le mieux possible les effets de ce
poison, et telegraphiai aussit6t a Mgr Crouzet 1'tat grave
dans lequel se trouvait notre confrere. M. Lasne vint
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aussit6t le chercher pour le conduire i- Farafangana et le
faire soigner par le docteur militaire.
II sentit lui-meme qu'il etait presque fini. II me demanda
d'entendre sa confession: ( Je ne crois pas que je vous
reviendrai B, me dit-il en me serrant la main... Mais ce ne
fut qu'un eclair de tristesse et aussit6t sa gaiete ordinaire
reparut. Samedi, ii m'icrivait qu'il se sentait beaucoup
mieux et qu'il reviendrait bien vite. Hlas! le lundi matin,
le tdligraphe m'apportait la douloureuse nouvelle de son
dices.
Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur! Mais
quelle tristesse pour nous tous et pour tous ceux qui Font
connu! Je vousen prie, n'oubliez pas notre pauvre mission
malgache qui s'eteint faue d'ouvriers. Me voici seul, au
milieu d'nne population ot il faudrait au moins trois missionnaires. Que le bon Dieu me vienne en aide !
Veuillez agrder, etc.
Fernand BERTRAND.

Lettre de Mgr CROUZET, vicaire apostolique,

a M. FTr, Supdrieurgenral.
Farafangana, 2 octobre 9go7.

Ce matin, nous avons accompagnd a sa dernitre demeure
notre cher 'confrere, M. Antoine Coindard, charge plus
specialement de la mission d'lvato.
M. Coindard parit pour Madagascar le 25 septembre 19oo. Apres une heureuse traversde il debarqua le
16 octobre a Tamatave, d'oi il devait quelques jours plus
tard rejoindre nos residences du sud. Quelle ne fut pas ma
surprise lorsque, revenant moi-meme d'un voyage i Rome
et a Paris, je le trouvai encore le 16 novembre insialle chez
les RR. PP. Jisuites avec M. Fabia, qui avait det son
compagnon de route!

- 88Les ports de Madagascar itaient mis en quarantaine par
suite d'une 6pidimie de peste qui s6vissait sur plusieurs
points de la grande lie. On pouvait y aborder, il etait plus
difficile d'en sortir. La Providence finit par nous prendre
en piti et le 8 decembre, jour de la consolante fete de
l'Immaculee-Conception, un voilier nous d6posait i FortDauphin.
A peine arrive, M. Coindard fut chez lui, et ses debuts
nous donnarent la mesure du missionnaire devoue, gdnireux qu'il devait etre. Je le conservai aupres de moi, juste

le temps necessaire pour laisser tomber les premiers itonnements d'une nouvelle vie dans un milieu nouveau,
inconnu, plut6t 4trange. Sa nature vive, gsndreuse, souffrait d'une inaction imposee par la necessit6 d'apprendre au
moins quelques mots de la langue et de se familiariser avec
les indigenes. Ce ne fut pas long. I1avait bien la vocation
pour Madagascar: toute son affection fut bient6t acquise
aux Malgaches, et les Malgaches, moins sauvages qu'on ne
croit, savent aimer ceux qui les aiment.
Des les premiers mois de I'ann6e go19, je I'envoyai a
Ampasimena, dans le rigion ingrate des Romeloko, oi se
trouvait diji M. Cotta. Cette mission etait plut6t dure et
la terre sur laquelle notre jeune missionnaire allait repandre
ses sueurs s'itait toujours montrie plus fertile en epines
qu'en roses. M. Coindard n'en fut ni effray6 ni emu, et il
se donna a son ouvre comme il savait se donner, c'est-adire tout entier.
Mais bient6t un champ plus vaste s'offrit &son zele, et
c'est la surtout qu'il nous montra comment il savait se
depenser.
Un centre de mission fut fonde ARanomafana, l'cntree
de la vallie d'Ambolo, i 4o kilometres environ d'Ampasimena. M. Coindard -il comptait a peine un ande sdjouren fut charge. 11 s'y transporta aussit6t; et alors, quelle vie
fut la sienne 1I dut se faire ingenieur, architecte, charpen-
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tier, menuisier, magon, maitre d'icole, catichiste. Son activite suffisait a tout, et, en tout, le pretre, le missionnaire,
dominait.
II ne nous est pas difficile de nous souvenir ici de la poignante emotion qui I'etreignait le 2 fevrier 19o2, lorsque,
par un concours heureux de circonstances voulues, il vit
autour de sa residence ebauchde la plusimposante reunion
qu'il eft pu rever. Les autoritis militaires et civiles de la
province, des ofticiers, des marins, des colons, assistaient,
dans un recueillement qui frappa les indigenes eux-memes,
a la benediction de sa magnifique eglise, qui s'elevait, promesse de fruits abondants, sur une hauteur dominant la
vallee.
Bient6t, il fut I'homme de tous. Chez lui, les Malgacbes,
les enfants surtout etaient chez eux. Les enfants ! comme il
les aimait et comme ii s'en occupait ! Rien de ce qui les
touchait ne lui etait indiff6rent. Par les enfants, ilgagna les
parents, et il cr6a ainsi autour de sa personne et de sa mission une atmosphere de confiance dont ses ceuvres ne tarderent pas i beneficier.
Deux ansplus tard, en 1904, dans cette region oi il n'avait pas trouv6 un seul baptis6, pas un, il avait la consolation de voir ses icoles assidament frdquentees par plus de
cent cinquante enfants. Tous les dimanches ildistribuai le
pain de la parole divine a la foule qui se pressait dans la
maison de Dieu. Un grand nombre de jeunes Ames, dociles a
ses enseignementset sensibles Ala grice d'en haut, avait et6
reg6nerees; plusieurs fois s'etait renouvelee la touchante
ceremonie de la premiere communion ; 1'esprit chr6tien se
ddveloppait, se repandait, et chassait progressivement cet
air empest6 de fdtichisme qui deprimait les caract&res.
L'ceuvre de Dieu souffre contradiction. En cette m'me
ann&e 19o4, un vent de rebellion, de revote, souffla en
tempdte. Un ouragan passasur la mission et, noir,lenuage
creva sur la tte de notre cher missionnaire.
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Le iAcembre, une foule d'hommes armes surgit comme
par enchantement sur la place d'armes de Ranomafana.
Elle hurlait sang et carnage. M. Coindard se prdcipita au
milieu de ces sauvages en delire. II oublia le danger personnel auquel il s'exposait; il songea que, dans le fort,
gardee seulement par des tirailleurs indigenes et peu sQrs,
une Francaise, femme d'un administrateur tui deux jours
auparavant pleurait seule, abandonnee. II parlementa,
essaya de toucher des coeurs durs comme marbre, lorsqu'une voix amie lui murmura a l'oreille: a Pere, parez
ou vous serez massacre. a
Avant de partir, M. Coindard fit detruire tout ce que les
rebelles auraient pu utiliser contre les Europdens et, accompagne de quelques miliciens armds, il put - au prix de
quelles peines! - rejoindre Fort-Dauphin et sauver une
malheureuse veuve de trois jours. Quelque temps aprbs,
rien, rien de la mission ni du fort n'existait.
Vous dire la peine que ressenit notre cher confrere est
chose impossible. II fut atterri, mais pas decouragi; et,
chose admirable, il sut meitre son coeur a Pabri de cette
amertume qu'aurait pu faire naitre en lui cet acte de sauvagerie. Je dois ajouter que Dieu lui minagea une douceur
dans l'affection et I'attachement que lui conservent ses
ouailles.
M. Coindard, en 19o5, rejut lordre de se rendre a
Vohipeno dans le district de Farafangana. 11 avait pour
mission de s'occuper de la region d'Ivato, dedj initi6e au
christianisme depuis plusieurs ann6es.
Dans cette nouvelle residence, d6sireux surtout de faire
le bien, il se consacra avec un zele toujours plus grand a
l' 6vangelisation de la population Antaimoro et ses efforts
6taient vraiment couronnes de succes. Le demon avait en
lui un ennemi irreductible.
Trois jours avant sa mort, alors que rien ne pouvait faire
prevoir un denouement douloureux, assis sur son lit, je
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l'entretenais familierement de certains (e mes projets le
concernant. Je lui faisais entrevoir son retour dans la vallee
d'Ambolo, au village de Fenoambany. 11 avait meme deja
signd une demande de concession que nousavions adressie
A l'administration pour r'eablissement de ses oeuvres. Je
lui avais proposd un repos A Fort-Dauphin et il avait
accepte avec joie. Nous preparions ce petit voyage quand il
me dit: c Mais alors je ne vous accompagnerai pas a Ivato?
- Non, lui ripondis-je, vous etes trop fatigud ! - Je le
sens, ajouta-t-il, mais allez et vous verrez combien vous
serez content des miens. » II 6tait heureux de parler des
siens.
Je reprends mon r6cit.
Le mercredi x8 septembre, je recois de Vohipenoun tl6gramme signi de M. Bertrand et m'annonqant une indisposition serieuse de M. Coindard. Je demande aussit6t s'il
est possible de le transporter a Farafangana et, sur riponse
negative, M. Lasne, supirieur de notre maison, toujours
prit a se devouer pour les confreres, se met en route. Le
jeudi soir, ii etait A Vohipeno d'o& il me telegraphiait que
Pindisposition etait due a un accident et que tout danger
semblait conjure.
Le lendemain, je recus une d6pache explicative, et sur le
conseil du mddecin que j'allai consulter, je donnai I'ordre
d'amener notre cher malade a Farafangana. II y vint, en
effet, accompagn6 par M. Lasne, et le dimanche matin 22,
le docteur apres une premiere et sdrieuse visite nous donna
1'assurance que nulle suite facheuse ne lui semblait devoir
etre redoutde.
La maladie suivit son cours, le m6decin espacait ses
visites et M. Coindard reprenait sa gaieti en meme temps
que le mieux s'accentuait.
Le dimanche 29, M. Coindard fut autoris6 Ase lever; le
lundi on lui servait une nourriture plus abondante, mais
toujours conforme aux ordonnances m6dicales. Je me
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ddcidai alors a partir pour Vohipeno et je convoquai mes
porteurs pour le mercredi suivant a La premiere heure.
Le lundi 3o, a quatre heures du soir, Tn orage epouvantable iclata sur Farafangana. Eclairs, tonnerre se succedaient avec une vitesse qui semblait aller toujours croissant.
M. Coindardavait fait porter son fauteuilsous la vranda
de la maison. Tout A coup une lumibre intense, un craquement, un sillon de feu ! la foudre frappe le clocher!
l'itincelle arrache et jette au loin des debris des planches et
des solives, pne&tre dans P1glise, ouvre des portes, attaque
des colonnes, serpente jusqu'a la sacristie pour aller se
perdre... Or, M. Coindard se trouvait & peine distant de
20 metres; en moins de temps qu'il ne faut pour l'crire,
il se live, bondit, court chez M. Hiard, qui le reooit dans
ses bras, le met sur son lit. II 6tait pile d'emotion et n'en
pouvait plus.
Quelques instants apres le calme semble se faire en lui.
II rentredans sa chambre, prend un ltger repas et se metau
lit.
Le lendemain mardi, M. Hiard va le voir. I1 est six heures et demie. M. Coindard rit, plaisante, demande un peu
de cafe au lait qu'on lui sert, dejeune et vent se lever. A
peine debout il tombe, appelle a son secours; nous arrivons. II se plaint de douleurs intdrieures atroces, etouffe,
s'agite... Vite, I'envoie chercher le docteur, it 6tait absent.
On appelle les sceurs... Nous lui rendons tous les services
en notre pouvoir... L'agitation tombe, les souffrances diminuent. II pressent la fin. En pleine possession de lui-mdme,
il se confesse... Les douleurs reprennent plus vives. Notre
cher missionnaire expire entre nos bras apres avoir requ les
derniers sacrements.
M. Lasne, M. Hiard, M. Fabia et moi nous nous sommes
prosternes et avons rdpandu dans un m6me sentiment nos
larmes et nos prieres. Pour la deuxikme fois cette annee,
Dieu nous frappait dans nos plus cheres affections.
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La triste nouvelle fut bient6t repandue en ville, et
aussit6t affluerent a la mission les temoignages de cet:e
vive et sincere sympathie dont jouissait M. Coindard.
Les ilves de nos icoles se succiderent autour de la
couche funibre, et, durantla journie entiere, le chapelet fut
recite par nos jeunes chritiens; mais ce qui nous toucha
profondiment fut la conduite de nos chers paroissiens.
Toute la communaute indigene catholique, hommes, femmes, enfants, se riunit, demanda et obtint l'autorisation de
passer la nuit entiere aupres de notre cher defunt, et ce fur
fait dans un ordre, dans un sentiment de pietd et d'affection
qui nous allkrent au coeur. Les Malgaches se presserent
autour du Pere et diposerent sur son cercueil ce t6moignage
de leur admiration et de leur reconnaissance.
La population voulut assister a ses funerailles. Le monde
officiel, civils et militaires, les negociants, les colons, les
indigenes se pressaient dans notre 6glise, trop petite pour les
contenir. Tous assisterent profondement recueillis i la
grand'messe chantie a huit heures et demie du matin et a
Fabsoute; et ils accompagnerent le cercueil, en un long
defild, jusqu'au passage de la riviire qui separe les terrains
de la leproserie de la ville.
Le cortege fut transport6 en pirogues d'une rive a l'autre
et notre cher missionnaire fut conduit ainsi a sa dernikre
demeure terrestre, dans notre petit cimetiere of nous av'ions
recu I'autorisation de 1'enterrer et oft reposent deji
M. Marty et la sceur Marie-Madeleine.
Que puis-je ajouter, Monsieur et tres honord Pere? Mes
confreres et moi sommes sons l'impression de la plus vive
douleur; j'allais presque dire dans I'abattement, si ce mot
dtait chritien. C'est dur de voir ainsi partir des jeunes,
ardeats, gendreux, devouds qui ont donni tant de preuves
de leur zele et de leur ardeur a defricher le champ du Pere
de famille. Sans doute nous inclinons la tate sons la main
de Dieu. Mais qu'elle est dure rPpreuve !
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Demain je serai a Ivato; je prierai dans I't glise o4 it
catechisait et baptisait. A ses fideles en pleurs, que dirai-je!
Ah! sans doute je leur ferai comprendre que celui qui les a
aimis ici-bas, veillera sur euxdu haut du ciel. Mais... c'est
vous aussi, PNre, qui devezr6pondre et m'envoyer en toute
hAte des hommes, des missionnaires, des amis comme ceux
que nous pleurons.
Je suis en Notre-Seigneur,
Votre religieusement dtvou6,
t J. CROUZET,
Vicaire apostolique.

AMERIQUE
9TATS-UNIS
Lettre de M. Thomas MAC DONALD, pretre de la Mission,
& M. A. FIAT, Sup4rieurgenral.
Germantown-Philadelphie, presbytxre Saint-Vincent-de-Paul,
Price Street, Ie 13 octobre 1907.

Sachant I'int6r6t que vous portez a 'ceuvre des missions
en g6neral, et plus pariculierement encore aux missions
faites par vos fils et confreres, j'ai la confiance que vous
accueillerez avec plaisir, les quelques details, que je me
permets de vous donner.
Notre petite troupe de missionnaires est bien trop petite;
nous le regrettons vivement; neanmoins, nous trouvons de
la consolation ea nous rappelant que le premier grand
missionnaire, celui qui est la sagesse incarnee, n'avait
choisi lui-meme qu'un fort petit troupeau pour continuer
son oeuvre divine.
Bien que cinq seulement, nous avons donni des missions
dansune douzainede dioceses, au cours de rannde dernire ;
nous avons entendu environ quarante-cinq mille confessions, et amend un nombre considerable de protestants dans
le giron de lEglise; et je suis heureux de pouvoir dire que,
regle g6enrale, les hommes n'etaient ni moins nombreux, ni
moins empresses que les femmes, a suivre les exercices.de
la mission. MM. les cures nous ont toujours tdmoign6 de
la satisfaction, et nous n'avons eu A nous plaindre de personne.

Le vaste champ que nous sommes appelds & cultiver nous
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offre des occasions multiples de gagner des Ames a Dieu.
De la part du gouvernement, nous jouissons d'une emidre
libertY, et nous trouvons de l'encouragement mime de la
part des protestants, tels que chefs .de fabriques et autres,
qui prennent soin de donner A leurs employ6s le temps de
venir se confesser; de meme, de la part des maitres des
dcoles communales, qui permettent aux enfants catholiques
de venir a la messe et aux instructions, tellement on comprend les avantages que procure la mission en fait de
moralite. Quant aux catholiques, its ne reculent devant
aucun sacrifice afin de suivre les exercices. Beaucoup de
protestants viennent aux instructions, curieux de nous
entendre, mais leur tenue est des plus respectueuses ; A la
dernibre mission, se trouvaient, parmi l'auditoire, le pasteur anglais et sa femme, lesquels ont exprima leur approbation du sermon sur le mariage.
La vie du missionnaire est rdellement une vie intense.
Le travail de chaque journCe commence a cinq heures du
matin et finit A dix heures du soir; il faut compter dix heures dans des confessionnaux mal atr6s; il faut faire trois
instructions et precher un sermon. Puis, des qu'on a termine
dans un endroit, il faut se rendre dans un autre, i une distance parfois de 5oo, et meme 1ooo milles - le mille
anglais 6quivaut a i 6oo m&tres. En plus, on a souvent
affaire &des auditeurs critiques et exigeants. qui veulent ce
qu'ils appellent, a la marchandise vraie ,. 11 ne suffit plus,
comme dans les temps passis, d'entremeler les sermons et
instructions, de nombreux traits idifiants, d'exemples de
veru, et de pieux recits; pour attirer I'attention, et produire
une impression salutaire sur les esprits, le missionnaire
doit depenser tout ce qu'il possede de science, d'intelligence et de memoire, et encore faire de grands efforts de
voix. Tout dans notre pays est intense; la lenteur, le laisser
aller, ne trouvent grace nulle part; it n'y a pas d'exception
pour la chaire, et peu-etre encore moins 1 qu'ailleurs.
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La mission est l'unique moyen de rassembler un grand
nombre de personnes pour les instruire de leurs devoirs
eligieux ; par consequent, c'est un bienfait insigne pour
toute une paroisse. Rien n'est plus n6cessaire que d'expliquer les grandes veritis de la religion, et les sacrements
institues par Notre-Seigneur, surtout pour nous, qui sommes obliges de riagir contre la haine religieuse des foules
d'etrangers, ignorants et imbus des doctrines subversives,
qui arrivent chaque annee du vieux monde. Rien ne fait
autant de tort i la religion, rien ne scandalise autant les
Americains, que I'irrdligion et l'loignement des pratiques
religieuses, dans des individus venant de pays catholiques.
Ils arrivent par centaines de mille, n'ayant qu'un but, se
procurer de quoi vivre; la plupart echappent complitement
i faction du pretre : tout ce qu'on peut faire est de s'occuper
des enfants, tichant de les preserver de la funeste influence *
qu'ils subissent.
La parole et I'exemple sont les grands moyens de faire
vivre la foi dans les ames: Dieu s'en sert dans les missions,
comme etant ce qu'il y a de plus favorable aux interets d'un
pays encore en itat de formation.
Que ne sommes-nous plus nombreux, pour cultiver un
si vaste champ !
Non tres loin de nos grandes villes, il y a des endroits,
oh la mission n'a pas dti faite depuis dix, vingt, et
trente ans.
La moisson est grande, mais les ouvriers sont pen nombreux. Demandons au PWre de la famille d'envyer beaucoup de bons ouvriers dans sa vigne.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
T.-J. Mac DONarLD.
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Lettre de M. DaYDI, pritre de la Mission,
ai M. MORAL, visiteur'.
(Amnales, edition espagnole, 1907, nu4; traduction.)

MISSIONS DE TULTEPEC Y TEMASCALAPA

Nous, missionnaires de la maison centrale de Mexico,
quand nous y revenons pour nous reposer de nos fatigues,
nous avons grand motif d'entrer dans les sentiments qui
agitaient le cceur de notre fondateur, saint Vincent de Paul,
lequel au retour de ses courses apostoliques, craignait que
les portes de Paris netombassentsur lui, parce que, disait-il,
s'il avait dvangelise plusieurs villages, bien plus nombreux
encore etaient ceux qui riclamaient la mdme grace.
En effet, le nombre des paroisses qui sont inscrites sollicitant la mission est tel que, tout en travaillant sans relAche,
comme nous le faisons pendant neuf mois de I'annie, en
deux ans nous ne pourrions pas satisfaire les desirs de tous,
et ajoutons que chaque jour arrivent de nouvelles demandes:
Messis multa!
Les missions de Tultepec et Temascalapa sont les dernieres du cours I9o6-19o 7 .
La mission de Tultepec dura trente-sept jours; en plus
du centre de la paroisse, nous evang6lisames les villages de
Teoyahualco, Tenopalco et Visitation. Nous avons eu
2 801ocommunions d'adultes, 253 d'enfants et nous avons
lgitimi 47 mariages.
La mission de Temascalapa dura trente jours, et
2 193 personnes s'approch&rent des sacrements de pdnitence et d'eucharistie. Nous eimes une premiere communion de 112 enfants, nous lgitimAmes 69 mariages et les
I. Le tr6s estime M. Moral, si recommandable par son zele pour
toutes les ceuvres et en particulier pour les associations des Dames
de la Charit6 et d'Enfants de Marie au Mexique, est decide i Mexico,
le 13 novembre 1907, emportant d'universels regrets.
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c6rimonies et fonctions propres a nos missions furent pieusement et exactement suivies.
La preuve la plus certaine que Dieu benit nos travaux
c'est que, en nos missions du Mexique, nous voyons se
reproduire les merveilles qui se realisaient au temps de
notre saint fondateur.
Saint Vincent de Paul, dans la confdrence qu'il fit a ses
missionnaires, le 20 aott 1655, sur la methode simple et
humble avec laquelle ils devaient prdcher, plein d'admiration et d'enthousiasme, leur disait: c Je n'aurais jamais
fini s'il fallait que je vous racontasse la moindre partie
de ce qu'il a plu a Dieu d'opirer avec notre.methode; nous
en avons tant d'exemples que je n'ach6verais de ce soir;
prenons-en seulement un on deux, afin de pouvoir mieux
decouvrir les grands profits de cette mithode. En voici
un d'une chose qui ne s'est point vue jusqu'A nous; je
n'ai jamais oui dire, moi qui suis tout blanc que predicateur quelconque en soit venu 1.. Les bandits, plusieurs
de nous, Messieurs, savent que les bandits sont des
voleurs d'Italie qui tiennent la campagne, volent et pillent partout; comme il arrive beaucoup de meurtres en
ce pays-la a cause des vengeances qui y sont extremes, se
mangeant les uns les autres, sans se pardonner jamais,
telle sor-e de gens, apres s'etre defaits de leurs ennemis,
pour fuir la justice, habitent les bois pour voler et ddpouiller les pauvres passants. On les appelle bandits; et
et ils sont en si grand nombre que l'lalie en est remplie;
il y a peu et presque point de villages oi ii n'y ait des
bandits. Or, la mission ayant eti faite dans quelques-uns
de ces villages, les bandits qui y elaient oat quitti ce
maudit train de vie et se sont convertis par la grice de
Dieu. Chose jusqu'a nous, inouie, inouie; jamais on
n'avait vu les bandits quitter, pour quoi que ce filt leurs
voleries. Et voila, Messieurs, ce qu'iI a plu A Dieu d'operer par cette pauvre et chdtive compagnie prechant selon
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la petite methode. a N'est-il pas vrai, Monsieur Martin,
" que les bandits, en Italie, se sont convertis en nos mis" sions ? Vousy avez ite n'est-il pas vrai? - Oui Monsieur,
" cela est ainsi, dans les villages oil on a fait mission, les
" bandits y sont venus comme les autres pour se confes* ser. » - Eh bien! ici au Mexique, nous avons et nous
voyons tons les jours dans nos missions des choses semblables a celles qui remplissaient d'admiration notre bienheureux Pere. Ecce non abbreviata est manus Domini.
Nous arrivimes un jour a un petit village entoure de
bois ipais. Une troupe de bandits, terreur de la contree,
avait et6 poursuivie les jours priecdents par la police
rurale; quelques uns furent frappes &mort, leur chef blesse
fut fait prisonnier et ceux qui purent ichapper i la justice
se cacheren dans I'epaisseur de la montagne. Durant la
nuit et prenant des precautions pour ne pas 6tre d6couverts,
ils sortaient de leurs cachettes, et se placant de maniere A
n' tre pas vus, ils venaient icouter les sermons de la mission.
L'un d'eux me fit dire que durant la nuit, quand tout le
monde se serait retire, il voulait me voir pour se confesser.
J'acquiesqai avec plaisir, donnant un signe et indiquant le
lieu oianous pourrions parler sans itre deranges par personne. Une nuit, les exercices de la missi a terminis, nous
soupions dans une chambre, qu'avec quelques planches et
des paillassons nous avions convertie en rifectoire, quand
j'entends derriere moi sur la planche qui nous s6parait de
dehors, frapper quelques petits coups, je demande: a Qui est
li ? -

P.re, Joseph est arrivd, me dit-on. -

Bien ! qu'il

m'attende, je vais y aller, rdpondis-je, reconnaissant la
consigne. Le souper acheve, je quittai mes compagnons et
fus m'entendre avec le bandit de la montagne. Li, agenouill ahmes pieds, caches comme nous l'itions par les
ombres de la nuit, cet infortune fit sa confession generale,
rpanda, t d'abondantes larmes de douleur et de repenir.
Ayant renu l'absolution de ses fautes etse sentant regdner6
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aux yeux de Dieu, cet homme m'enlacant de ses bras nerveux me promit de faire tout ce que je lui avais indiqui
pour se regindrer aussi devant les hommes. Cela dit, ii s'enfon<a dans la foret. Ne pouvons-nous pas dire aussi avec
saint Vincent : O chose prodigieuse ! les bandits convertis
par la grace de la mission!... •
Durant cette annie la Medaille miraculeuse a fait ses
prodiges accoutumis. Je ne vous en dirai qu'un, parce que
vouloir raconter toutes les merveilles que Dieu fait par
cete b6nie m6daille, ce serait ne finir jamais.
Un homme, compl6tement skpari de l'Eglise et de toute
pratique religieuse, portait son intolerance jusqu'au point
de defendre A sa famille I'accomplissement de ses devoirs
de chr6tien. Si on parlait de matieres religieuses, cet homme
itait comme un inergumene, et la pr6sence des missionnaires
dans le pays excitait ses f6roces instincts. Un jour, il arrive
a savoir que sa famille, trompant sa vigilance, assistait aux
pr6dications et que sa femme et une de ses filles s'etaient
confessies. Hors de lui, il les maltraita avec barbarie,
s'abandonnant aux plus brutaux exces. Ce ne fut pas tout;
il voulut savoir le nom du missionnaire a qui elles s'etaient
confess6es, pour aller lui demander de quel droit il avait
osi se mcler aux intimitis de sa maison.
Sa famille, craignant qu'il ne fit un scandale en pleine
6glise, avisa le missionnaire. Cest bien, r6pondit mon
confrere, dites-lui qu'il peut venir quand il voudra, j'aurai
beaucoup de.plaisir A le recevoir; et donnant une m6daille
miraculeuse, ii dit de la lui mettre sans qu'il s'en aperqoive.
Ainsi fut fait; or, le jour suivant, on remarqua en cet
homme un changement surprenant, ii donna A sa famille
la liberte de venir A la mission, et, la nuit suivante, je vis
cet hommeflroce changi en un doux agneau, ii s'approcha
de mon confessionnal et me fit sa confession gdnirale avec
les preuves d'un sincere repentir. Le jour suivant, qui dtait
celui de la communion g6enrale, entouri de sa famille, il
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3'approcha de la sainte table, en versant des larmes. N'y
a-t-il pas la de quoi b~air le bon Dieu ?
Enfin, je termine en vous envoyant le r6sumi des missions du cours pr.sent.
Jour.

Confessions.

Comma- Enfants. Mariages.
nions.

Saint-Michel et Saint-Mathieude Tamascaltepec.
Paroisse del Valle del
Bravo . . . . . . . ..
Hacienda de Bonne-Vue.

5

1 029

2 369

I38

50

74
12

7520
235

16693
386

4316
1

173
15

Paroisse de Ixtlahuaca .

45

3 370

5 291

274

2o

Ferme de Laguna. . ..
Baroisse de Tultepec . .
Paroisse de Temascalapa.

5
37
3o

465
1449
936

685
- 8ot
2 193

30
253
112

68
47
69

238

5o004

30418

1174

623

Unions illicites dissoutes, I ; reconciliations d'ennemis, x2; mariages rdunis, o2; mariages legitimes, 8, et i
abjuration du protestantisme. Tel est le bouquet de suaves
fleurs que nous avons cueillies dans le champ des missions
a la gloire du divin Maitre.
MISSION EN LA PAROISSE D'IXTLAHUAC,.

Apres la magnifique mission de Valle del Bravo, nous nous
dirigeamesvers la paroisse d'Ixtlahuaca, ou nous arrivimes
le 18 fevrier.
Ixtlahuaca, suivant le dictionnaire indigene de Molina,
signifie desert ou terre blanche d6pourvue d'arbres, et il
est vrai que ce nom est bien appropri6 A la nature de cette
region.
Ce pays, situ6 at o8 kilometres A l'ouest sud-ouest de
Mexico, ful fondd avec le titre de ville le 17 septembre 1552.
Le vice-roi de Mexico etait alors Don Louis Velasco, Aqui
Phistoire a donni, en toute justice, le titre de pere des Indiens.
La paroisse, sous le vocable de saint Francois d'Assise,
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fut 6rigee probablement par S. Em. Don Alphonse de
Montufar, savant et vertueux prilat de l'ordre des Freres
Pricheurs, second archeveque qui gouverna l'glise mexicaine de i552a 157.2
Cette paroisse,qui appartient au district d'Almoloya, est
desservie par un cur6 et deux vicaires qui, en outre, ont a
s'occuper de quatorze villages et de quatre fermes.
Dans l'espace des cinquante-quatre jours que dura la
mission, nous evangilisames les villages d'Ixtlahtaca, La
Conception, Saint-Jean et Saint-Anne, et de plus les fermes
d'Engage et de Hudrdgi.
Presque tous les villages de cette paroisse sont habites
par des Indiens masahuas qui n'entendent presque rien
de la langue castillane. Grande est l'ignorance religieuse
en laquelle se rencontrent ces pauvres Indiens! Dans 1'Ntat
d'abandon oi ils se trouvent, ils ont conserv6 quelques
pratiques extdrieures du culte; mais ils ignorent complktement les mystrres de notre sainte religion. Si on leur
demande: K Savez-vous prier ? Savez-vous la doctrine? z
Ils repondent : a Je ne sais rien de cela ! ) Seuls, les plus
anciens peuvent dire : « Je sais prier en mazahua, mais pas
en castillan. ,
Selon que j'ai pu fobserver, les Indiens mazahuas conservent des restes de la primitive dvangelisation. Ils croient
a la n6cessitd du baptdme pour etre sauv6, au mariage religieux, les unions illicites sont rares, les peres de famille
marient leurs fils ires jeunes. Ils se confessent seulement
Pl'heure de la mort. Ils n'ont pas une
pour se marier et
idee exacte de la pr6sence reelle dans la sainte eucharistie;
il faut avoir une grande attention I'Aoccasion de la communion parce que la gdn6ralit6 s'approcherait de la sainte
table rien que pour faire comme les autres.
La croyance en la vie future et surtout au purgatoire est
profond6ment enracinee dans l'esprit des Indiens mazahuas.
Ils ont la coutume de conserver la m6moire de leurs de-
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funts en les faisant peindre entouris de flammes sur de
petites tablettes appeides animas, et ils se croient obliges de
faire dire beaucoup d'absoutes pour le repos de leurs Ames.
Les mysteres de I'Incarnation et de la Redemption sont
effaces de leur memoire presque totalement. Comme ii est
naturel, les fruits de ceite ignorance les ont jetes dans la
superstition. Ils croient aux sorciers, aux revenants et aux
malefices. Ils croient pouvoir faire du mal A quelqu'un en
invoquarit contre lui le mauvais esprit ou le sorcier. Ils
ont la coutume d'ensevelir les cadavres en leur laissant
divers objets dont ils pensent qu'ils auront besoin dans
l'autre vie. Ainsi, ils attachent une cruche A sa ceinture
pour qu'ils puissent boire de I'eau et leur mettent de
I'argent dans les plis du linceul, pour les besoins qu'ils
peuvent avoir dans le chemin de l'ternite.
Quand ils se milent avec d'autres peuples, ils prennent
leurs vices, sans savoir profiter des avantages de la civilisation. Le vice dominant de ces pauvres Indiens est Pivrognerie, qui les ruine et les an.antit.
RMunissant aux difficults de l'ignorance et de la superstition celle plus grande encore de l'idiome, vous pouvez
vous faire une ide du travail que nous avons eu dans cette
mission que le bon Dieu a benie d'une maniere sensible;
car nous avons eu: 3 37o confessions d'adultes, 5 291 com-

munions, 274 enfants s'approcherent de la sainie table,
20o mariages furent lgitimss, 3 reconciliations importantes eurent lieu, et i mariage sipar6 depuis cinq ans se
reunit. Tels sont les resultats de cette mission qui se termina le 13 avril. 11 nous reste encore a donner quelques
missions pour terminer la prksente annee.
LUandre DAYDI.
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ANTILLES
ILE DE CUBA
RENSEIGNEKENTS SUR LES ETABLISSEMENTS DES FILLES DE
LA CHARITE DANS

.L'ILEDE CUBA

(Extrait des Annales,ddition espagnole, annee 1907, p. 72 et 226).

Comme nous I'avons rappeld prdc6demment, les Filles
de la Chariti se soot itablies a Cuba en i851, et elles
comptent aujourd'hui ( 196), seize maisons danscette rdpublique, malgre un bon nombre d'autres maisons qu'elles
ont dO abandonner i I'6poque oti fut proclamce l'indipendance de File (1898).
Voici la liste de ces seize maisons avec Ia date de leur
fondation (Annales, ed. espagn., 19o6, p. 536).
LA HAVANE

1873. La Immaculada; maison centrale des sceurs et college;
classes Sainte-Edwige (rue Ancha del Norte, 259); 32 steurs. -

Voy. une notice, Annal., t. LXXII, p. 554.
187s. San Vicenle de Paul; college et asile (Calzada del Cerro,
797}; o1seurs. - Notice, ci-apris, p. Io6.
t886. La Domiciliaria; college-asil (Caizada de Jesus del
Monte, 390); 0osoears.
i85i. San Francisco de Sales; coll6ge-asile (Officios, 2);
10 sceurs. - Notice,. ci-apres, p. io7.
1892. Jesus-Maria; icoles (Revillagigedo, ios); 6 sceurs.
;854. San Francisco de Paula; h6pital Paula; ia soeurs.
1847. Beneficienciay maternidad; 3o sceurs.
1854. San Lajaro; h6pital; 8 sceurs.
BEJUCAL
t886. N. S. de Desamparados y Santa Susanna; h6pital ;
8 sceurs.
19o3.

3. N.S. dela Caridd;collge ; 5 seurs

N. S. de la Caridad; college ; 5 scaurs.
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GUANABACOA

1894. La Medalla milagrosa; college; so soeurs.
MATANZAS

igo3. N. S. de la Medalla milagrosa; college; o1sceurs.
186 7 . San Vicente de Paul; college-asile; 6 soeurs.
SANTIAGO DE CUBA

1902. N. S. de Belen; college; 4 soeurs.
1864. Beneficencia (Pasco de la Trocha. Santa Rita, 35);
7 sceurs.

g19o.

Hijas de Maria; college; 6 soeurs.
LA HAVANE. -

Asile de Saint- Vincent-de-Paul

(boulevard du CGrro, n* 797).

Ce magnifique etablissement fat fonde en 1872. 11 est
soutenu par les pieuses et charitables Dames des conferences
de Saint-Vincent-de-Paul. Au debut, 8 seurs furent chargees de sa direction, sous la conduite de sceur Ramona Llo-

pis; aujourd'hui, elles sont so.
Le nombre des 1etves internes est de 14o , desquelles 30
payent une petite pension. Celui des externes inscrites est
de 8o, dont 40 seulement payent unemodique mensualite.
Les eleves internes,qui deji ont fait leur education dans
cet asile-collkge, sont au nombre de 2 448, dont le plus
grand nombre, sans aucun doute, ont ite les instruments
de la divine Providence pour etablir, en leurs families, les
pieuses pratiques de notre sainte religion.
L'association des Enfants de Marie fut etablie pour les
internes en 1874. Actuellement,ily a 3o associees et o2aspirantes. Le nombre total depuis la fondation, est de 28o.
Parmi elles, 20 ont 6t6 appelees A l'htat religieux et 26 out
fait une mort des plus ddifiantes.
Une chose qui distingue les jeunes filles elevees dans ce
college est la bonne disposition de chacune a s'appliquer
promptement et avec soin A tous les travaux domestiques,
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non seulement aux occupations ordinaires, mais aussi aux
travaux extraordinaires; en effet, non seulement elles savent
s'instruire par la lecture, manier I'aiguille et le balai, mais
bien encore, les gros pinceaux du blanchisseur et du peintre; car, elles-mimes blanchissent la maison, peignent
portes et fenetres, vernissent les meubles, prenant le plus
vif interet a ce que tout soitdicent, propre et bien rigli. De
cette maniere, elles apprennent pratiquement ce qu'elles
auront a faire bient6t en leur maison particuliere.
Cet etablissement, grace an zele des Dames des Conferences, et A l'activite et industrie de soeur Petra Vega, a
obtenu des ameliorations considerables en ces dernieres
annies, soit en aminagement de Pldifice, soit en ustensiles
et meubles. A l'rtage superieur, on a fait une salle si grande,
si magnifique, si bien eclairee et si bien adree, qu'on peut
croire que c'est la plus belle de La Havane. On a biti une
ecole pour les externes, mesurant 20 metres de longueur
sur 12 de large. De plus, on a agrandi le refectoire ot
deux cents enfants peuvent s'asseoir A I'aise. On a fair
d'utiles rdformes a la buanderie, Ala cuisine et A la depense
et a tout &te si bien reussi que tous les intdressis ont et4
pleinement satisfaits.
Collkge de Saint-Franqois-de-Sales de la Havane
Cet itablissement, situe dans la rue des Offices, n' 2, regarde au nord le palais pr6sidentiel et le beau pare appele
place d'Armes. I1 fut fonde,en x688, par Mgr l'evEque Don
Evelino Compostela, qui le dota, lui assignant des biens
propres pour sa subsistance, sous la direction et surveillance de P'veque diocdsain.
Les Filles de la Charite furent appelees A prendre le soin
de ce college en 185 . La fondation se fit avec 6 soeurs,
ayant pour superieure sceur Anastasie Coujet. Le college
comptait 40 enfants. Aujourd'hui, il y a to sceurs, 8o internes et 60 externes. Depuis que les Filles de la Charitd
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dirigent cette maison, 2490 enfants internes y ont requ
l'education. Des 80 internes, 40 ont dti ajoutdes en
vertu de deux fondations en faveur de l'etablissement, I'une
de M. Sanjuan deSanta-Cruz, en 1868,et I'autre, en 1886,
de dona Regla Silva, qui fonda en plus la classe externe
gratuite pour les enfants pauvres.
En I'annie 1887, le college vint occuper une maison de
dona Regla Silva, situie a la rue Baratilla, n* 3, et il y
demeura tout le temps qui fut n6cessaire pour restaurer
l'edifice actuel; il y avait alors, pour gouvereur ecclisiastique, Don Manuel Espinosa, chanoine p6nitencier de Il
cathedrale de la Havane; pour administrateur du college,
ie Rev. P. Don Evariste Martinez, et pour supirieure des
Filles de la Chariti, la sceur Carmen Borell. C'est elle qui
eut l'initiative de la reconstruction, qui consista A faire de
trois petites maisons un grand edifice, dans de parfaites
conditions pour un college. La r6fection heureusement
terminee on revint occuper I'idifice,le 27 janvieri 888,jour
qui marquait deux cents ans depuis sa fondation.
L'eveque, Mgr Santander y Frutos, qui venait d'Espagne
pour prendre la direction du diocese, benit 1'difice et presida la fete de son inauguration, qui se fit avec grande solenniti. Tous les 6veques qui se sont succed6 se sont interessis vivement a la prospiriti de ce centre d'education.
L'association des Enfants de Marie Immacule fut 6tablie
dans le college, le 8 d6cembre i865; alors dtait superieure
soeur Paula Bernabeu, et gouvernait le diocese, Mgr Don
Jacinto Martinez. Depuis son origine, 4oo enfants internes
ont it recues dans 1'association, et presentement, les So qui
vivent dans le collge se distinguent par leur vraie et solide pied.

Manuel BuaGos.
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PANAMA

IMPORTANCE DE L'ITUDE DES LANGUES VIVANTES
Panama, le 22 octobre 1907.

Nous voici au lendemain d'une visite officielle. C'est la
premiere qui ait itd faite A la' maison de Panama. Voila
done notre petite maison devenue une grande fille et organisde avec un personnel complet pour les offices; j'espire
que cela contribuera a accentuer davantage encore le bon
petit train qu'elle a essays de prendre.
Que vous dirais-je maintenant de nos ceuvres? Ici, c'est
la libertd lA plus complete et tout le monde en use.
Le c6t. le plus embarrassant pour nous, c'est la question
des langues. II faudrait ici presque les savoir toutes; et
cela sans exag6ration aucune, car il y a ici des gens de
toues les langues qui se parlent dans le monde, or, il y a
partout des catholiques.
Nous sommes arrives a pouvoir remplir tout notre ministare en espagnol et en anglais, c'est la le principal. Mais
il y a quelque temps c'etaient des Portugais qui se presentalent; ii y a trois semaines c'etaient de braves Italiens qui
ne savaient pas un traitre mot d'une autre langue. J'tais si
ennuyd de ne pouvoir leur donner l'absolution que je les ai
pries de revenir le dimanche suivant; pendant toute la semaine j'ai pioche 1'italien dans un livre pratique et j'ai eu
la consolation au moins de pouvoir les admettre a la sainte
table.
Vous voyez a quoi l'on est riduit lorsqu'on ne connait
pas une langue. - Aidez-nous done, s'il vous plait, de vos
prieres, et demandez pour nous au divin Maitre le don des
langues.
G. LARDAN, C. M.
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COLOMBIE
TIERRADENTRO
Lettre de M. Guillaume RojAs, pritre de la Mission, 4
M. Antoine FIAT, Supgrieur gineral.
Tierradentro, le 8 septembre 1907.

Nous venons de terminer notre deuxieme annie de travaux apostoliques dans la r6gion de Tierradentro, et ce
m'est une consolation de vous donner quelques renseignements qui vous rijouiront.
Je vous donnerai d'abord un petit aperqu de ce que, avec
le secours de la grace de Dieu, nous avons fait pendant
cette deuxieme ann6e. Nous avons continud l'evangelisation du territoire, en parcourant continuellement les vingtdeux villages qui le composent, en prachant, catechisant et
instruisant ces pauvres Indiens, en les mariant,et baptisant
leurs enfants; mais c'est surtout la doctrine chritienne qui
a appeli d'une maniere sp6ciale notre attention, vu L'ignorance dans laquelle croupissaient ces malheureux. Maintenant, je puis vous assurer que le nombre de ceux qui ignorent la doctrine est tres riduit, insignifiant mdme, et que
bient6t tous, avec la faveur du ciel, sauront ce qu'ils doivent ne.pas ignorer pour se sauver. Nous la leur enseignons dans leur propre langue, afin qu'ils la comprennent,
et I'apprennent plus facilement. J'ai fait tirer cinq cents
exemplaires d'un petit traite; je vous en enverrai un, lorsqu'ils seront en ma possession.

Un autre point sur lequel nous avons appuyd fortement,
c'est l'ivrognerie, a laquelles s'abandonnaient nos malheureux Indiens, excites par les vendeurs d'eau-de-vie. L'indien, pour Iordinaire, n'est pas ami de cette boisson et prefre sa chicha (boisson qu'il tire de la canne A sucre, et qui
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est enivrante, elle aussi, mais pas tant que l'eau-de-vie distillie); les vendeurs de la pernicieuse liqueur, pour faire
leur negoce, attiraient les Indiens et les faisaient boire jusqu'a l'exces, afin de les mieux exploiter et de les tromper
dans l'etat d'ivresse. Je pris la chose a coeur, et je prechai
fortement, non pas contre la vente de 1'eau-de-vie, ni la
maniere illgale et abusive de la faire, parce que c'est une
vente nationale, mais sur I'ivrognerie meme, en lattaquant
directement et prenant des mesures pour la r6primer. Le
bon Dieu bdnit mes efforts, le r6sultat en fut consolant,
quoique j'aie eu et que j'aie encore beaucoup a souffrir de
la part des negociants d'eau-de-vie; ils m'ont calomnid,
m'ont insultd, m'ont accuse devant le gouvernement departemental, en disant que je faisais la guerre a la vente,
que j'6tais son ennemi et autres calomnies de cette espece.
Heureusement, je suis bien connu a Popayan; le gouverneur est mon ami intime, et tout cela n'aboutit qu'au ridicule; on se moqua d'eux et on ne fit aucun cas de leurs
plaintes. Mais tout cela me fit passer des journies et meme
des mois bien amers et tristes, sans autre consolation que
celle que le bon Dieu me donnait dans ma chetive oraison
et dans ramendement du vice.
Le troisimme point dont nous nous occupimes cette
annee-ci, d'une maniere sdrieuse et precise, ce fut la fondation des icoles pour les petits Indiens. En surmontant d'innombrables difficultis, et souffrant bien des contradictions,
nous rdussimes A fonder et A maintenir pendant Tannee
quinze icoles dans les diffiernts villages, auxquelles assisterent sept cent neuf enfants des deux sexes. Vous pouvez
supposer quel bien immense ces ecoles ont fait, et quelle
joie et quelle consolation nous edmes A la fin de lannie,
en constatant de plus heureux risulats encore que ceux
que nous attendions. Maintes fois, j'eus l'occasion de b6nir
Dieu de tant de faveurs et de binddictions.
Enfin, ma grande preoccupation 6tait le triste itat oi se
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trouvait le culte, abandonn6 depuis de si longues annees,
mort, presque effaci completement. Le ressusciter, le faire
revivre, 6tablir une pikte relative parmi ces sauvages, voili
P'entreprise qu'il fallait prendre A coeur. Grace a Dieu et
aux frequentes visites faites aux tribus, tout cela s'est realisd; les fetes des saints patrons se sont eablies dans tous les
centres indiens, et d'autres encore dont j'ai inculque la divotion; on recite passabiement bien le chapelet, les confessions et les communions augmentent, et un mouvement
religieux consolant se fait remarquer dans tous ces endroits, od le silence de la mort r6gnait autrefois.
Guillaume RoJAs.

EQUATEUR
Avant I'importante et tres interessante etude que nos
lecteurs vont avoir sous les yeux sur les ceuvres des deux
families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, et qui sont
expos6es dans la notice sur M. Claverie, nous donnons
quelques renseignements g6neraux au point de vue geographique et au point de vue eccl6siastique sur rtquateur.
L'EQUATEUR; RENSEIGNEMENTS GENERAUX'

La ripublique de l'Pquateur (Ecuador)est une contree
de 1'Amerique du Sud, situee presque tout entiure sous
1'equateur, d'ouelle a pris son nom. Elle forme un Etat
indipendant, borne au nord par la Colombie ;h rest,par le
Brisil; au sud, par le Pirou, et h l'ouest, par Pocean Pacifique; sa superficie est de 299 6oo kilometres carris; sa
population de i zoo ooo habitants (blancs, Indiens soumis,
Cholos ou m6tis, et environ oo200000ooo
Indiens sauvages).
i. (Extrait du Dictionnaire d'histoire et de geographic de Bouillet, I893.
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Les iles Galapahos, dans l'ocian Pacifique (7643 kilometres carris et 25o habitants) sont des dependances de la
republique de 'Equateur.
L'Equateur est divisi en dix-sept provinces. Capitale:
Quito; villes principales : Guayaquil (port principal),
Cuenca, Riobamba, Latacunga, Ambato,
Cet Icat est domind par la Cordillere, formant deux
chaines parallles siparies par un plateau de 3 ooo metres
d'altitude. Les principaux sommets de ces chaines sont : le
Chimborayo (631o metres), le Cotopaxi (5943 metres),
I'Anlisana (5 870 metres), etc. II est arrosd par la Mira,
I'Esmeraldas et le Guyaquil, tributaires de I'oc6an Pacifique; par le Napo, le Putumayo, le Yapura, etc., hauts
affluents du Mara-ion ou fleuve-des Amazones, tributaire
de I'ocian Atlantique. Grice ia1'elvation du sol, le climat
est tempire, surtout sur le plateau de Quito; mais il est
chaud et insalubre sur le littoral; chaud et humide dans
les plaines de I'est. Le sol est tres fertile.
Soulev6 en 181 contre les Espagnols, affranchi par
Bolivar, ce pays fit partie des Etats-Unis de Colombie: il
y formait les trois d6panements de 1'Equateur, de Guayaquil et de lAssuay. I1 devint autonome en i83o. Il est rigi
par une constitution modifide a diverses reprises, en dernier lieu en 1883. Le gouvernement se compose d'un prosident et d'un vice-prisident, ilus pour quatre ans, d'un
Sdnat et d'une Chambre des deputis.
L',QUATEUR; SITUATION RELIGIEUSE'

La foi s'implanta dans la rigion qui est aujourd'hui la
rdpublique de l'Equateur avec la conquete espagnole, et,
dts le milieu du seizieme si6cle, Paul III avait dija envoyd
un eveque a Quito. En z81 , ce pays s'unit aux provinces
i. Eitrait du Dictminaire de thalogie catholique, par Vacant;

Amrrim latiwi.
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voisines sous Fimpulsion de Bolivar, pour s'affranchir du
joug des Espagnols.
En 1862, Pie IX fit un concordat avec la republique de
I'Equateur. La religion catholique, apostolique et romaine
y etait reconnue comme religion de la republique. Ce
concordat a eti renouveld le 2 mai 1881 avec quelquer
mdifications.
Le nom de la republique de I'Equateur est intimement
lii a celui de son illustre president, Garcia Moreno, qui
mourut assassini (1875) par l'ordre des francs-macons en
prononcant ce mot sublime: ( Dieu ne meur pas v. Depuis
lors, la foi a eu non seulement ses confesseurs, mais aussi
ses martyrs.
La republique compte 1400 ooo habitants. Elle a un
archevychie
Quito, avec six sieges suffragants, Cuenca,
Guayaquil, Ibarra, Loja, Puerto-Viejo et Rio-Bamba, indipendamment de quatre vicariats apostoliques qui ont remplac6 lancien vicariat apostolique de POrient.
Une Universite trs fameuse a 6td fondee a Quito en 1586
par Philippe II, roi d'Espagne, et sa bibliotheque est considirde comme la plus riche de la region. Ily a aussi en cette
ville un coll.ge tenu par les Jesuites. Guayaquil possede un
seminaire, quatre colleges et soixante ecoles catholiques
avec une population de quatre mille trois cent quatre
vingtdix eleves; Loxa ou Loja, deux coll6ges.
L'ancien vicariat apostolique de l'Orient, ainsi nomm6
parce qu'il etait situ6 a Porient de la republique, a
4di divise,
d'un commun accord entre Ldon XIII et
le president
Amntoine Flores, en quatre vicariats: le premier,
Napo,
appartient aux Jisuites; le second, Canelos et Macas,
aux
Domiticains; le troisieme, Mendez et Gualaquiza,
a tei
confid la sociiti des Sa!lsiens; le quatrieme, Zamora,
aux
Franciscains. Ces vicariats qui, regulierement,
devraient
dependre de la Propagande reltvent at contraire
de la
Congregation des affairtt tcclsiastiques extraordinaires.
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Les missionnaires lazaristes dirigent le grand et le petit
seminaire de Quito, ont une maison de mission et d'aumA-

nerie a Guayaquil; ils dirigent aussi le s6minaire de Loja.
Les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul ont des
itablissements & Quito, a Ibarra, A Riobamba, A Guayaquil, A Babahoyo, A Cuenca, A Loja, A Ambato; A Latacunga, a Otavalo, a Guaranda, a Bodegas et A Machache,
pres Quito.
M. JEAN CLAVERIE
VISITEUR DES PRETRES DE LA MISSION ET DIRECTEUR DES FILLES

DE LA CHARITi DANS LA PROVINCE DE L'IQUATEUR

Notes sur sa vie, ses travaux et ses ceuvres
M. Jean Claverie naquit, en 183o, dans la Chalosse, qui
est le jardin du d6partement des Landes, dans le sud-ouest
de la France, A Doazit, pittoresque village domin6 par le
celebre sanctuaire de Notre-Dame de Maylis. La Providence plaCait ainsi le berceau de I'enfant sous 1'6gide de
celle qu'il devait aimer toute la vie d'un amour filial. 14
etait d'une famille honorable qui compiait parmi ses membres un notaire et plusieurs midecins. Son pere, Bernard
Claverie, fut grenadier de la garde impiriale. II avait en
cette qualiti fait une grande partie des campagnes du premier Empire et combattu, A Waterloo, sous les ordres de
Cambronne. De retour dans ses foyers, apr6s la chute de
I'empereur Napoleon 1', il 6pousa Ddsir6e Darribire, doat
il cut cinq enfants. Jean, celui dont nous essayons d'esquisser la vie, 6tait le dernier venu; mais en lui devait se
realiser la parole de Notre-Seigneur : * Erunt novissimi
primi, les derniers seront les premiers. *
Les premieres annees de I'enfant se passerent dans une
campagne que son pere ava,* achetde dans les environs de
Doazit. A l'Pge de quatre ans, il perdait sa mere. I1 testa,

-

1i8 -

d&s lors, a la charge du vieux grenadier dont il devint le
benjamin chiri, et il etait digne de I'etre. On remarquair,
dans le petit Jean-Adolphe, une intelligence precoce et une
rare inclination a la piete. Son caractere etait vif, bouillant
et plein de gaiete.
Son pere le plaqa de bonne heure a Saint-Sever, chez les
frires des Ecoles chritiennes, oh il fit ses premieres itudes.
C'est IAaussi qu'il fit sa premiere communion, en 1841, a
1'ige de onze ans. Cet acte si important exerqa, sans dome,
une grande influence sur le reste de sa vie.
Deux ans apris, en 1843, nous retrouvons 'enfant i
Aire-sur-PAdour, dans un college laique o son pere avait
une bourse. Mais ce milieu ne convenait pas & son caractore; 1'esprit qui y rignait repugnait Ason Ame candide, et,
pour y sauvegarder son innocence, il se consacra spicialement a la sainte Vierge. II dut sans doute A sa protection
de pouvoir sortir de 1a pour entrer au petit siminaire de
lam6meville, o6 il commenqa ses etudes de latin en 1844.
Nous avons peu de ditails sur les etudes secondaires du
jeune Jean-Adolphe; mais nous savons qu'il cut beaucoup
de succes dans ses classes, et un dipl6me, retrouvd dans
ses papiers apres sa mort, atteste qu'il cultivait le cceur
aussi bien que l'esprit et progressait dans la pietk, en mdme
tempsque dans les sciences et les belles-lettres; car il meritait
d'etre admis, en 1849, dans la congregation de Marie
Immaculee, dont M. A. Dufau etait alors prefet. Pendant les
vacances, il revenait A c6te de son vieux pere, qui, pour le
recompenser de ses succ6s, lui fournissait des filets et
toute
sorte d'engins pour la chasse aux oiseaux, A laquelle
il se
livrait a la campagne avec toute Pardeur de son Age.
Cet
honnite dilassement qui absorbait ses loisirs, et,
d'autre
part, une divotion toute filiale envers la Reine du ciel, lui
permirent de garder ses excellents sentiments.
Ses humaitis terminees, M. Claverie entrait,
en i85o,
au grand siminaire de Dax dirige par les Peres
Jesuites. II
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y recut la tonsure en i85i, les ordres mineurs en 1854, le
sous-diaconat et le diaconat en i 855. Enfin, il requt la pretrise, le 17 mai 856; c'Itait, par consequent, dans le mois
consacrd A la sainte Vierge. Celle qui avait veille sur son
berceau semblait presider A son ordination sacerdotale,
et nous la retrouverons au chevet de l'agonisant.
Les Peres de la Compagnie deJesus auraient ddsird avoir
pour eux celui qu'ils considiraient comme un des meilleurs
sujets du grand s6minaire de Dax. Mais saint Vincent de
Paul, dont le berceau n'dtait qu'a une lieue, avait jet. sur
lui son ddvolu. Comme son distingue condisciple, M. Pemartin, M. Claverie se sentait attire vers Pap6tre de la
chariti; mais il ne donna pas tout d'abord suite a un projet qu'il voulait mirir. Ordonne pretre, il resta a la disposition de son eveque, Mgr Lanniluc, qui lui donna un
poste digne de son merite en Ie nommant vicaire de la
cathidrale de Dax.
Le nouveau vicaire se livra avec ardeur A la predication
et autres oeuvres du ministere paroissial. Mais ii ne resta
que deux ans dans ce premier poste; car son attrait pour la
famille de Saint-Vincent devenait plus puissant, et ii
pensa qu'il lui serait plus facile de realiser ses desseins, s'il
entrait dans le professorat. Sur sa demande, son eveque le
placait au petit skminaire d'Aire, ott il resta une annie en
qualite de professeur d'humanit6s. Son pere dtant venu le
visiter, il lui fit part de son projet d'aller i Paris dans une
maison religieuse, a o& il se perfectionnerait dans 1'itude
des sciences necessaires aux professeurs s. Le vieillard
approuva son idee et M. Claverie partit pour Saint-Lazare.
C'est en 1859, qu'il entra au seminaire interne des Lazaristes, a Paris. LA, il se trouvait completement dans son
miiieu et, iibre dcsormais de tous les liens qui rattacbaient
A la famille et au diocese, il travailla avec ardeur, dans la
solitude, i l'acquisition des vertus propres aux fils de saint
Vincent de Paul. Ce travail de sanctification ne fut inter-
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rompu que trop vite A son gr6; car, un des missionnaires
de la maison d'Evreux itant tombe malade, le superieur
s'adressa A M. IEienne, alors Superieur gindral, lequel lui
donna M. Claverie pour le remplacer.
Improvise pridicateur, a cause des circonstances que
nous ne venons de dire, n'ayant guere d'autres provisions
que quelques analyses du P. Lejeune, et lanc6 tout de
suite dans les missions, il dut, au debut, travailler de jour
et de nuit pour suffire A la tiche que lob6issance lui imposait. Mais Dieu le benit, et sa parole fut trks goitee dans
les diverses paroisses de la Normandie qu'il evang6lisa
successivement. Cependant, au bout d'une ann6e de ce travail excessif, la sante du jeune missionnaire etait ibranlee.
M. Etienne Penvoya a Toursainte, pros Marseille, se reposer et se ritablir, tout en desservant la belle iglise construite, en I'honneur de la sainte Vierge, par un riche
et pieux armateur, M. Armand. Les eaux d'Ems acheverent la cure; et, en I'ann6e 1863, le Supirieur gen6ral
pouvait l'envoyer en Orient prendre la direction du college de la Propagande, dirigi par les Lazaristes a Smyrne.
11 resta quatre ans A la tEte de ce collge; et, dans I'exercice de cette charge, il dcploya des qualitis qui le firent
apprecier de plus en plus.
Cependant Nice venait d'etre reunie a la France apres
la guerre d'Italie; et dans le diocese, dont cette ville etait
le centre, la necessit6 d'un grand siminaire se faisait sentir.
M. Claverie fut charge de l'organiser. II eut i lutter contre
Phostilite des chanoines, opposes a toute reforme de l'ordre
de choses antirieur et qui n'influenaaient que trop 1'Pveque,
Mgr Sola. Le nouveau superieur dut deployer beaucoup
d'habilete et d'energie pour venir a bout de sa tfche; mais
il sut si bien manceuvrer qu'il rdussit, sans micontenter
l'Pvque, A mettre en vigueur les ameliorations sanctionnies par 'experience dans les autres grands sdminaires
de
France; de sorte que, lorsqu'il quittait cette
ville au bout

-

121

-

de trois ans, il y .laissait un grand seminaire bien organist
et fonctionnant i I'instar des autres dtablissements de ce
genre en France. Ce succes lui fit beaucoup d'honneur: la
divine Providence le prdparait ainsi &la mission qu'il 6tait
appeli a remplir dans le nouveau monde.
En ce temps-li, une petite ripublique sud-amiricaine,
I'Equateur, attirait sur elle l'attention du monde entier :
le grand homme qui pr6sidait A ses destinies, Garcia Moreno, admirateur des Filles de la Charite, qu'il avait connues en France, avait risolu de les appeler dans son pays.
II deputa au Sup6rieur g6neral, M. Etienne, Parcheveque
de Quito, Mgr Checa, qui signa avec lui un contrat de
fondation pour 'etablissement des Filles de la Charitd a
l'Equateur. Elles ne pouvaient pas partir sans directeur;
et le Sauprieur general, pour une fondation de cette importance demandee par un president comme Garcia Moreno,
lequel pour civiliser la republique s'entourait d'hommes
iminents venus de partout, ne pouvait pas choisir un
sujet vulgaire. II jeta les yeux sur M. Claverie. g Mes
Saeurs, dit-il en le prisentant a la colonie des dix Filles
de la Charitd qui devaient partir sous ses ordres, voici
votre directeur, je vous donne un autre moi-mime. , Le
mot etait flatteur; ii dtait juste aussi; et, celui qui 6tudierait a fond celui qui allait 6tablir les Filles de la Charit6
a 1'Equateur, trouverait en lui plus d'un trait de ressemblance avec celui qui restaura en France la double famille
de Saint-Vincent-de-Paul.
M. Claverie avait alors quarante ans. C'6tait un pretre
d'un exterieur noble et imposant, plein d'affabilit6 et de
douceur, d'un caracttre gai, plein d'ardeur et d'entrain, et
de manieres distingudes qui rehaussaient en lui l'eclat de
la vertu et du talent. Le bataillon de la charitd, qu'il devait
conduire a ces lointaines regions, comptait dans ses rangs
des soldats d'elite commandes par sceur Marie Hernu,
femme d'un grand esprit et d'un grand coeur, digne d'etre
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la premiere visitatrice provinciale de sa communaut6 i
l'Equateur, et la cooperatrice de M. Claverie dans I'ceuvre
de la fondation en ce pays.
Partie de Paris au mois de juin, la colonie conduite par
M. Claverie et son jeune compagnon, M. Stappers (Jean),
arrivait au port de Guayaquil le 18 juillet 187o. De l, elle
gravissait i cheval les flancs de la grande Cordillere et
entrait,au boutde neuf jours, dans la capitale de la Ripublique, Quito, qui est assise sur les hauts plateaux, a une
altitude de pres de 3 ooo metres.
A Quito, les soeurs s'install6rent dans 'antique college
de Saint-Bonaventure, d4tachE de rimmense convent de
San Francisco, et achetd pour elles par une noble dame,
Doiia Virginia Klinger de Aguirre. Le coll6ge devint maison centrale, noviciat et cr&che, en attendant que s'ouvrissent des classes frequentmes aujourd'hui ( 907) par six
cents filles du peuple. La fondation de cette maison Saint-Charles - eut lieu le 8 septembre 187o. C'tait
quelquesjours apres la chute, en France, de Napoleon III.
Cependant M. Claverie allait, avec son compagnon, habiter une modeste maison qui I'a abrit6 pendant trente-sept
ans, en face de la chapelle de l'etablissement, aujourd'hui
eglise de l'H6pitaL Cette chapelle, cedee par contrat A la
Congregation aussi bien que la residence, 6tait en ruines.
II ripara l'une et 'autre. Cest ainsi que fut fond6e la mission, premier 6tablissement des Lazaristes A 1'Equateur.
Apres Saint-Charles, les seurs s'installerent a l'b6pital
de Quito, qu'elles trouverent dans un 6tat deplorable et tel
que, si nous en donnions la description, le lecteur ne nous
croirait que difficilement. Dans dessalles nausiabondes, les
malades gisaient, d6vords de vermine, et mouraient presque sans soins. Les corridors 6taient immondes,
et les
cours converties en cloaques ou obstru6es par
des monceaux de saletis. 11 y eut beaucoup a faire pour
nettoyer
ces 6curies d'Augias et les transformer en un
h6pital pas-
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sable. Les sceurs se mirent a l'ceuvre sous la conduite de
leur directeur; et, grace a la lib6ralitd de Garcia Moreno,
qui faisait tons les frais, elles en vinrent A bout.
La meme annee, 187o , ne s'acheva pas sans les voir installies a l'h6pital de Guayaquil, qui fut pareillement transformn.
En 1871, fut fond6 dans la m6me ville, sur le cerro de
Santa Ana, l'h6pital militaire ; en 1872. 'h6pital de Cuenca
et, en 1875, celui de Riobamba qui devait tre le tombeau
de M. Claverie. La m4me annie, M. Claverie allait conduire une colonie de blanches cornettes a Babahoyo, vile
de la c6te, plus insalubre encore que Guayaquil. II les installa, pour le soin des malades, dans un edifice en bois
qui servait A la fois de caserne, de grenier a sel, de palais
pour le gouverneur et d'h6pital.
L'annee 1876 fut celle de la fondation, A Quito, de la
Quinta - ce mot d6signe, en espagnol, une maison de
campagne - qui est la creation de M. Claverie et fut toujours sa maison de predilection. Apres avoir requ d'un
genereux bienfaiteur une somme pour acheter le terrain, il
se mit A l'oeuvre avec une infatigable ardeur, travaillant
d'une main et, de l'autre, recueillant des aum6nes Bient6t y fut elev6 le groupe d'6difices destinds a recevoir les
enfants trouv6s, trop a l'etroit a Saint-Charles, et qui
comprend, en outre, les appartements des soeurs et la
chapelle; ce fut la ( maison Saint-Vincent n. M. Claverie
ne dedaigna pas de se faire lui-m6me architecte, surveillant des travaux, agriculteur et puisatier. II eleva les edifices, d6fricha des landes incultes et arides, qu'on vii bient6t transformies en champs fertiles et en jardins pleins de
legumes et de fleurs. II traca les allees plantdes de grands
eucalyptus aux balsamiques senteurs, et creusa plusieurs
puits, dont celui de Saint-Vincent fut le premier que 'on
ett vu dans la republique. Cet etablissement, qui alla se
diveloppant dans la suite, arriva a former, peu a peu, ce
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magnifique orphelinat situ6 aux portes de Quito, qui comprend aujourd'hui, outre les champs, les bosquets et les
jardins, quatre groupes de bitiments : Saint-Vincent ou
orphelinat de garqons, Saint-Joseph ou orphelinat de filles,
la creche de Saint-Jean et la maison de Saint-Gabriel.
En I'annee 1881, les soeurs prenaient la direction de
I'bospice de Guayaquil et de l'orphelinat de Cuenca.
En 1882, les Filles de la Charite prirent la direction de
'Hospice de Quito, asile de toates les miseres physiques
et morales, et qui renferme une leproserie d'hommes et de
femmes.
L'ann6e 1885 vit les soeurs charg6es de trois h6pitaux
avec ecoles primaires annexes : ceux d'Ambato, de Latacunga et d'Ibarra, celui-ci situ6 au nord de la republique.
L'annee 1888 vit une escouade de Filles de la Chariti
aller, sous la conduite de I'infatigable directeur, M. Claverie, prendre la direction de lh6pital etdes ecoles de Loja i
Pautre extrimite du pays, sur les frontires du PNrou.
En 1894, les Soeurs entraient AI'h6pital de Guaranda;
en 1897, a l'orphelinat d'lbarra; en 1899, l'asile Calderon, dans la ville de Guayaquil. Dans cette dernitre ville,
quatre ans apres, en 1903, elles s'installaient dans le superbe 6difice de P'hpital general; en 19o4, dans les 6coles
d'lbarra. Enfin, 'ouverture des ecoles de Machache, en
9go5, suivie bient6t de celle de l'asile Galecio et de la
maison de la Providence A Guayaquil, venait terminer, en
1906, cette belle serie des itablissements des Filles de 1*
Chariti dans la republique de l'Equateur.
SLe grain de sdnev6, seme le 8 septembre 187o, est ainsi
devenij, aujourd'hui 1907, un arbre immense qui ombrage
presque-toute la region, du nord au sud et des c6tes du
Pacifiquea la ehaine orientale de la CordillUre.des Andes.
li se compose de vingt-cinq maisons de Filles de
l1Cbhariti, desservies par deux cent cinquante saeurs qUi
prodiguent leurs soins Aplus de six mille malades, arphelins,
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pauvres, enfants ou vieillards. M. Claverie avait pris une
part tres active Atoutes ces fondations.
Dans le courant de l'annie, il risidait a Quito. On le
voyait sans cesse occupi a precher, a confesser, a catichiser
et a diriger, outre les Filles de la Charit6, les associations
de Dames de la Cbarite, d'Enfants de Marie et de Meres
chretiennes, II fut en outre, jusqu'a la mor de Garcia Moreno, qui l'appr6ciait beaucoup, professeur a I'Ecole militaire et longtemps aum6nier de l'h6pital. Mais, I'poque
des vacances venue, il montait a cheval et parcourait une
grande partie de la Ripublique, suivi pour l'ordinaire
d'une caravane de seurs; car on profitait de ces voyages
periodiques pour conduire les Filles de la Charite placies
ou diplacies, a leur destination nouvelle. Pendant que la
visitatrice ou son assistante faisait la visite des maisons, le
directeur y prechait la retraite. Aprs les soins spirituels,
il ne d6daignait pas de s'occuper de V'organisation mathrielle des ceuvres naissantes. II donnait des plans, dirigeait
les constructions, faisait r6parer les locaux existants, prdsidait A la confection du mobilier, A l'installation des fourneaux 6conomiques, des bains, etc. II a ainsi introduit a
I'Equateur bien des ameliorations et contribud, non seulement au bien-etre des dishiritts de la fortune, mais aussi
au progres du pays. C'eiait au prix de grandes difficultis;
car tout manquait alors plus qu'aujourd'hui: les bons ouvriers et les matdriaux.
Dans notre vieille Europe, terre classique des belles
routes et.des voies ferr6es; oi les vbhicules de toute sorte,
les automobiles, les wagons luxueux, les buffets et les
h6tels rendent les voyages agreables et faciles, on ne peut
pas se faire une idee des difficult6s et des dangers qu'ils
prisentent dans nos Cordilleres. II suffira de dire que pour
aller au sud precher trois retraites ou quatre, et atteindre
Loja pour revenir & Quito, M. Claverie devait faire un
voyage de trois mois et parcourir A cheval I zoo kilo-

-

128 -

metres. Et quels voyages-! et par quels chemins! En partant de la capitale vers le midi, les 200 premiers kilometres etaient relativement faciles. On allait par la routc
ouverte par Garcia Moreno, qui etait encore assez bonue.
Mais ensuite, il fallait s'engagerdansde mauvaissentiers, que
les mules avaient traces avec leurs sabots. On grimpait ainsi
Ades hauteurs de 3 ooo i 4 ooo mitres, oi soufflait un vent
glace, pour descendre ensuite dans des vallies d'une vertigineuse profondeur, sortes de fours chauffes par le soleil
des Iropiques. Dans les plaines basses et les vallons, ii fallait
affronter les insolations, les fievres et, parfois, surtout vers le
sud, la piqdre des serpents venimeux ou la dent des ligres.
On allait tant6t par une pluie battante, tant6t par un soleil
ardent, traversant des passages tres dangereux, od l'on courait risque de se briser les membres, de rouler dans les
pricipices ou de rester ensevelis dans des lacs de boue.
Apres avoir chemin6, au prix de mille fatigues, de longues
journdes dans des r6gions ddsertes, oil I'on n'apercevait ni
un visage, ni une masure, on arrivait A
aa nuit tombante a
un mauvais tambo, qui n'offrait souvent aux voyageurs
harasses qu'un toit de feuilles pour abri; pour lit, la terre
nue; et pour nourriture, celle que l'on avait apportie, si
elle elait encore mangeable. On avait meme parfois I'agrement d'une nuit a la belie etoile, lorsque quelque accident
avait retarde la marche.
Pour donner une id6e plus precise de ces etonnants
voyages nous en citerons un exemple : Dans la province de
El Oro la caravane traversait la for6t d'Ayapamba. 11 pleuvait h verse. Les mules pataugaient dans un chemin detrempi. On arrive a une longue et grande mare de boue
infecte d'ot emergent, comme de ninuscules ilots, les
cadavres d'une vingtaine de mules qui ont peri dans
la
fondrikre. Les voyageurs mettent pied a terre. Que faire?
S'ouvrir un passage a travers bois? II ne fatu pas y songer : la luxuriante vigitation des tropiques, qui
jete tant
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de lianes daas la brousse et autour des grands arbres,
forme un tissu serri et compact, un mur infranchissable I
droite et a gauche. On dut tenter le passage de cet dtang de
boue, dont la seule vue donnait le frisson. Pendant que le
guide, Jos6 Alvear, le Samdadchiemba de Plquateur, aussi
laid et plus ddvou6 encore que celui du Thibet, rendu celebre par les rdcits de M. Hue, poussait les betes de trait et
de somme a travers la mare, a grand renfort de coups et de

jurons, les pauvres soeurs s'efforgaient de la passer a pied.
Elles trebuchaient souvent et tombaient dans la vase. Mais
quand quelqu'une s'y enfonqait trop et courait risque de
s'enterrer dans la boue, Ie fiddle Samdadchiemba accourait a son aide. Plus heureuses que les mules, elles arriverent toutes Al'autre bord. Mais dans quel dtat !Trempdes
jusqu'aux os, les habits souills d'une fange immonde. La
sceur assistante etait couverte des pieds A la thte d'une
gaine boueuse; fdcond en ressources, Jose prend son machete (sorte de sabre-coutelas qui ne le quitte jamais) et
racle avec la lame le saint habit du haut en has; il fait ensuite la toilette des autres soeurs. Et comme la nuit tombait,
car la traversie avait iti longue, il frappe dans les arbres
A coups de machete et coupe des branches qu'il fiche en
terre. D'autres branches etendues horizontalement et attachies avec des lianes, forment des lits improvises, que les
ponchos de agua, sortes de manteaux impermdables etendus par-dessus, protegent un peu contre les d6luges du ciel.
II accommode ensuite les seurs sur ces couchettes rustiques
oh elles s'6tendent, avec une resignation admirable, dans
leurs habits mouills, tachant de trouver le sommeil qu
fuit toujours. Lui, cependant, veille A c6ttdu campement,
entretenant avec peine, toute la nuit, un feu de branches
vertes pour ecarter les tigres qui abondent dans ces parages.
Le lendemain, malades on non, elles devaient se remettre
en selle pour franchir a les Escaleras a chemin epouvan-
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table, le plus dangereux de I'Equateur et, peut-etre, de
l'Amrrique du Sad.

On comprend tout ce que M. Claverie eut a souffrir pendant trente-sept ans d'une pareille vie. Bien des fois, il
6chappa providentiellement a la mort: car Dicu semblait
le protiger visiblement, ainsi que le bataillon de cornettes
qui allait sous sa conduite. Dans cette longue periode, it n'y
eut jamais - et l'on peut dire que c'est un vrai miracle de graves accidents, si on en excepte la chute de sceur Dardignac dont les consequences furent plus tard fatales. On
souffrait beaucoup; mais on souffrait le coeur ldger. Car
I'excellent M. Claverie animait tout le monde par son exemple. Sa gaietie tait communicative, et un mot, une plaisanterie, venaient au boa moment relever les courages abattus.
Les survivants de ces temps hdroiques en garderont un
impirissable souvenir; et ce n'est pas 1 une des moindres
causes qui rendent maintenant si chore la mimoire du vCner6 missionnaire.
ParalUlement alabranche feminine, se ddveloppaitaussi,
dans des proportions plus modestes, 'autre rameau de
larbre de saint Vincent.
Nous avons assist h la fondation de la mission de Quito,
qui eutlieu en 1870, lorsque M. Stappers,avec M. Claverie,
prirent possession de leur residence. Ce premier 6tablissement ne put jamais se developper. Car, quoique sur la
demande du visiteur de Colombie, M. Claverie eat aminag6 sa maison pour y loger six missionnaires, il les attendit en vain. I1n'eut jamais Ases c6tis qu'un compagnon et
resta mime de longues annies absolument seul. Dans ces
conditions, et malgr6 quelques missions que M. Krautwig
donna aux Indiens civilises ou sauvages, les missionnaires
de Quito ne purent guere s'occuper que de la direction des
Filles de la Charit.
Pour les memes causes, Pessor de la maison de Guayaquil a t6 jusqu'ici paralysd. La mission de Guayaquil fut
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fondee une annie apr6s celle de Quito et en vertu du m6me
contrat. Elle eut A sa tite M. Claude Lafay, et, apres de
longues annees pendant lesquelles M. Baudelet resta tout
seu, elle eut pour superieurs MM. Bouveret et Gougnon.
L'ceuvre des missions, commenc6e avec succes, fut interrompue fame de personnel. L'insalubritd du climat y contribua autant que l'itat d'abandon dont PEquateur souffrit
pendant plus de vingt ans. Cette terre, qui devore ses habitants, devint le tombeau de cinq confreres : MM. AlexisFelix Terral, Fauste Garcia, Francois Almeida, Gonzalez
et LUon Bouveret.
La mame annee 1871 vit arriver A Quito celui qui devait etre le fondateur des seminaires, et une des plus belles
gloires de la famille de saint Vincent de Paul, M. Pierre
Schumacher..
A peine arrive, ce pretre, d'une abnegation admirable,
s'enferma avec quelques enfants qu'il avait recueillis pour
leur enseigner les rudiments de la langue latine, dans un local
etroit et malsain du couvent de San-Francisco qui devint
ainsi le berceau de nos s6minaires actuels. Ces enfants sont
presque tons arrives an sacerdoce et sont des meilleurs pretres du diocese. A mesure que le nombre des 616ves augmentait, le besoin d'un plus vaste local se faisait sentir
davantage. La Curia episcopale acheta un terrain au nord
de la ville, tout pres de l'Observatoire, dans une tres belle
position. C'est la que Ie zi66 supirieur deploya son activit6
et commenqa en 1874 une belle construction en briques et
en chaux que pourraient nous envier bien des dioc6ses de
France; en 1878, le petit siminaire 6tait construit. Les directeurs lazaristes s'y installerent en 1877.
Apres M. Schumacher, le petit s6minaire fut dirig6 par
M. Franqois Newman, ensuite par M. Jean Stappers; il
1'est actuellement par M. J.-B. Malizieux. 11 contient environ cent eleves.
Cette euvre une fois achev6e, M. Pierre Schumacher
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dipensa son activiti prodigieuse dans la construction
du grand seminaire. Celui-ci s'eleva &une demi-lieue plus
au nord dans la campagne, au pied du Pichincha. Cest un
bel edifice entouri de bosquets et de jardins, dont le morceau le plus remarquable est une jolie chapelle gothique
ornie de vitraux et de peintures murales. II fut commence

MG PIERRE SCHUMACHER
DE LA CONG•iGATION

DoS LAZARISTES (I902

)

en 1882 et fut inaugur6 en 1884. II compte quarante elbves
en moyenne, dont plusieurs viennent des autres diocses.
Quand M. Schumacher fut promu au siege episcopal de
Portoviejoet sacri ev6que en I885 ', il eut pour successeurs
I. Promu
l'Ppiscopat, Mgr Schumacher s'adonna, A Portoviejo,
avec un zie, une activite et une ababgation admirables, A I'organisation d'ua diocsequi manquait de tout et i la reforme du
et
du peuple. t lutta vaillamment contre les erreurs libdralesclerg6
qui minaient sourdement le pays et priparaient le triomphe du radicalisme
qui eut litu en 1895. Alors le vaillant prElat, calomnii, persecutd,
poursuivi par le assassins lanc6s contre lui par les
loges, fut jett par
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au grand siminaire M. Philippe Jansen, puis M. Germain
Amourel et M. Leon Bouveret, enfin le regrette M. Theodore Reul, remplace actuellement (1907) par M. Francois
Preau.
L'annie 1876 voyait les fils de saint Vincent s'itablir an
sud de i'Equateur, A Loja, petite ville assise an fond d'une
pittoresque vallie, sur les confins du Pdrou et des forets
orientales habities par les sauvages Jivaros. La maison de
Loja est a la fois grand et petit s6minaire. Des confreres de
mirite comme MM. Lafay, Stappers et Daydi out laisse h
Loja de bons souvenirs, ainsi que M. Gaujon, celebre par
ses dicouvertes entomologiques. Dirig6 d'abord par M. Lafay, le s6minaire de Loja le fut ensuite par M. Stappers,
puis par MM. Gougnon et Daydi. Fermi en 1896 par la
revolution qui en exila les directeurs, le s4minaire fut repris en sous-ceuvre par M. Jean Diete, et eut ensuite pour
superieurs M. Jean Bozec et enfin M. Janvier Marino.
M. Claverie, absorbe par la fondation de ces diverses
oeuvres et par la direction des soeurs, n'avait pas pris de
part directe a 'itablissement des seminaires; mais il intervint plusieurs fois pour les sauver et ii y r6ussit grace A
I'influence dont il jouissait dans le pays.
Lorsque vers I'an 1881, a Quito, le dictateur Veintimilla
avait fait occuper militairement Ie grand siminaire, ii le
ddlivra de la soldatesque brutale, grace al'energique intervention du ministre franqais dont il sollicita lappui. Dix
ans plus tard, en 1891, le visiteur de Colombie, dont nos
6tablissements d6pendaient, avait ordoune la fermeture de
la mdme maison a cause des difficultds que lui suscitait sans
cesse l'autoritd eccldsiastique defiante, inquiete et tracassiere
Ie fot r6volutionnaire sur les chemins de I'exil.II dut se rifugier au

sud de la Colombie dans le diocese de Pasto, La, nouveau Pierre
Claver, il s'appliqua tout entier i I'evangelisation des pauvres negres,
et mourut i Samaniego Ie 05 juillet 9go2, martyr de la chariti, s'il ne
lui avait pas etc donna de mourir pour la foi.
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et, du mime coup, celle du petit seminaire. M. Claverie,
effrayv a la pensie du mal qui allait en rsulter pour le
clergi, lutainergiquement pour obtenir la rivocation d'une
mesure approuvee d6ja par le Supirieur general. L'archeveque de Quito, ouvrant alors les yeux, alla sur son conseil
a Paris solliciter lui-meme le maintien de nos confreres.
Le Saint-Siege intervint aussi et les seminaires furent sauv6s. Cette crise fut l'occasion d'un nouveau contrat, et valut
a Quito la possession de M. Reul, pricieux tresor qui fut le
prix de la victoire.
L'annee suivante vit encore sur la briche ce vaillant
champion. La Facult6 de m6decineavait resolu de s'emparer
de la Quinta, le bel orphelinat dont nous avons parld. Le
dicret d'expropriation avait &t d6ja signe par le president
Flores sur l'avis favorable du Conseil d'Etat. Mais M. Claverie s'opposa de toutes ses forces a 1'execution du decret.
Le combat fut long et acharne: on avait affaire i forte partie. Enfin la justice triompha et le decret fut rapporte.Vers
la mmeepoque,s'engagea une nouvelle lutte contre le visiteur de Colombie qui voulait fermer le seminaire de Loja:
ce fut encore M. Claverie qui fut vainqueur.
En 1896, une annie apris le triomphe de la rdvolution
radicale, les freres des Ecoles chrdtiennes s'etaient vus expuiser d'un local fourni par les gouvernements conservateurs et ou ils Olevaient douze cents enfants du peuple;
effrayds des menaces et des vexations dont ils etaient l'objet,
ils avaient rdsolu de se retirer de Quito. La fermeture des
itablissements de la capitale aurait entraind celle des autres
6coles de la R6publique dont la plupart 6taient dedj perdues. Le disastre aurait ete complet et les ames de milliers
d'enfants auraient iti livrees a 1ducation laique. President d'une commission nomine par ParchevychC et composee de deux autres lazaristes et d'un pretre s6culier,
M. Claverie alla trouver le directeur, puis le provincial
des
frires et lui parla avec tant de force et de persuasion,
qu'il
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le fitse disister de son projet. II restait it crier des ressources
pour l'entretien du noviciat et des icoles. Les negociations
engag6es a cet effet avec l'autoriti eccldsiastique et les Dames
de la Charite aboutirent, et les freres, maintenus a Quito,
ont pu reconquerir dans les provinces quelques positions
perdues. Nous ne mentionnerons pas ici les luttes pour
ainsi dire journalieres soutenues pendant une pdriode de
dix annies, pour sauver les h6pitaux et les ecoles des Filles
de la Charit6, depuis le triomphe de la revolution. Contre
toute espirance humaine, ces itablissements oat pu se maintenir; les pertes ont itd presque nulles et 1'accroissement
dtonnant, vu les pers4cutions continuelles des autoritis subalternes et les difficultis des temps. 11 ressort de cet expose
que le premier directeur des Filles de la Chariti &l'Iquateur devait tre I'instrument de la Providence pour le salut
des s6minaires et des ecoles catholiques.
Tous les services rendus par M. Claverie aux maisons
des pretres de la Mission dans l'Equateur en faisaient comme
le protecieur-ni de cette fraction de la province de la Colombie. Ce protectorat reput une consecration officielle le
24 mars 1896. M. le Supdrieur g6ndral le nomma alors
a commissaire extraordinaire , avec pleins pouvoirs pour
rigler tout ce qu'il y aurait a faire au cas d'expulsion des
pratres de la Mission on des Filles de la Charite. La tempete de la persecution etait dechainde contre l'Eglise et les
communaut6s religieuses pre6es a sombrer toutes dans un
commun naufrage. Une foule de pr6tres etaient en prison;
les autres s'etaient caches; les pretres de la Mission employes dans les s6minaires itaient disperses; le vaillant
6veque de Portoviejo, avec tout son clergd, ses religieux et
religieuses etait en exil; les Peres salesiens et les Capucins d'Ibarra avaient etd brutalement expulsis; les iveques
de Lc ja et de Riobamba et les meilleurs pretres de !'Equateur etaient hors du pays: c'dtait le regime de la terreur.
Dieu, cependant, sauva la double famille de Saint-Vincent
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qui put, au milieu de continuelles angoisses, se maintenir
et travailler aux ceuvres qui lui etaient confides. Pendant
cette bourrasque, qui dura cinq ans environ dans toute sa
force, pour se calmer ensuite us peu,M. Claverie soutenait
It courage de tous ceux qui lui itaient confies; et M. Fiat,

'A. ý__a

M. JEAN CLAVERIE

MISSIONMMIRE

LAZARISTE; VISITEUa PROVINCIAL A L:QUATZEU

diecd6 i Quito, le 2 mars 3907

Superieur gendral, ayant en lui pleine confiance, traitait
avec lui toutes les affaires concernant les maisons de la
Congrigation A l'Jquateur.
II lui donna sur ces maisons une autorite effective en le
nommant, en 19oo, pro-visiteur pour la r6publique
de
'Equateur. L'Equateur restait encore attache nominalement a la province de la Colombie, mais il jouissait
de
lautonomie, car le pro-visiteur avait un procureur
provincial et un conseil nomm6 par Paris.
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Sur la fin de Fannee 19go, la separation de 1'Equateur
d'avec la Colombie fut consommee. M. le Superieur gkneral crdait la province dite du Pacifique, compos&e de l'Equateur, du Perou et du Chili, et donnait a M. Claverie, avec
le titre de visiteur, l'auorite sur la nouvelle province.
C'est en qualit6 de visiteur qu'il presidair a Lima l'assemblee provinciale qui se r6unit dans cette ville,le 2 juin 1902.
A Paris, a l'issue de 1'assembl e g6nerale, il obtint de M. le
Superieur g6enral la faculte d'ouvrir, a Quito, un seminaire
interne pour la province du Pacifique, et ces6minaire s'ouvrait r6ellement,au mois d'octobre de I'annee suivailte,avec
cinq seminaristes et M. Lachat pour directeur. Au commencement de l'anae 19o4, il alla, malgrd son Age avance
et ses infirmitis, faire au Perou une visite, qui procura de
reels avantages aux maisons de Lima, de Trujillo et d'Arequipa; mais il ne se sentit pas la force d'avancer jusqu'au
Chili, qui est trop eloigne.
La province a du Pacifique n, a cause de sa grande extension, ne pouvait avoir qu'une existence iphbmere. Une nouvelle combinaison fut proposee A M. Claverie, qui 'approuva: PlEquateur formerait une province Apart; le Perou
et le Chili retiendraient le nom de province adu Pacifique a.
La scission 6tait r6aliste au commencement de 9go5. Des
lors, il n'eut plus A sa charge que les maisons de I'Equateur, qu'il gouverna sagement jusqu'd sa mort, arrivee le
2 mars 1907.
L'auteur de la prisente notice biographique a, d'autre part, dans
des lettres adressdes de Riobamba et de Quito AM.le Superieur gdniral, donne un rdcitde la mort de M. Claverie. En voici lesprincipaux
passages :

Quand vous recevrez ces lignes, un cAblogramme vous
aura deja annonce la fatale nouvelle: notre venerd visiteur,
M. Claverie, n'est plus de ce monde. II nous aquitt6s pour
retourner A Dieu, ie samedi 2 mars A sept heures moins dix

du soir.
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Dans une lettre anterieure, je vous ai dit par quel concours de circonstances it se trouvait i l'h6pital de Riobamba, a 2oo kilometres au sud de Quito, quand il sentit,
le 14 au soir, les premieres atteintes du mal qui devait 'enlever. C'tait une colique de miserere, toujours tres grave
dans tous les cas, mais plus encore chez un vieillard de
soixante-dix-sept ans. Le samedi r6, le malade etait entrt
la vie et la mort et le dimanche suivant 6tait le jour critique
qui devait decider de son sort. Heureusement, vers trois
heures du soir, un mieux se produisit. Cependant, les mddecins, reunis en consultation le mercredi matin, d6clarerent
qu'il n'y avait plus guere d'espoir, i cause des complications
qui dtaient survenues, c'est-A-dire une affection du cceur
qui pouvait enlever le malade d'un moment a I'autre, et on
commencement de congestion au cerveau, qui pouvait
augmenter et le priver de l'usage de ses sens. Devant cette
perspective, nous lui administrames, le soir du mime jour,
les derniers sacrements, qu'il requt avec les sentiments les
plus idifiants. Le lendemain, ii fit son testament et ne
songea plus, des lors, qu't se preparer A paraitre devant
Dieu.
Semblable au vase qui rdpand son parfum en se brisant,
M. Claverie laissa paraitre alors dans tout leur iclat les
sentiments de tendre piedt que, pendant sa vie, l'bumilit6
avait discrktement contenus. Non seulement il ripetait
avec onction les aspirations que lui suggerait le confesseur;
mais, quand il ne parlait pas, on voyait ses levresse remuer
continuellement, car sa prikre itait incessante. 11 souffrait
avec une admirable resignation les douleurs dela maladie,
recevait avec docilite les remedes et se soumettait sans
murmurer a tout ce qu'ordonnaient les midecins. Mais ce
qui dominait en lui, c'etait une tendre et filiale d6votion
envers Marie Immaculke. II ripetait continuellement l'invocation de la medaille:
O Marie concue sans pichi,
priez pour nous qui avons recours a vous. a II avait parfois,
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les derniers jourssurtout, un peu de dilire,mais il suffisait
de lui redire cette invocation pour qu'il revint immddiatement a lui. Cet itat dura quelques jours. Le mercredi suivant, les midecins l'abandonnaient de nouveau. II y eut
encore quelques moments d'amelioration, dernieres lueurs
de la lumiere qui s'eteint. Vendredi soir, il dit d'une voix
claire A la saeur qui dtait Ason chevet: a Appelez les sceurs
apres qu'elles auront termini leurs exercices de communaue, Je veux les benir. Elles vinrent apr6s la pri&re, et
le mourant, sans pouvoir prononcer une parole, fit deux
fois sur elles avec la main le signe de lacroix. Le lendemain
samedi, 2 mars, il itait &ragonie. II dit encore d'une voix
distincte : , 0 Marie conque sans p6che, priez pour nous
qui avons recours k vous! a et il s'eteignait doucement a
sept heures moins dix du soir, pendant que nous ricitions
l'Angelus agenouillis autour de son lit.
Ses dipouilles mortelles reposent A Riobamba dans le
caveau des sceurs, comme ii en avait manifestdle desir.
La mort de M. Claverie a iti un deuil public : elle a rivel6 la grande popularite dont il jouissait &l'rquateui et
i'estime universelle qui s'etait attachee &son nom. Beaucoup
de personnes, entre autres M. Perez, vicaire gienral, et les
Dames de Ia Chariti avaient demandi que son corps fat
transporti A Quito. Mme Anna Paredes de Alfaro, femme
du president actuelde la Republique, avait arrete un wagon
special pour le transporter A ses frais de Riobamba a Ambato, et une automobile, pour le conduire de cette derniere
ville A Quito. Mais, devant la volonti expresse du mourant,
nous nous sommes opposes a cts instances et nous I'avons
enseveli A Riobamba dans le caveau des soeurs. Plus tard,
ses restes seront exhumes et iront reposer a c6te de ceux de
M. Reul, dans le petit cimetidre du grand seminaire de
Quito. J'ai emportd son ccour qui doit etre depose dans la
chapelle de Saint-Charles, a Quito, oh ii a ceiebre, pr&ch6
et confesse durant trente-sept ans.

-

i44-

Lorsque, au bord de cette tombe, on jette un coup d'oeil
retrospectif sur une carriire si longue et si ficonde, quand
on considere la mission que M. Claverie a remplie et tout
le bien qu'il a fait, on se demande ch est le secret de cette
ficonditi. a Donnez-moi un howime d'oraison, disait saint
Vincent, et ii sera capable de tout. i La priere unie a la
pratique de toutes les vertus et a rexercice de la mortification, tel itait le secret de M. Claverie. Au milieu d'cccupations si nombreuses et si diverses, de tant d'affaires qui
absorbaient son temps et son attention, on levoyait toujours
se lever i quatre heures du matin, faire son oraison, sa
lecture spirituelle, celle du Nouveau Testament et de l'Imitation de JisusChrist,sa visite au saint Sacrement avec la
ferveur et la scrupuleuse exactitude d'un s6minariste. Dans
ses voyages, ii emportait ses livres afin de ne pas omettre
ses exercices de piit6 qu'il avait soin de faire avant tout le
reste. II celibrait la sainte messe avec beaucoup de recueillement et de pitd. I1avait une singuliere devotion envers
la tres sainte Vierge, en l'honneur de laquelle il recitait
journellement le chapelet et, depuis quinze ans an moins,
lerosaire complet,qu'it ne se souvenait pas avant sa mort
d'avoir jamais omis. En outre, ses devotions favorites
dtaient le chemin de la croix et le saint Sacrement. II faisalt le premier exercice tous les vendredis avant de se coucher,et,les dernieres anndes, plus souvent encore. II restait
ordinairement devant le saint Sacrement une bonne demiheure apres la priere du soir que nous faisions depuis
longtemps a huit heures. Dans les derniers temps, il s'oubliaitdevant Notre-Seigneur pendant lescourtesvisitesqui
suivent les repas, et nous nous levions les premiers
pour
I'avertir de sortir aussi. II recommandait beaucoup
l'exercice habituel de la presence de Dieu et ii s'appliquait
luimeme constamment k voir Dieu present
partout, toujours
et avec tous. Enfin, depuis vingt ans, il
faisait journellement Pexercice de la preparation a la mort.
II n'est pas dton-
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nant que sa mort ait dt4 celle d'un predestine. Quant a
l'exercice des vertus, ii s'appliquait particulierement l'humilit&,
a la patience et a la douceur. Cette dernitre ne lui
etait pas naturelle, car il etait tres bilieux et avait periodiquement des vomissements de bile. Mais il 6tait tellement
habitued se vaincre, que le confrere, qui l'a accompagn6
pendant les dix-sept dernieres ann6es de sa vie, n'a jamais
surpris en lui qu'une ou deux fois un premier mouvement
d'impatience. 11 6tait doux et affable envers tous: voili
pourquoi il etait si aimable et si aime. L'innocence de son
ime se refletait sur son visage : c'6tait le visage d'un saint.
II joignait a tout cela 1'exercice d'une mortification constante.
Helas! il n'est plus de ce monde! Et la mort en le ravissant a bris6 une colonne du temple. Comment pourra-t-il
se soutenir, lorsque des appuis comme Schumacher, Reul
et Claverie sont tombes 'un aprds l'autre. Schumacher,,
Reul, Claverie! trois noms glorieux pour la famille .de
Saint-Vincent que l'oubli n'effacera pas, et que longtemps
encore, i l'Equateur, les levres prononceront avec l'accent
d'une reconnaissance m ue, d'une admiration sincere! L'Ua
d'eux, fondateur des seminaires, dveque intrdpide de la
taille des Athanase, fleau de I'heresie, martyr de la charite;
Pautre, tresor de science,et miroir parfait des vertus sacerdotales; le dernier, fondateur de vingt-cinq maisons de
Filles de la Charit6, soutien des seminaires et des communautis, pare de tant de malheureux, restera, comme l'a dit
un pote 1, le saint Vincent de 1'Equateur.
Cyprien HERMET.
x. Le pokte lyrique, Don Belisario Pefia, ami deA. Claverie, et
descendu autombeauun peu avant lui,disait,& Po'ccasion de ses nocesd'or, qui se c66lbrdrent i Quito e 17 mai 19o6 avec tant de splendeur:

Ni creiste ti mnismo
Que la obediencia y el amorfecundo
Te lantaran del mar.at ciego abismo,
Nuevo Vicente para el Nuevo MIundo.

OCEANIE
AUSTRALIE
BATHURST
BATHURST, ville de la Nouvelle-Galles (Australie orien-

tale), est le chef-lieu du comt6 de Bathurst, & environ
16o kilometres nord-ouest de Sydney, au bord de la riviere
Macquarie, Al'ouest des Montagnes-Bleues, a une altitude
de 600 metres. I1y a cinq a six mille habitants.
Cest Ia premiere ville fond6e dans l'intirieur de 1'Australie; elle est tres salubre. Elle possede une socidet littnraire,
un collge, et c'est dans son voisinage qu'ont etc decouvertes les premires mines d'or.
Le comt6 de Bathurst a 4 87 kilometres carres de superficie et 18 o9o habitants (1871). C'est un des mieux cultivds
de la colonie: en i865, il avait dija 22 358 acresen culture.
COLLEGE SAINT-STANISLAS A BATHURST
TENI PAR LRS XISS1ONMAIRES LAZARISTES

OIVERTURE ET BANiDICTION DES NOUVEAUX

BATUIENTS

Au college Saint-Stanislas a Bathurst, dirige par les missionnaires lazaristes depuis 1888, eut lieu, le 8 septembre
1907, une cerimonie memorable pour I'ouverture et la
binidiction de nouveaux bitiments. Cette journee vit se
r6aliser une idWe conque, il y a bien longtemps deji, par
Mgr Quinn, premier eveque de Bathurst. Cette ceremonie

marquera un reel progres pour r'ducation secondaire dans
It district de l'Ouest.

Un peu avant dix heures du matin, une piuoresque pro-
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cession, dirige par la troupe du district de Bathurst et
compos6e des diverses associations catholiques avec leurs
bannieres et des autres organisations catholiques, se rendit
de la cathddrale Saint-Michel et Saint-Jean A la cour du
college.
A onze heures, la grand'messe fut cilibree sons une vaste
marquise elevie dans la cour du college a cette occasion.
L'assistance dtait si nombreuse - six cents a sept cents personnes environ - qu'il n'y avait pas une place inoccupie.
S.G. Mgr Dunne,evdque de Bathurst,prssiJait.Mgr O'Brien
celibrait la messe. Dans le sanctuaire, on remarquait
Mgr Gallagher,6veque de Goulburn,Mgr O'Connor,evdque
d'Armidale et Mgr Dwyer, eveque coadjuteur de Maitland,
M. T.-J. Dalton, K. C. Sa Grandeur avait un siege au premier rang.
La musique fut ex.cutde par l'orchestre de la cath6drale
de Saint-Michel et Saint-Jean et par les orpheons de la
cathedrale et du coll~ge. M. W. Dryden et le P. J. Hall
dirigeaient chacun de leur c6td. Vu rabsence de S. Em. le
cardinal Moran,qui etait encore indispose, ce fut Mgr Gallagher qui fit le sermon. Dans son discours, ii difendit
knergiquement l'ducation religieuse.
Apr6s la cirdmonie, un lunch prdsid6 par M. O'Reilly,
superieur, fut donn6 dans une salle du collge. Cinq cents
personnesy prirent part, parmi lesquelles NN. SS. Dunne,
Gallagher, O'Connor et Dwyer, Monsignor Long, d'Harau, et O'Brien, l'honorable Jago Smith, M. S. C. le colonel Lasseter et M. E. Britten, principal du coll6ge de TousIcs-Saints de Bathurst.
Au toast, le pae et le roi ont .td diguepnent fetas.
Mgr Dunne porta an toast au cardinal.Apr6s avoir regretti

rabsence forcde de Son Eminence, Sa Grandeur dit qu'elle
envoyait au cardinal mille soubaits et mille remerciements

pour les services qu'il avait rendus non seulement dans
1'occasion prsente, mais aussi, bien des fois,dans le passe.
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Le cardinal avait eti un ami fiddle de Bathurst. II vint, il
y a longte-aps, dans ce pays, comme vicaire g6neral de
Pinterieur pour le diocese de Bathurst. Sa Grandeur esperait faire elever avant longtemps une pierre commimorative dans le college et entre les noms des bienfaiteurs celui
du cardinal apparaitrait. , Lorsque le pape Lion XIII nous
envoya le cardinal Moran, ajouta Mgr Dunne, il envoya
un des plus savants, un des plus grands patriotes, et un des
plus grands maitres de iEglise de nos jours.Mgr O'Connor, eveque d'Armidale, proposa un toast
pour Mgr Dunne, ivdque de Bathurst. 11 rappela le bien
accompli par Mgr Dunne dans la paroisse de Dubbo, et la
grande confiance qu'il avait su inspirer atous ses adminisires, grace a son esprit de sacrifice, de pidte et de ddvouement. L'orateur filicita Mgr Dunne de l'heureux achevement du college et de sa prosperit6 sous un tel superieur et
de tels professeurs. II termina en exprimant l'espoir que le
collige mettrait encore a l'epreuve la g6nerosite de
Mgr Dunne et que le jour ol serait drigie cette pierre cormmemorative mentionnee plus haut, Monseigneur serait
encore oblige de donner 2 500oo livres sterling pour agrandir
le college. (La livre sterling est de 25 francs.)
Ensuite,Mgr Dunne avoua qu'il n'avait pas reculd devant
la besogne, mais quel moyen d'agir autrement i la vue de
]a gen6rosite du peuple catholique et de P'exemple de ses
pritres et de ses preddcesseurs?
II rappela que M gr Quinn avait conuu et realise en grande
partie le plan du college, se taxant lui-meme pour une
somme de 5oo ou r ooo livres sterling, taxant ses anciens
pritres pour too livres chacun, et l'orateur ajouta que luimeme, a peine arrive depuis six mois dans le diocese,avait
6te taxi pour 5o livres.
Mgr Byrne, I'aimable successeur de Mgr Quinn, employa
tous ses revenus a l'entretien du college et lui
laissa en
mourant 3 ooo livres. Les pretres du diocese et les
fideles
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avaient de leur c6te fait preuve d'une grande genirositi.
a Le collUge n'a pas encore soldi toutes ses dettes, ajoute
Iorateur, mais les collectes d'aujourd'hui se montent i
r ooo livres et si d'autres agrandissements sont nicessaires
et que j'en aie les moyens, je n'hisiterai pas d'y consacrer
encore 2 5oo livres.
Mgr Gallagher, 6veque de Goulburn, propose un toast
pour le succes du college. I dit que parmi toutes les calomnies qu'on lance A la tete des catholiques, la seule qui lui
faisait perdre son calme, c'etait d'entendre dire que notre
mere flglise catholique a it6 une ennemie de la science et
qu'elle a cherch6 i briser les energies et a retard6 le progres
de I'esprit humain. Qu'on nous appelle tyrans, despotes,
idolitres, adorateurs de statues de bois et de pierre, pen
nous importe; mais ce qui est pour nous intolerable c'est
d'entendre dire que PE'glise est opposee a la science. N'est-ce
pas, en effet, la gendrosit6 et les vues lumineuses des esprits
enthousiastes de l'Eglise du moyen Age qui firent naltre les
grandes dcoles, les colleges et les Universites de r'Europe,
ces institutions oi se r6unissaient sans cesse les trois Graces:
la Liberte, la Science et la Religion.
Le college Saint-Stanislas est une des plus belles maisons
d'iducation que les catholiques aient 6eev~es en dehors des
capitales de Sydney et de Melbourne. A son enseignement
s6culier, ii ajoute 1'enseignement des principes de la foi et
des immortelles espirances de rhomme. Sa Grandeur conclut en exprimant lespoir que le college perpituerait dans
cette terre nouvelle, heureuse et libre, les meilleurs tradi-.
tions des etablissements d'&ducation de l'ancien monde,
euvre de notre sainte mere 'Eglise.
Le R. P. O'Reilly, supirieur du collUge, rdpondit qu'il
6tait fier du college Saint-Stanislas; qu'il se trouvait
heureux d'etre I'heritier d'.aciennes et nobles traditions,
qu'il esp6rait remplir la mission de I'Eglise catholique et
rdpandre J'enseignement profane en meme temps que les
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lumieres de la divine verite; et qu'enfin, it ne voulait pas
siparer ces deux sciences.
Mgr Dwyer coadjuteur de l'dveque de Maitland rpondit
i son tour. I1 reprisentait un des plus anciens 6veques de
1'Australie et aussi un des plus anciens amis du diocise de
Bathurst. Apres avoir rappelW l'attachement de Mgr Murray
pour le diocese de Bathurst, I'oratear ajouta qu'il itait luimeme un ancien 6leve du college Saint-Stanislas, et qu'il
se trouvait, ii y a trente-deux ans, sur les bancs'de cette
icole; qu'il sentait en ce moment comme un besoin de redire ces mots de la chanson : < Oh! si j'etais encore on tout
petit =nfant. b 11 ajouta que le collige itait maintenant,
dans son genre, une des plus belles institutions du pays.
Mgr Dwyer dit enfin qu'il avait et6 tres heureux d'assister,
il y a six ans, au sacre de Mgr Murray, et en son propre
S-' et aunomde Mgr Pveque de Maitland, qu'il lui souhaita.
•ux anniversaire,et qu'enfin ilespirait quelecoll.ge
..tinuerait d'etre a I'avenir ce qu'il avait etd dans le
passe, qu'il verrait de nombreux 61eves destines i devenir
I'bonneur de leur pays et de leur Eglise.
Mr. Frank Clark de Sydney, qui etait 6elve du collige
en 1874, dit que 1'education qu'on y donnait avait un
caractere excessivement libiral. On n'a jamais encourage
les eleves i etre intolerants pour les croyances des autres;
on ne le leur a pas mime suggird. II y avait li des enfants
qui n'6taient pas catholiques a qui on permettait d'aller A
leurs eglises respectives. On ne les forcait pas, on ne leur
demandait en aucune maniere de changer leur facon de voir,
on d'accepter les instructions donnees aux autres el&ves.
C'tait en particulier .pour ce motif qu'il avait on grand
respect pour les institutions catholiques de la NouvelleGailes du Sud. II dit que cet esprit libiral se maintenait encore et, qu'avec quelques annies d'une telle methode
d'6ducation, on parviendrait a detruire l'esprit etroit,
intoldrast
et sectaire qui se montrait parfois et qui etait
regrettable.
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Mr. Mac Guinn, maire de Dubbo et ancien dl1ve, paria

egalement.
Mgr LongWellington proposa un toast aux visiteurs. I fit
remarquer que le R. P. O'Reilly se plaignait parfois de se
que les pretres ne montraient pas assez de sollicitude pour
le coll6ge, mais cela provenait de leur confiance dans sa
prospiriti et dans ses succes.
Puis Mgr'O'Brien,recteur du college Saint-Jean ArUniversite, rappela le passd brillant du college, prddit ses
grands succes pour l'avenir sous la direction du superieur
acuel, ajoutant que son nom, aujourd'hui ecrit en lettres
d'argent, serait bient6t ecrit en lettres d'or.
Le colonel Lassetter parla igalement. II exprima son
regret de l'absence du cardinal et nous fit 6sperer que nous
le reverrions bient6t. II filicita le P. O'Reilly et souhaita
au college toutes sortes de succes. Comme it habitait de
l'autre c6ti de la ville, son fils allait au college de Tous-lesSaints,mais une rivaliti amicale existait entre les deux etablissements; et le colonel se tournant vers Mgr Gallagher qui
arrivait du nord de I'Irlande lui dit: a Je ne pense pas que
vous ayez vu &Belfast ce que vous voyez ici; le principal
d'un college protestant arbitre de sps dlves. dans -eurs
matchs contre les elives de Saint-Stanislas. Cela montre les
iddes qui rfgnent a Bathurst.Dans un tel combat A Belfast,
il faudrait mobiliser dir mille hommes pour tenir la foule,
et il y aurait du sang verse. a
L'honorable Jago Smith M. L. C. repondit et cita le
college comme un des dtablissements d'&ducation les plus
complets, a plusieurs points de vue, de la Nouvelle-Galles
du Sud.

Mgr O'Brien proposa un toast pour les dames, et Mgr R.
J. B. Stephens repondit.
Le prisident en proposant un toast A la presse, n'oublia
pas Mr. Copemar, ;'architecte des nouveaux bitiments, et
dit que son euvre parlerait d'elle-mdme. Durant l'apr-s-
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miidi, des morceaux fureat executis par forchestre de M. Ga-

ton.
(Extrait du Nationaladvocate, journal de.'Australic.)

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
61.

-

LA NClT DE NOEL, DANS LES CHAPELLES DES MLISONS

RELIGIEUSES ET DES SEMINAIRES, FACULTEi

DE CELEBRER LES TROIS

KESSES ET DE DONNER LA COMMUNION. -

Congr. de l'Inquisi-

tion, i" aoilt 1907. In perpetuum.
Feria die I Augusti 1907.

SSmus D. N. Pius divina providentia PP. X, in solita audientia
R. P. D. Adsessori 3. Ofticii impertita, ad fovendam fidelium pietatem
coru•nque grati animi sensus excitandos pro ineffabiii Divini Verbi
Incarnationis mysterio, motu proprio, benigne indulgere dignatus est
ut in omnibus et singults sacrarum virginum monasteriis clausurae
legi subjectis aliisque religiosis institutis, piis domibus et clericorum
Seminariis, publicum aut privatum oratorium habeatibus cum facultate Sacras species habitualiter ibidem asservandi, sacra nocte Nati.itatis D. N. J. C. tres rituales Missae rel etiam, pro rerum opportunitate, una rantum, servatis servandis, posthac in perpetuum quotannis celebrari Sanctaque Communio omnibus pie petentibus
ministrari queat. Devotant vero hujus vel harum Missarum auditionem
omnibus adstantibus ad praecepti satisfactionem valere cadem Sanctitas Sua expresse declarari mandavit.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Petrus PALOMSELLI, S. R. U.1.. Notarius.
Vient de paraitre un dicret de la S. C. des Rites reconnaissant la
validite des procms apostolique et ordinaire pour la cause de beatification de la v-ndrable Louise de Marillac (19 novembre 9o07).
Les icurnaux religieux oat annonce que la mime Congre6ation
des Rites avait, le to d6cembre, decide6 introduction de la cause
de
beatification de la soeur Catherine Laboure, Fille de la Charite de
Saint Vincent de Paul, favorisEe de slvision de la M&daille miraculeuse.
Nous publierons ces dicrets quand nous en aurons regu le
tete.

-

153 -

NOS DEFU9NTS
SMISSIONNAIRES

40. Frere Gruber (Pierre), coadjuteur, decedd & Theux
(Belgique), le 27 aotit 1907; 84 ans d'age, 13 de vocation.

41. Frere Logan (Gaspard), coadjuteur, dicide A Barcelone (Espagne), le to septembre 1907; 57, 24.
.t Cantoval
42. Frere Villeggas (Joseph), clerc, dicedd
(Espagne), le 5 septembre 1907; 22, 6.
43. M. Chappel (Alphonse), pretre, deced6 & la maisonmere, a Paris (France), le 26 septembre 1907; 73,51.
44. M. Canduglia (Antoine), pretre, massacre a Ta-ho-ly
(Kiang-Si, Chine), le 25 septembre 1907; 46, 2745. M. Coindard (Antoine), pretre, dicidd a Madagascar,
le i"octobre 1907; 32, 14.
46. M. Droitecouri (Louis), prdtre, ddcidd i Constantinople (Turquie), le 5 octobre 1907; 65, 46.
47. M. Grimm (Jean), pretre, decedd a Quito (Equateur),
le 9 octobre 1907 ; 65, 33.
48, M. Rubi (Michel), prdtre, dicidi A Mexico (Mexique).
le 7 octobre 1907; 76, 52.
49. M. Moral (Ildefonse), pretre, d6c6d6 a Mexico (Mexique), le 13 novembre 1907; 73, 59.
50. M. Anger (Edouard), pretre, dic6de i la Maison-mere,
a Paris (France), le 26 novembre 19o7; 69, 46.
5 . M. Bignon (Louis), pretre, dicdd it Loos (France), le
27 novembre 1907 ; 70, 44.
52. M. Tissot (Joseph), pretre, ddcdd A la Maison-mere, A
Paris (France), le 29 novembre 1907; 79, 36.
53. M. Schmidt (Guillaume), pretre, dicid6 & Cologne
(Allemagne), le 3o novembre 1907; 75, 47.
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54. M. Gaujon (Thdophile), prktre, decede a Trujillo (Prou), en d6cembre 1907; 56, 38.
55. M. Palaysi (Jacques), pretre, dic6de au Bresil, en
dicembre 1907; 32, Is.
56. Frere Veberich (Andre), coadj., d6c.de a Cilli (Autriche), le 14 d6cembre 1907; 87, 54.
NOS CHERES S(EURS

Marie Mourge, diecdee h la Maison centrale de Constantinople;
56 ans d'age, 3i de vocation.
Florence Berson, Maison de Charite de Montolieu, France; 77,
54.
Anne Kavanagh, Maison de Charitl de Drogheda, Irlande; 73,
5o.

Maria Rovira, Albergue de San Antonia de Barcelone; 26, 6.
Marie Sonnleitner, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 59,
31.

Therese Matansch, H6pital homeopathique de Budapest, Hongrie; 71, 43.
Marie Subtil, Maison de Charit6 de Bellevue, France; 40, 15.
Maria Iceta, Maison San Nicolas de Valdemoro, Espagne; 54,
32.

Marie Raynaud, H6pital de Jauja, Perou; 39, 16.
Lucia Acevedo, Hospice de Quito, Equateur; 55, 29.
Anne Gerentes, H6pital general d'Abbeville, France; 71, 49.
Cassandra Rizzi, Maison centrale de Naples; 65, 35.
Thderse Sapelier, Orphelinat de Vietri, Italie;

Agnes Lachnik, Maison centrale de Graz, Autriche; 3x, 6.
Pauline Barillot, Maison principale a Paris; 77, 47Pauline Gowietzki, H6pital des Enfants a Vienne, Autriche; 26,
4.

Louise Raviol, Orphelinat de Voltri, Italie; 47, a8.

Catherine Traverso, Maison centrale de Turin; 33, ro.
Emiliana Speroni, Maison centrale de Sienne; 79, 43.
Marie O'Brien, Orphelinat de Mill-Hill, Londres; 54,
27.
Marie Biron, Maison principale a Paris; 70,
47.
Catherine Slevin, H6pital de Los Angelos, Etats-Unis; 65, 43.
Mathilde Sales, Maison de Charite, paroisse Saint-Ferdinand &
Bordeaux; 59, 33.
Marie Fouchet, Maison de Chariti de Montreuil-Bas: France;
7 1, 54.
Maria Santizo, Maison centrale de Guatemala; 29, 8.
Apolonia Lasala, Collige de l'Immaculde-Conception de Cebu,
i!es Philippines; 52, 29.
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Monica Palacios, Maison Saint-Nicolas de Vaidemoro, Espagne;
22, 5.

-

Pascuala Garcia, Hospice de Malaga, Espagne; 56, 28.
Marguerite- Pomel, Maison Saint-Vincent de Lyon; 68,46.
Marie Geoftroy, Hospice civil de Versailles, France; 35, 9.
-Marie Kelly, Asiledes Alienes de Baltimore, Etats-Unis; 69, 51.
Ana Ballesteros, H6pital de Sanlucar de Barrameda, Espagne;
36, 12.

-

Maria Mazas, Hospice de Tolide; 65, 44.
Ida Rudroff. Asile des Alienes de Budapest; 27, 1o.
Cecile Vallot, H6pital Noble de Malaga, Espagne; 74, 53.
Francoise Brugniot, H6pital mixte de Chaumont, France; 89,
65.
Emilia Arzubiaga, Maison centrale de Lima, P6rou; x9, I.
Anne Raphanel, Maison de Charit6 de Salindres, France; 77,
55.
Catherine Gouttebarge, Maison centrale de Constantinople; 87,
6o.
Delphine Mustel, Hospice Saint-Nicolas-de-Metz (Lorraine allemande); 69, 44.
Therese Sorn, Hospice des Incurables de Laybach (Autriche);
34, '4.
Arthemise-Marie Juillard, Maison de Charite de Dugny, France;
bo, 28.
Catherine Fahringer, H6pital de Schwarzach, Autriche; 26, 8.
Anastasia Gasetaveitia, Hdpital de Valladolid, Espagne; 56, 32.
Maria Conejos, Asile de Saragossa, Espagne; 43, 9.Jeanne-Marie Morello, H6pital Saint-Sepulcre de Plaisance,
Italie; 52, 28.
Marie Trimoulet, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 6o,
40.

Apolline Barboric, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche; 26, 2.
Marie-Josephine Gory, H6pital francais de Syra, Grece; 3o. o.
Francoise Leszczynska, Maison centrale de Varsovie, Pologne;
36, 5.
Marie Bouquet-Deschaux, Maison de Charite, de Bellegarde,
France; 80, 6r.
Marie Perreau, Maison de Charit de Ch&teau-l'Eveque, France;
48, 22.

•Rosine Gravier, Hospice de Concepcion, Chili; 58, 39.
Marie Buhl, H6pital municipal de Graz, Autriche; 24, 4.
Barbe Kozjan, Hospice des Incurables de Pettau, Autriche; 26,
6.
Marie Calmet, H6pital Saint-Leon de Bayonne, France; 77, 57.
Adeline Hutin, Institu' de Salerne, Italic; 68, 28.

.--- ti56-Marie Kovac, au Sanatorium de Laybach, Autriche; 41, 18.
Francisca Soler. College de l'Immaculee-Conception de La
Havane, 83, 6i.
Louise Bergasse, Hospice de Grex, France; 82, 55.
Anna Dupuy, Hospice civil de Vannes, France; 39, 19.
Barbe Mayerhofer, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 49, 17.
Arthemise Mantel, Santa Casa de Rio de Janeiro, 79, 58.
Anna Horvath, Ecole d'Alsoszemered, Hongrie; 42, 17.
Louise Plaisantin, Maison de Charite de La Genevraye, France;
76, 57Maria Elorza, Asile des Alines de Valladolid, Espagne; 59, 3;
Jacinta Benito, H6pital d'Avila, Espagne; 55, 26.
Dolores Pellicer, Bienfaisance de Santa-Cruz i Tinerife, iks
Canaries; 38, i8.
Jeanne Tyssarczick, Hospice des Incurables de Vienne, Aatriche; 19, 2.
Marguerite Carbonnel, Maison de Charitd de Montolieu, France;
61, 41.
Thecle Krolikowska, Maison centrale de Varsovie; 22, 1.
Anne Kelly, Hospital de Waco, Etats-Unis; 27, 9.
Marie Monlis, Hitel-Dieu de Nogent-sur-Seine; 8S, 5o.
Enricheuta Mattei, Orphelinat de Noto, Italie; 58, 33.
Ines Corra, Maison centrale de Sienne, 37, 1o.
Natalina Chiariglione, H6pital de Treja, Italic; 68, 41.
Marie Bion, Maison de Charite de Lille-Vazemmes, France; 86,
62.

Josephine Prade, Maison de Charite de Saint-Michel, Algirie;
66, 45.
Catherine Uilinger, Maison centrale de Belletanche, Lorraine;
32, 1o.

Marie de Becdelievre, Maison de Chariti, paroisse Saint-Pierrede-Montmartre, a Paris; 63, 40.
Vicenta Alberola, H6pital de Montoro, Espagne; 62, 42,
Josefa Lopez, H6pital de Luarca, Espagne; 24, 3.
Maria Gereztazzu, Asile des Vieillards do Figueiras, Espagne;

66,42.

Vicenia Vea-Murgnia, Maison de 1'Amparo h Saragosse,Espagne;
3x, 8.
Clar Alsua, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 38,

13.

Marie Bieniossek, Hospice des Incurables de Vienne, Autriche;
23, 4.

Hiline Friese, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
34, 6.
Marie Mazaudon, Asile Saint-Vincent de La Teppe,
France;
47rie Shon
Marie
Sarthon, Hospice
Hpice de Montceau,
Moncea, France;
e; 58,
58, 33.
3

- 137 Pauline Carde, Maison de Chariti de Clichy, France; 8o, 57.
Marguerite Marchisio, Maison centrale de Turin; 44, 18.
Milanie. Loureaux, Maison de Chariti, paroisse Saint-Jean, h
-

Lyon, 40, 17.

Maria Dalman, Asile d'Alcala de Henares, Espagne; 37, r7.
Juana de Beitia, H6pital de Santiago de Galicie, Espagne; 27, 2.
Maria Aguilar, Maison. San Diego de Valdemoro, Italie; 7 t; 41.
Marie Boule, Maison Saint-Vincent de Lyon; 85, 65.
Marie Bahier, Maison de la Providence &Smyrne; 69, 5o.
Marie Gruber, H6pital de Schwarzach, Autriche; 35, 16.
Catherine Holler, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 44, 24.
Jeanne Collinet, Maison de Charitd de Clichy, France; 74, 49.
Josephine Cosmacini, Hopitalde Cilli, Autriche; 23, z.
Francoise Montin, Maison centrale de Beyrouth; 74, 47.
Adelaide Purtscher, H6pital Saint-Roch de Budapest; 33, 6.
Lucia Barasoain, Hospice de Malaga, Espagne; i, 8.
Marie Benoit, Maison Saint-Vincent de Lyon; 69, 48. .
Marie Germain, H6pital de Saint-Martin-de-Re, France; 66, 28.
Marie Petit, Maison de la Providence a Ans, Belgique; 71, 45.
Maria Magi, Maison centrale de Sienne; ag, 8.
Julie Ofierzynska, H6pital de Pelplin, Pologne; 39, 4.
Victoire Pawlik, H6pital de Moszezany, Pologne; 75, 55.
The'rse Halmi, H6pital de Budapest; i6, 8.
Marie Perrin, Maison de Charite de Tso-Fon-Pan, Chine; 64,
37.
Lucie Ligounhe, Maison principale h Paris; 86, 62.
Julie Jaslin, Maison de Charite de Treveray, France.; 74, 5 .
Reine Devos, Hospice de Boeschepe, France; 72, 4!.
Jeanne Penaud, Maison de Charite, paroisse Saint-Georges, k
Paris; 76, 55.
Marie Champonnier, Maison de.Chariti de Montolieu, France;
70,46.

Ldopoldine Delneri, Maison centrale de Sienne; 55, 33.
Pascuala Walde, H6pital d'Arequipa, Perou; 59, 32.
Marie Fesselet, Maison de Charite de Beauvais, France ;69, 42.
Lucie Carena, H6pital Lina de Naples; 68, 49.

Catherine Szewezyk, H6pital Saint-Louis de Cracovie, Autri-'
che; 78,-5r.
Marie Saffray, Maison de Charitz de Rennes, France; 56, 3o.
Marie Lesterlon, Maison de Charit6 d'Ance, France; 3o, 7.

-

Angle Mariani, H6pital de Rivarolo, Italie; 64, 43.
Marguerite Hyacinthe, Maison centrale de Beyrouth;:63, 45.Marie Barthis, Maison de Chariti de Gaillac, Fraace; 68, 41.
Therese Holzner, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 29, 6,
Marie Rover, H6pital gendral de Douai, France; 69, 48.
9.
Blasa-Saldise, Hopital militaire-de Barcelone;-42,
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Francisca Peralta, College Santa-Isabel i Manille, lies Philippines; 38, 15.
Philomene Kopschina, Orphelinat de Constantinople; 70, So.
Virginia Moreno, College de 1'Immaculie-Conception de Foraleza, Bresil; 43, 15.
Marie Di Bernardo, Maison centrale de Naples; 60, 3r.
Ellen Brown, Maison centrale d'Emmittsburg, ttats-Unis; 78,
57.
Marie Lenz, H6pital de Baviere i Verviers, Belgique; 9g, 66.
Marie Taveau, Hospice de Cormeilles, France; 63, 4o.
Louise Suzanne, Hospice civil de Versailles, France; 33, 12.

Josephine Grosso, Maison centrale de Turin; 62, 44.
Marie Morgan, H6pital Saint-Joseph do Chicago, Etats-Unis;
47, 18.
Maria Rodriguez, H6pital de Puno, Pirou; a3, 2.

VARIETES
I. -

LES ORIGINES DE LA CONGIAGATION DE LA MISSION

Dans iagrande Histoire de la ville de Paris, de dom
Felibien, completee par dom Lobineau, les c61ebres ben4dictins, se trouve la notice suivante sur la Congregation de.
la Mission (edit. in-fol. de 1725; p. i335):
a L'Institut des pritres de la Mission prit naissance an
college des Bons-Enfants, vers It commencemept de Fan-

nee 1625.
a Le saint pritre Vincent de Paul, qui en fut le fondateur,
sachant par experience le besoin que les personnes de la
campagne ont, plus que les autres, d'etre secourues et aidees
dans les exercices de la religion, fit une mission dans un
village du diocese d'Amiens, le jour de la Conversion de
saint Paul, de l'an 16 17, Dieu bdnit ce travail par la conversion d'un grand nombre de personnes, et la comtesse de
Joigny FWragise tde Silly, qui avait engage Vincent de
Paul i faire cette mission dans une de ses teres; conqut d&s

los le dessein .e;9ngr,six mille livres A quelque com-
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munauti qui voulut se charger d'en faire de cinq ans en
cinq ans dans toutes ses terres.
a Apres le refus des Jesuites et des Peres de l'Oratoire,
cette pieuse dame de Joigny songea entin aux moyens de
fonder une congregation particuliere dont I'obligation principale fft de faire des missions a la campagne. Vincent de
Paul lui parut d'autant plus propre I ce dessein, que, depuis
quelquesannees, plusieurs docteurs et autres vertueux eccl&siastiques se joignaient A lui pour.travailler aux missions,
qu'ils ne discontinuaient pas de faire. Le comte de Joigny,
Emmanuel de Gondi, gendral des gal6res de France, non
seulement approuva le z1le de la comtesse son epouse,
mais il voulut encore se rendre fondateur de cette congregation, conjointement avec elle. Ils en communiquirent
tons deux avec Jean-Francois de Gondi, archevdque de
Paris, leur frere, qui voulut aussi entrer en cette fondation,
en destinant le college des Bons-Enfanis qu'il avait A sa
disposition, pour le logement de ces pretres.
a La proposition en fat faite a Vincent de Paul, qui l'accepta; et le 17 avril de I'an 1625, les provisions de
principal de ce college lui furent expedides. Le comte et la
comtesse de Joigny lui donnArent en mmme temps uner
somme de quarante mille livres pour commencer la fondation, avec pouvoir de choisir tels ecclsiastiques qu'il
jugerait A propos, et qui seraien: sous sa direction, sa vie
durant; A condition nianmoins que, nonobstant cette.
direction, il resterait dans leur maison, pour leur conti-.
nuer, et i leur famille, 'assistance spirituelle qu'il leur
avait ren.dge, ds :an xi6o8 ou 1609, qu'il y dtait entrd en
:.
:
qualit6 de prdcepteur de leurs enfants.
* La comtess edeJoignynesurv.cut que peu de ours
fa cete
pieuse fQdation. Elle smourut ia veilledesaintJena-JBEepisede la memeanpe; iz5. Vincent de Paul prit occasionde,
cette mort pour demander permission au comtede Joigny de,
se retirer au collge des Bons-Enfants.; "i luifut accogd56
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S-II. travailla aussit6t 1'6tablissementde sacongregation,
qui fut approuvee par rarcheveque de Paris, le 24 avril 1626.:
La communautd n'itait alors que de quatre personnes,
auxquelles quatre autres se joignirent pen de temps
apres.
Leur nombre s'augmenta encore considirablement dans
la suite, en sorte que, des le mois de janvier 1632, le pape
UrbainVIII erigea par une bulle expresse cette compagnie
en congregation, sous le titre: de la Mission, permettant au
fondateur de dresser des reglements pour y maintenir le
bon ordre. Le roi Louis XIII autorisa cet Institut par ses
lettres patentes du mois de mai 1642, verifiies an Parlement
de Paris au mois de septembre de la meme annee.
r Dans le temps que I'on poursuivait a Rome la bulle dont
nous venons de parler, les pretres de la nouvelle congregation entrerent en 1632, dans le prieuri de Saint-Lazare, a
Paris, appartenant pour lors aux chanoines rdguliers de
Saint-Victor, qui le ceddrent aux missionnaires aux conditions porties par le concordat fait entre eux le 7 janvier 1632. En suite de ce concordat et de la ddmission du
prieur, l'archev4que de Paris fit I'union du prieur, de la
liproserie,et de I'administration de Saint-Lazare a la Congregation de la Mission, le dernier d6cembre 1632, ce qui
fut confirmi par letres patentes du roi du mois de janvier 1633, enregistrees au Parlement le at mars de la
mime annie; et, depuis, le roi Louis XIV a confirm6 la
mime union par ses lettres du mois de mars 166o, virifiees
le 15 mai 1662 au Parlement. Les missionnaires out obtenu
sur le mme sujet des bulles des papes au mois de mars 1635,
et le i8 avril 1655.
t Cete maison de Saint-Lazare, par sa vaste etendue, le
grand nombre de pritres et de seminaristes qui y demeu-

rent, et la risidence que le gienral y fait, est devenue le

chef-lieu de la Congrigation de la Mission, qui a-fait dans

la suite de grands-progres, tant danscette ville-de Paris,-oi-

-
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elle a obtenu le sdminaire de Saint-Charles, que dans le
reste du royaume et dans les pays etrangers.
a Vincent de Paul n'a pas borni tous ses soins AI'itablissement de sa Congrigation. Son zele pour le soulagement
corporel des pauvres et pour le salut de leurs Ames lui a
fait faire plusieurs autres entreprises, auxquelles il a 6galement bien riussi. Car, outre les confreries de la Charit6
dans chaque paroisse, qui lui sont redevables de leur commencement, ii a encore etabli les Filles de ia Charitd, et
contribui &etablir celles de la Croix, comme nous le dirons
ailleurs. Cest encore lui qui a donn6 origine aux compagnies de Dames pour le service de l'H6tel-Dieu de Paris;
aux exercices de ceux qui doivent recevoir les ordres; aux
retraites spirituelles de toutes sortes de personnes qui veulent on choisir un 6tat de vie, oa faire des confessions
gendrales; aux confirences eccldsiastiques; A plusieurs
siminaires; et enfin a quantite d'h6pitaux, comme A ceux
des Enfants-trouvds, des Pauvres Vieillards de Paris, et des
Galeriens de Marseille. II assista LouisXIII A la mort, et
fut ensuite admis par la reine regente au conseil royal des
Affaires ecclisiastiques, dont il fut charge pendant dix ans;
ce qui ne 1'empecha pas de diriger sa Congregation, dont il
6tait le G6ndral aussi bien que le fondateur. 11 mit la dernitre main Ases Regles et Constitutions, et en donna en I658
un exemplaire imprim6 a tons ceux qui composaient sa
communautl de Saint-Lazrre.
* Deux ans apres, c'est-i-dire le 27 septembre 166o, il
mourut, Ag6de quatre-vingt-cinq ans, et fut enterrE dansle
choeur de 1'eglise de Saint-Lazare, ofi plusieurs personnes
distingu6es assist6rent a ses obseques, et particulierement
le prince de Conti, le nonce du pape, et la duchesse d'Aiguillon. L'evaque du Puy fit, quelques jours apres, son
oraison funebre dans I'eglise de Saint-Germain-l'Aixerrois;
et I'on.a fait depuis les informations de sa vie, pour poursuivre A Rome sa beatification.
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a Les pretres de la Mission furent itablis en r675 par le
roi Louis XIV en la maison royale des Invalides i Paris,
comme its I'avaient etý auparavant i Fontainebleau et a
Versailles, et l'ont iet depuis i Saint-Cloud et a Saint-Cyr.
Ils font, apr6s deux ans de probation, ou de seminaire
(comme ils parlent), quatre vceux simples, de pauvrete,
d'obdissance, de chasteti et de stabilitC. a

II. --

. PHaIIPPB (JEAN), PftTS

DE LA MISSION

A la maison de la Mission, a Dax, on possede plusieurs
aaciens portraits de missionnaires. Ce sont, dans des cadres
tres simples, des peintures h I'huile dont quelques-unes paraissent un peu deteriorees. A cause de leur anciennet6 et
parce que les noms des personnages sont peints sur la toile,
ces portraits miritent d'etre conservis comme sources de
renseignements.
Sur l'un d'eux, qui nous parait une bonne peinture, le
personnage represente porte le grand manteaudes missionnaires avant la Revolution; il a une perruque suivant
rusage du temps, et il tient un livre sur un feuillet duquel
se trouve le nom de Philippe avec la designation de la ville
de Nimes. Ce missionnaire venerable, M. Philippe, mourut, en effet, A Nimes en 18r1. II rendit de tres grands services, eu France, a la communaut6 des Filles de la Charite
pendant la grande Rdvolution, et, au commencement du
dix-neuvieme siicle, pendant la periode de reorganisation.
Dans une lettre adressee Ie 9 avril x8oi i M. Vicherat,
missionnaire, supirieur &Constantinople, le vicaire general de la Congr6gation, M. Brunetdisait que a M. Philippe
etait un homme vraiment apostolique conserve par !a Providence pour le bien des Filles de la Charite.
M. PHILIPPE (Jean) etait originaire de la Bretagne. Voici
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d'apris des notes de M. Gabriel Perboyre, rauteur de nos
Mdmoires quelques indications sur ce divou4 missionnaire.
M. Philippe avait dti nommi supirieur du grand siminaire de Poitiers, le 12 aoi0t 1754; il occupa ce poste jusqu'en 1776. Le 20 septembre 1778, il exera les mdmes

M.

JEAN PHILIPPE

PRBATR
DE LA MISSION (1811)
(D'apr6s le portrait conserve A Dax)

fonctions a Saint-Servan pendant une annee. Le 18 mars
1779, ii fut promu a la cure et a la sup6rioriti de Saint-

Meen, oi il resida jusqu'en 1786. A cette derniere ipoque,
il fut appeld A Paris pour &tre appliqu6e la direction des
Filles de la Chariti, fonction qu'il remplit jusqu'A la dispersion de cette communaute.
Lorsqu'il fut permis aux soeurs de se reunir, il s'empressade se mettre a leur disposition.
Ce fut une grande consolation pour M. Cayla, Supdrieur
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gineral, alors en exil, d'apprendre le retablissement (de
fait au moins) des Filles de la Charit6 en France. Les dernitres lettres qu'il en requt lui annonqaient qu'elles avaient
djak plus dedeux cents maisons surlesquelles la superieure
exerqait la m&me autoriti qu'avant la Revolution. La supirieure lui ecrivit meme qu'un missionnaire, M. Philippe,
bravant tous les dangers, s'etait livrd a des fatigues incroyables pour visiter toutes ces maisons; que ces saintes filles,
animies par les legons, les exhortations et les exemples de
cet homme vraiment apostolique, avaient sous un habit
nouveau, conserve tout Pancien esprit, toutes les vertus de
leur 6tat.
Les instructions que M. Cayla donna verbalerment A ce
digne missionnaire, celles qu'il envoya depuis par ecrit, ne
contribuerentpas penaa•tablissement des mesures presque
infinies de prudence et de circonspection necessaires alors
vis-a-vis du plus ombrageux des gouvernements. II en prit
de parýiculieres pour obvier aux inconvinients de sa mort
et aux embarras plus grands encore, qui pourraient r6sulter
de celle de la supdrieure.
Peu apr6s, la sup6rieure des Filles de la Chariti pria
M. Philippe de se rendre a Rome, A r'effet de prendre de
M. Brunet les instructions convenables AJa riorganisation
de la Communaut4 des seurs. Apres quelques mois de
sejour aupres de son superieur, il rentra A Paris pour se
d6vouer sans r6serve a l'oeuvre si importante et si intiressante qui lui etait confiee. Dans la circulaire du i'novembre 18ox, adressie aux Filles dela Charite, M. Brunet rend
de M. Philippe le timoignage suivant: * Ce que je ne puis

faire par moi-meme aupres de vous, je le puis faire par un
substitut. Aussi m'en suis-je donni un A cet effet, c'est
M. Philippe, que vous auriez sdrement choisi vous-memes,
s'il eft 6et Avotre choix. Homme vraiment apostolique, qui,
pour vous maintenir dans 1'esprit de votre saint etat dans
les temps les plus critiques, a essuye tant de fatigues, a couru
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tant de dangers et sur lequel la Providence a 6videmment
veilli d'une facon toute singulire pour le conserver jusqu'a
present, afin que vous eussiez toujours en lui un guide sQr,
un conducteur et un directeur digne de toute votre confiance. * En effet, sa prudence et la haute estime que ses
iminentes verus commandaient Attoutes les personnes qui
l'approchaient, contribu6rent puissamment i faire reprendre
dans la Communauti, une partie des anciennes pratiques
et y faire revivre lesprit du saint fondateur.
Sa constance Asoutenir les droits et 1'autoriti du vicaire
gendral sur lesFilles de la Charite lui attira Iordre de quitter leur maison, et, comme nous I'avons vu, de se retirer a
Nimes.
Cest pendant le sejour de M. Hanon i Fenestrelles, que
d6cda, le 26 juillet 181 i,IM. Jean Philippe, directeur des
Filles de la Charite. II avait 6te oblig6 de quitter Paris pour
n'avoir pas voulu se prater aux changements qu'on se proposait d'introduire dans le regime de cette communaute.
Retire &Nimes, il etait log6 Al'auberge du Louvre. Surpris
par une maladie, ii fut transporti A I'h6pital, desservi par
les Dames hospitaliares de Saint-Joseph. Son confesseur,
excellent eccl6siastique, lui prodiguait tous les soins qui
dCpendaient de lui et il fut prie par le malade de vouloir
bien remettre tous ses effets et ce qui restait de numeraire
i M. Hanon, vicaire gindral de la Congregation de la Mission. Cet ecclisiastique justifia la confiance du vendrable
d6funt, et apres avoirsold6 275 francs A la supdrieure pour
frais de maladie et de fundrailles, il se rendit A Finestrelles
pour remettre BtM. le vicaire general les objets laisses par
son confrere. La perte de cet ami fut des plus sensibles A
M. Hanon.
Le souvenir du ddvouement etde la vertu de M. Philippe
mdritait d'etre conserv. -
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE

XIV. -

sous M.

J.-S.

rTIBKM

(suite).

1872. Santiago (Chili), M. C. Sainte-Famille.
Spezia (La) (Italic), H6p. de la marine.
Syra (Grece). H8p.
Syracuse (New-York, Etats-Unis), Hospice.
Tapolca (Zalaer Comitat, Hongr.), Ecoles.
Tepan (Guatemala), Ecoles.
Troy (New-York, Etats-Unis), Ecole ext.
Turin (Italie), M. C. St-Vincent.
Valenciennes (Nord), E. L.
Vaifleury (Loire), Hospice.
Valmaceda (Espagne, Biscaye), H6pital.
Varsovie (Pologne russe), H6pital.
Vera de Almeria (Espagne, Andalousie), Bienfaisance.
Washington (Etats-Unis), Orphelines.

Wreschen (Pologne prussienne), H6pital.
Wundschuh, station Kalsdoof (Autriche), Ecole.
1873. Aguilar de la Frontera (Espagne, Cordoba), H6p.
Auberchicourt (Nord), M. C., E. L.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Ouvroir de Sainte-Eulalie.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Nueva Belen.
Bellasta (Perou), Hap. femmes.
Bouchain (Nord), Hospice.
Cagliari (Italie, Sardaigne), Ouvroir Saint-Joseph.
Carrara (Italic), H6pital.
Cassano d'Adda (Italie), H6pital.

Chignolo-Po (Italic), Asile.
Constantine (Algerie), Orphelinat.
Dieppe (Seine-Inferieure), Marins, Notre-Dame-des-Flots.
Einsiedeln (Autriche), H6pital.
Fossano (Italie, Piemont), H6pital Saint-Francois.
Giovinazzo (Italie), Vieillards.
Havre (Le) (Seine-Infirieure), M. C.

Jablonowo (Pologne prussienne), M. C.
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Jouarre (Seine-et-Marne), Ecoles.
Kaposvar, par Lakany (Somogy, Hongrie), tcoles.
Lille (Nord), Orph. gargons.
Limoges (Haute-Vienne), M. C., Ecoles.
Los Angeles (Etats-Unis), H6pital.
L'Oued Altemenia (Algerie), Infirmerie.
Madrid (Espagne), H6pital Saint-Louis-des-Francais.
Mazamet (Tarn), H. C.
Mexico (Mexique), H6pital Saint-Louis.
Mexico (Mexique), Orphelinat.
Montevideo (Uruguay), M. C.
Nieuil (Haute-Vienne), M. C.
Orival (Seine-Inf6rieure), Orph.
Paris, Saint-Denis-de-la-Chapelle, 7, rue Jean-Cottin,
M. C., E. L.
Paris, Saint-Medard-de-Sainte-Rosalie, M. C.
Pian Castagnaio (Italie), Ecole.
Plaisance (Italie), Filature.
Pontremoli (Italie), H6pital.
Revel Roquefort (Hautc-Garonne), H. C.
Ruvo di Puglia (Italie), H6pital.
Saint-Denis, ile de la Reunion, H6pital.
Salzburg, Riedenburg Faubourg (Autriche), Vieillards.
San-Francisco (Etats - Unis, Californie), Orph. SaintVincent.
Tolide (Espagne, Nouvelle Castille), Hosp.
Valence (Espagne), Asile Saint-Jean-Baptiste.
Valence (Espagne), Orphelines de Saint-Eugene.
Valence (Espagne), Bienfaisance.
Vera Cruz (Mexique), Cc!l&ge.
Wyrozeby ou Wyrozembach (Pologne russe), H6pital.
1874. Alba de Tormes (Espagne, Salamanca). H6pital.
Angers (Maine-et-Loire), Mdtiers.
Ariccia (Italie), Asile Saint-Joseph.
Arsoli (Italie), Asile Saint-Philippe.
Auxy-le-ChAteau (Pas-de-Calais), Ouvroir, Ecole.
Baena (Espagne, Cordoue), H6p.
Baeza (Espagne, Jaen), H6p. Purissima Concepcion.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Ec. de la Purissima
Bizot (Algerie). M. C.
Boston (Etats-Unis), Enfants-Trouves.
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Bracciano (Italie), H6pital.
Buenos-Ayres (Ripublique Argentine), Asile.
Constantinople (Turquie), Saint-Georges, Orph. allemand.
Corogne (La) (Espagne, Galice), Ecole Saint-Pierre-de-Nos.
Coupvray (Seine-et-Marne), M. C., E. L.
Crimone (Italie), M. C.
Dorchester (Etats-Unis, Massachusetts), Asile d'enfants.
East Saginaw (Etats-Unis), H6pital.
Fontanges (Cantal), M. C., E.
G&nes (Italie), Enfants-Trouves.
Grenade (Espagne, Andalousie), Asile Saint-Joseph.
Grex Corbonod (Ain), Hospice.
Guadalajara (Mexique), M. C.
Havre (Le) (Seine-Infirieure), M. C.
Iglesias (Italie), Asile.
Kitzbilhel (Tyrol), M. C.
Leka (Was, Hongrie), Asile.
Lockenhaus, pres Grins (Hongrie), tcole.
Lublin (Pologne russe), Saint-Jean, Alien6s.
Luino (Italie), Asile.
Madrid (Espagne), College Saint-Louis-des-Franiais.
Montoro (Espagne, Cordoue), H6p.
Morvaszentjanos (Porsony, Hongrie), M. C., Ecole.
Naro (Italie), M. C., Immac. Concept.
Peking (Chine). H6p. Saint-Vincent.
Piesendorf (Autriche), Ecole, Ouvroir.
Portici (Italie), M. C.
Port-Maurice (Italie), coles.
Puerto de Santa Maria (Espagne, Cadix), H6pital SaintJean-de-Dieu.
Reichenberg (Autriche, Bohbme), Asil am Joannesstein.
Reims (Marne), M. C. Saint-Andre.

Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Infdrieure), Cr&che.
Sankt-Johann (Hongrie), par Vienne et Hohenau, Ecole.

Saint-Nazaire-du-Var (Var), M. C., E. L.
San Giovanni iv Croce (Italie), Ecoles.
San Pelegrino (Italie), Filature.
Santiago (Chili), H. C. Saint-Vincent.
Scansano (Italie), H6pital.
Segni (Italie), H6pital.

Sczuczyn (Pologne russe), M. C.
Toulouse (Haute-Garonne), Creche.

-

169

-

Turin (Italie), M. C. Saints-Anges.
Urfahr, poste Schwarzach (Autriche), Economie.
Villegalhenc (Aude), M. C., E.
Wistler (Etats-Unis), Ecole externe.
XV. -

sous X. EUGLNB BORi, SUPRIE1UR GEnIRAL (1874-1878).

1875. Aix (Bouches-du-Rh6ne), Infirmerie.
Athde (C6te-d'Or), Hospice.
Babahoyo (Equateur), H6p.
Barcelone (Espagne), College Saint-Vincent.
Besson (Allier), M. C., E. L.
Boston-Spa (Angleterre), Deat et Dumb Inst.
Budapest (Hongrie), Clinique.
Budapest (Hongrie), Frauzstadt Wasengasse,, 3, Ecoles.
Busalla (Italie), Filature.
Cadouin (Dordogne), M. C., E.
Cannobio (Italic), Filature.
Carthagene (Espagne, Murcie), H6pital.
Cavite (Philippines), Notre-Dame-des-Douleurs, H.
Chilons-sur-Marne (Marne), Infirmerie.
Chaumont-Cesve (Belgique), Hospice.
Chieti (Italie), Orphelinat Saint-Camille.
Cilli (Autriche), H6pital gindral.
Drancy (Seine), Ouvroir professionnel.
Eciza (Espagne, Seville), H8pital.
Ferney (Ain), M. C.
Folleville (Somme), Orphelinat.
Germanedo (Italie), Filature.
Gex (Ain), Orphelinat.
Gnigl (Autriche), H6pital.
Granada (Amirique centrale), H6pital.
Gualeguachu (Ripublique Argentine), H6pital.
Guatemala (Amirique centrale), Prison.
Gyula, par Csaba (Rekis Comitat, Hongrie), Ecoles, Orph.
Herefort (Angleterre), M. C.
Kirkedge (Angleterre), Orphelinat.
Kulparkow, pres Leopol (Autriche), Alidnds.
Lautrec (Tarn), M. C.
Leon (Nicaragua), H6pital.
L'Hay (Seine), rue Tournelle, Saint-Vincent.
Lille, pres Mayenne (Mayenne), Hospice.
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Los Angeles (Chili). H6pital.
L'Oued Fodda (Algerie), M. C.
Lukow (Pologne prussienne), H6pital.
Lyon (Rh6ne), H6pital.
Lyon-Sainte-Croix (Rh6ne), M. C., E. L.
Madrid (Espagne), H6p. de Saint-Jean-de-Dieu.
Madrid (Espagne), Asile de Saint-Bernardin.
Malaga (Espagne), H6pital noble, Paseo de la Farola.
Manduria (Italie), H6pital Gianuz.i.
Medina Sidonia (Espague, Cadix), Ecoles.
Mornex (Haute-Savoie), Orphelinat.
Mugello (Italie), H6pital.
Panama (Amdrique centrale), M. C.
Paris, Saint-Michel-des-Batignolles, gare de lOuest,
M. C., Ec.
Parme (Italic), H6pital civil.
Pecq (Le) (Seine-et-Oise), Vieillards.
Penta (Italie), Institutde lImmaculde-Conception.
Pettau (Styrie, Autriche), Incurables.
Plaisance (Italic), Orph. Sainte-Euphemie.
Plymouth (Angleterre), M. C.
Puno (Pirou), H6pital.
Reims (Marne), M. C., E. L.
Riobamba (Equateur), H6pital.
Roubaix (Nord), Patronage.
Saint-Amand-les-Eaux (Nord), H6pital.
Saluggia (Italic), Orph., Asile.
Samatan (Gers), H6pital.
Santa Anna (Amdrique centrale), College.
Saint-Georges-de-l'sle (Mayenne), Hospice.
San Salvador (Salvador), Hospice.
Seregno (Italie). H6pital.
Sienne (Italie), San Girolamo, Maison provinciale.
Smyrne (Turquie d'Asie), M. C. Saint-Joseph.
Szecseny (Neograder Comitat, Hongrie), Ecoles.
Tacna (Chili), H6pital
Tehdran (Perse), M. C.
Toulouse (Haute-Garonne), M. C. Saint-Pierre.
Trujillo (Perou), H6pital.
Vallard (Haute-Savoie), M. C.
Vienne (Autriche), Wahring, Antonigasse, 7o. Incurables.
Vigaun (Autriche), station Lees Veldes, Prison.
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Villanueva y Geltrin (Espagne, Barcelone), Asile.
Virginia City (Etats-Unis, Nevada). Hospice.
Lamora (Espagne, LUon), H6pital.
1876. Affreville (Algirie), M. C.
Alassio (Italie), Ouvroir.
Alcira (Espagne, Valencia), H6pital.
Angera (Italic), M. C.
Aurach, poste Kitzbuel (Tyrol,Autriche), Ecole, Ouvroir.
Babahoyo (Equateur), H6pital.
Blanc-Misseron (Nord), M. C., E. L.
Boudja (Turquie d'Asie), M. C.
Bra (Italie), Hospice.
Cajamarca (Perou), H6pital.
Casalbuttano (Italie), Filature.
Catania (Italie, Sicile), H6pital Victor-Emmanuel.
Clairmarais (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Corbeil (Seine-et-Oise), Orph. filles.
Cracovie (Autriche), rue Strzelecka, 2, H6p. Saint-Louis.
Cracovie, Maison de l'Immaculee-Conception, faubourg
Kazimierz, rue Piekarska, 8, Orph.
Cracovie (Autriche), Asile.
Dolores (Republique Argentine), H6pital Saint-Roch.
Ebbs (Tyrol, Autriche), H6p.
Fata (Komaroun, Hongrie), Ecole, H6pital.
Fohnsdorf, par Knittelfeld (Autriche, Styrie), H6p. des
mines.
Guatemala (Amirique centrale), Orphelines.
Huelva (Espagne, Andalousie), H6pital provincial.
Knittelfeld (Styrie, Autriche), Hospice.
Knittelfeld (Styrie, Autriche), Incurables.
Knittelfeld (Styrie, Autriche), H6pital general.
Lidge (Belgique), Basse Wez, Maison de la Providence.
Linares (Espagne, Jaen), H6pital.
Liverpool (Angleterre), Ecole.
Madrid, Chambe-i (Espagne), Asile des Orphelins de Jesus.
Mayaguez (Porto Rico), Asile Saint-Antoine.
Montardoise (Aube), Colonie.
Montefiascone (Italic), H6pital.
Naples (Italie), Ecole Saint-Vincent-de-Paul.
Nouvelle-Orleans (Etats-Unis, Louisiane), Saint-Vincent's
School.
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Parama (Amirique centrale), H6pical etranger.
Penautier (Aude), M. C.
Petersburg (Itats-Unis, Virginia), Ecoles.
Portsmouth (Etats-Unis, Pa), Ecoles.
Quito (Equateur), Maison Saint-Vincent, Orph.
Rambouillet (Seine-et-Oise), Ecole militaire.
Rancagua (Chil), H6pital.
Saluce (Italic), Ouvroir.
Saragosse (Espagne, Aragon), College Saint-Vincent.
Sendat (Le) (Lot-et-Garonne), M. C., E. L.
Totis, par Raab (Hongrie), H6pital.
Trifail (Autriche), H6pital.
Valladolid (Espagne, Vieille Castille), Ali6nds.
Var Palora, par Weszprim (Hongrie), Ecoles.
Worgl Tyrol (Autriche), Ec., Ouvroir.
1877. Albaida (Espagne, Valencia), Bienfaisance.
Alberique (Espagne, Valencia), H6pital.
Arcachon (Gironde), M. C.
Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais), Hospice, Ecoles.
Bayonne (Basses-Pyrinees), Orph. garcons.
Budapest, Josephstadt Ullverstrasse, Clinique.
Buenos-Ayres (Rdpublique Argentine), H6pital.
Cagliari (Sardaigne), Conservatorio.
Catania (Italie), H6pital Sainte-Marthe.
Chieti (Italie), Orphelinat.
Corogne (La) (Espagne, Galice), Asile d'enfants del Excell.
Frascati (Italie), Asile.
Gassino (Italie), Asile.
Graz Feldhof (Autriche), Alien6s.
Guerche (La) (Ille-et-Vilaine), Hospice.
Jaro (Philippines), College Saint-Joseph, Ecoles.
Kassa (Abauj Torna, Hongrie), H6pital.
Lille (Nord), M. C.
Lima (P'rou), H6pital.
Madrid (Espagne), H6pital. Enfant-J6sus.
Madrid (Espagne), M. C. Sacre-Coeur.
Manchester (Angleterre), Ecole.
Mans (Le) (Sarthe), Hospice.
Mazzaruso (Italie), M. C.
Meta di Sorrento (Italie), Asile.
Milwaukee (ltats-Unis, Wisconsin), Asile.
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Modica (ltalie), Ecole.
Montefiore (Italie), H6pital.
Nemi (Italie), Hospice Saint-Joseph.
Palo del Colle (Italie), H6pital.
Plaisance (Italic), Manicomio.
Ravezzano, pres Florence (Italie), M. C.
Rusafa (Espagne, Florence), Asile d'enfants.
Sainte-Marguerite (Bouches-du-Rh6ne), Orphelinat.
Saluces (Italie), Ouvroir.
Sampierdarena (Italie), H6pital.
Savigliano (Italie), H6pital civil.
Segorbe (Espagne, Valence), H6pital.
Todi (Italie), H6pital.
Toledo (Espagne), Aliends.
Trapani (Italie, Sicile), Hopital.
Varsovie (Pologne russe), H6pital.
Wloclaweck (Pologne russe), H6pital Saint-Antoine.
1878. Alexandrie (Egypte), Enfants-Trouvis, Hospice.
Buda-Pest. Alt Ofen (Pest, Hongrie), Ecole.
Bagnires-de-Luchon (Haute-Garonne), H6pital.
Bujalance (Espagne, Cordoue), H6p. SaintJean-de-Dieu.
Cadix (Espagne, Andalousie), College Jesus-Marie-Joseph.
Cadix (Espagne), H6pital Saint-Georges.
Calahorra (Espagne, Logrono), H6pital.
Catania (Italie, Sidle), Ecoles Pie IX.
Emmitsburg (tats-Unis), Ecole.
Empoli (Italie), H6pital Saint-Joseph.
Gand (Belgique), M. C. Saint-Jean-Baptiste.
Graz (Autriche), Munzgraben Moserhofgasse, Orphelinat.
Gross-Wardein (Hongrie), Ferdinandgasse, Ecole SaintVincent.
Jerez de lajFrontera (Espagne, Cadix), Casa de Preservados.
Keren (Abyssinie), M. C.
Laibach (Autriche), Orphelinat.
La Levade (Gard), M. C.
Leyton (Angleterre), Orphelinat.
Luino (Italic), H6pital.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Saint-Mauront, M. C.,
E. L.
Moussoulens (Aude), M. C., E. L.
Nagyperkata (Feher, Hongrie), Ecoles, H6pital.
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Nagyvarad (Bihar, Hongrie), Creche, lcole.
Nictheroy (Bresil), M. C.
Paris, rue du Cherche-Midi, i2o. Ouvroir Saint-V.-de-P.
Paris, rue Moreau, 17, Hospice des Quinze-Vingts.
Paris (Seine), H6pital Tenon.
Perkata, poste Adony (Hongrie), Ecole.
Pontevedra (Espagne, Galice), H6p.
Pontevedra (Espagne, Galice), Hospice.
Raun (Styrie. Autriche), H6p. gen.
Reims (Marne), M. C.
Rioseco (Espagne. Valladolid), College de la Charite.
Santiago (Espagne, Galice), College de Notre-Dame de
los Remedios.
Santona (Espagne), H6pital de Notre-Dame-du-Port.
Savigliano (Italie). Orphelinat.
Seville (Espagne), Ecoles catholiques.
6pongano (Italie., M. C. Notre-Dame de Lourdes.
Staunton (Etats-Unis), lcole Saint-Francois.
Tolentino (Italie), Orphelinat.
Torredembarra (Espagne, Tarragone), H6p.
Urmeny (Nyitra, Hongriej, Ec., H6p.
Valdemoro (Espagne, Madrid).
Voltaggio (Italie), Asile, Ouvroir.
Voltaggio (Italie), H6pital.
Wildon (Autriche), Incurables.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

3oi. Historia de San Vincente de Paul escrita en
francds por Mgr Bougaud, traducida al espahol con notas
r una introduccion sobre los historiadores de san Vicente
de Paul, por P. NIETo, C. M. Madrid, 19o7. 2 vol. in-8 de
cxt-3o4 et 432 pages.
L'Histoire de saint Vincent de Paul, ecrite par Mgr Bougaud avec
un grand talent litteraire, a etc particulirement god•ee des personnes
du mande. C'est celle que M. Nieto a choisie pour la traduire et la
pr6senter au public de langue espagnole.

Une introduction a lPouvrage fait connaitre lea principauxbiographes
de saint Vincent de Paul. C'est une etude qui n'est pas d6finitive,
mais qui eat interessante et importante. L'auteur a fait passer dans
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sa recension des biographies et des etudes sur les oeuvres de saint
Vincent de Paul, les listes publides d'abord dans les Notes bibliographiques de 1'dition francaise des Annales de la Mission et plus tard
dans Ie Ripertoire bibliographique de la Congregation de 1a Mission.
Quand paraitra une autre edition du livre tres digne d'6tre apprecic
que vient de publier M. Nieto, ii sera pcut-etre bon d'apporter une
attention spdciale a la revision des noms propres itrangers.
Quelquefois I'auteur est un pen sommaire dans ses appreciations.
C'est ainsi qu'a propos du roi de France Louis XIII, il conclut par ces
paroles : c II ny a eu de bon et de saint en lui que sa mort. a Outre
que Louis XIII n'etait pas sans valeur personnelle au point de vue
militaire, et il le montra en particulier dans l'affaire de Mantoue oh
il commandait lui meme ses troupes quand elles forcerent le pas de
Suze (16 mars 1629), les resultats de son regne ne furent pas a dedaigner pour ia France. Grace, en particulier, i son premier ministre,
Richelieu, qu'il sut conserver pres de lui malgrd les cabales perpetuelles qui essayaient de renverser ce grand homme d'Etat, sa politique fut heureuse. II rendit reelle 'union du Bearn i la France; de
plus, au point de vue politico-religieux, sous Louis XIII, grace A la
prise de La Rochelle sur les protestants qui etaient aides.par les
Anglais et i l'enlivement de toutes les places que les protestants possedaient dans le Midi, le protestantisme fut aneanti comme parti politique en France. Ce r6sultat est appreciable pour les catholiques qui
seront certainement surpris par la mot bref de 'auteur (p. xi.): a Lo
unico bueno que tuvo Luis XIII fud la muerte. a L'ccrivain, Cesar
Cantu, auqiuel se fie peut-6tre un peu trop M. Nieto, n'est pas toujours
aussi sir qu'il le croit, et nous pensons que Ic pretre espagnol qu'est
M. Nieto ne partage pas lui-meme toutes les opinions du celibre sanateur du nouveau royaume d'ltalie. Cette question est accessoire ou
plut6t etrangire a
i'etude biographique que nous avons sous les yeux;
en se maintenant plus strictement dans son sujet, I'auteur, dans une
seconde edition, sera encore plus sfr de satisfaire pleinement tous sea
lecteurs.
Cette belle Histoire de saint Vincent de Paul en langue espagnole
se trouve & Madrid (Espagne), chez les Pretres de la Mission, calle
Garcia Paredes, 41 et chez les Filles de la Charite, calle Jesus, 3.
Pri : En pasta espaiola, 9 pesetas; en tela, 8; en rustica, 6.

3o2. Une Intrepide Fille de Saint- Vincent-de-Paul, saur
Marguerite Rutan, Fille de la Chariti, premiere supdrieure de I'HOpital de Dax, guillotinde le g avril 794; par
Stdphane SBPETTE. F. Paillart, Abbeville (Somme). Brochure illustree A o fr. to.
Nous ne pouvons mieux recommander et mieux faire connaitre ce
gracieux et touchant rdcit qu'en citant la tres honorable lettre que
I'auteur a reFue de Mgr Touzet, eveque d'Aire.
a Eveche d'Aire
a Saint-Sever, le 3o octobre, z907.
a Bien cher Supirieur,
a Apres avoir accordd Avotre petit livre l'imprimatur dont il a Wt6
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facilement reconnu digne, je tiens a vous f6liciter de l'excellente
pens6c que vous avez cue de l'ecrire. II sera lu avec plaisir et ii fera
beaucoup de bien.
* Malgre qu'un siecle se soit dcoule depuis la mort de Marguerite
Rutan, le souvenir de ses vertus et de sa fin hbroique est encore tres
vivant dans notre chere rdgion des Landes.
a Le people ne s'est jamais deshabitu6 de regarder comme une Ame
d'elite et une sainte cette victime de la Revolution. 11 attend maintenant, avec une pieuse impatience, la fin de 1'lnformation canonique a
laquelle nous proc4dons avec I'agriment du Sbuverain Pontife : il a
lPespoir que nos recherches aboutiront i un proces de beatification,
et que la sainte .glise, un jour, nous donnera comme protectrice
dans le ciel, celle qui fut, i Dax, la servante si devoude des pauvres.
a Votre si pieuse et si interessante notice fortifiera cette esperance
chez ceux qui la liront. Et je compte qu'elle provoquera partout, mais
plus particulierement dans la chore famille spirituelle de saint Vincent de Paul, de ferventes prikres qui nous obtiendront de Dieu cette
insigne faveur.
a Veuillez croire, bien cher Superieur, i mes tris respectueux et
tres affectueux sentiments.
a FBa"goIs,
a Evcque d'Aire et de Dax. a
3o3.

La Famille de Jean Le Vacher, missionnaire et

consul en Barbaric, par LUon BaREAUDEAU. Paris, 1907.
In-8 de 36 pages.
Cette brochure est le tirage i part d'un article publi6 dans le dernier volume edite par la Societe de l'histoire de Paris et de flle-deFrance. La soci6te que nous venons de nommer a surtout en vue la
publication des recherches d'6rudition sur les points de detail de Phistoire. Ce sont autant d'appoints pr6cieux pour les 6tudes generales.
Les recherches tres detaillees confirmees par des references nombreuses de L'etude dont nous avons donne le titre, sont parfaitement
S.leur place dans ce recueit tres appr6cii. Quiconque ecrira l'histoire
de M. Jean Le Vacher, missionnaire lazariste et consul en Barbaric,
aura sous la main d6sormais les renseignements les plus pricis et les
plus strs relatifs au pays d'origine et a la famille du vaillant pratre
qui a fait honneur A l'Eglise et A sa patrie.

304. A Homily of saint Gregory the Great on the pastoral office, translated by Rev. PATRICK BOYL.E, C. M. Dublin, H. Gill, 90o7. In-r2.
En tte de cette utile brochure, M. P. Boyle a mis quelques paroles
d'introduction que nous transcrivons comme la plus utile recomman.
dation :
• A I'occasion do treizibme centenaire de saint Gregoire le Grand
(Is mars t90 4 ), notre Saint Pre Pie X publia une Lettre encyclique
dans ltquelle il insiste aur les lemons A tirer de la vie et des dcrits de
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ce grand pape; ii attire d'une maniere sp6ciale 'attention du clerg6
sur la Regula Pastoralisde saint Grgoire et sur son Homelie dixseptieme sar leas Jwngiles. Au sujet de ce dernier ecrit, Pie X s'exprimea
dans les termes suivants :
c II semble que nous avons encore devant les yeux la figure de Grea goire ax concile de Latran, environni des evequas venus des quatre
a coins du monde et de tout le clerge de Rome. Quelle est feconde
a l'exhortation qui tombe de ses levres au sujet des devoirs du clerg6!
a Quel zele ardent! Comme un coup de tonnerre son discours frappe
a les coupables. Ses paroles sont autant de fouets qui excitent les
a ti&des.
t Ce sont, pour ainsi dire, des lammes de I'amour divin dont la
a douce influence so fait sentir meme dans les plus fervents.
SLisez, mes vdndrables tfrres, cene admirable Bomdlie du saint
a Pontife, donnez-la i lire A votre clerge pour qu'il en fasse Pobjet
a de ses meditations, surtout i l'Npoque de la retraite annuelle. v
a Ces paroles de Pie X sont un 6loge suffisant pour entreprendre
ici de rendre cette homelie admirable de Saint Gregoire plus accessible aux eccilsiastiques qui parlent 'anglais. Le traducteur a suiri
le texte latin de tddition de Migne. a

305. La Solitudine del sacerdote, ossia gli EserciTi spi-

rituali, per D. LANDr, prete della Missione. Torino, Tipografia salesiana, 1907. Un vol. in-ia de 215 pages.
On a dans cc livre en italien ce qu'on trouve dans les ouvrages francais publics sons le nom de Retraites ecclsiastiques.Le volume de
M. Landi contient douze discours pour une retraite ecclesiastique;
voici les titres : Introduction, Fin de Ihomme, le Peche mortel dana
le prtre, la Tiedeur, le Pr6tre tiide au moment de la mort; le Jugement particulier; t'Enfer; le Paradis; 1'Imitation de Jesus-Christ; la
'Dvotion A la sainte Vierge; Conclusion de la retraite.
Ce sont, on le voit, les sujets g6neraux surtout, et specialement leI
les Fins dernirres, que 'orateur d6veloppe devant 1'auditoire ecclesiastique. 11 a raison; ces sujets-li servent de base i une retraite at il
ne faut jamais omettre de traiterau moins quclqu'un d'entrc eux.
Mais, en d'autrespays, leslivres de retraites aux prdtres contiennent
aussi d'autres sujets speciaux : les rapports du pretre avec le monde,
le ministere de la predication, le ministere de la confession, le z6le
sacerdotal, etc. 11 est evident pour tout to monde que les instructions
sur ces sujets at les avis ou les encouragements du pridicatear aux
pretres qui 1'ccoutent sont une partie trs importante ou plut6t necessaire d'une retraite ecclesiastique.
3o6. L'imprimerie des Lazaristes d'Ourmiah, en Perse, ne cesse de
travailler activement Ala propagation de la foi catholique. Nous avons
refu, en mai 1go7,de M. ChAtelet, missionnaire lazariste, les ouvrages
suivants :
z. Missale Chaldaicam.Petit in-folio de 245 pages. Ourmiah, 9go6.
- Ce missel est une rddition de celui de 1767, depuis longtemps12
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epuis6; c'est ce que constate I'attestation placte en tate du volume:

Facta diligeali collatione, concordat cam Misali impresso Romae,
anno 1767; Thomas Auoo, arcliepiscopus Ourmiensis Chaldaeorum.
A c6te est place Ie Permis d'imprimer du d6legu6 apostolique,
Mgr. Lesnd.
Les lignes suivantes de la preface indiquent l'importance de cette
reedition : a Nous avons imprime ce missel, parce qu'il etait n6cessaire pour une cel6bration convenable des saints mysteres dans nos
paroisses.
a Les missels qu'on a eus jusqu'a present ne contiennent pas V'epitre
et YI'vangile propres aux dimanches et ftt-s de I'annee, ni d'aumres
parties de la messe. Ce n'est pas le missel qui les indique, on n'y
trouve que l'ordinaire de la messe. Les dpitres et les dvangiles sont
dans deux livres distincts. Us n'y,en a que de manuscrits; partout
ils sent tres rares. Les autres parties se trovent Ia fin dlcioffice
du jour dans ic Propre du temps ou Ie Propre des saints conmme les
psaumes de i'irtroit, l'introit ou le verset d'avant 'epitre, ou le graduel, ou I'otfertoire, ou la communion.
a Nous avons mis toutes ces parties dans notre missel. On n'y voit
de renvoi ou d'indication que pour les psaumes et pour les leconsde.
I'ancien Testament. Celles-ci n'etant pas d'obligation, nous les avons
renvoyies au livre oi elles se trouvent avec l'indication des chapitres
et des versets du commencement et de. la fin de la leon.
a Nous engageons les prdtres i ne pas omettre les parties de la messe
qui ne se trouvaient pas dans les missels dont ils se rvairiet avant
la publication du n6tre. Qu'on ne le prenne pas pour une nouveauti,
car il n'y a rien de nouveau, tout ce qu'ils y verront appartient i I'ancienne liturgic. Qu'ils s'efforcent done de sortir de I'ancienne habitude de celebrer en tronquant des parties de la liturgie: jusqu'i prdsent ils Pont fait par necessitE, grace a Dieu, cette n6cessite a disparu.»
a. La Voix de la vrrite,c'est le titre de la revue mensuelle publiee
en caract4res chaldeens modernes par les lazaristes d'Ourmiah, dont
nous avons requ le recueil des annees 19o4, i905 et 9go6, recueil pro-.
tege par une excellente reliure exdcutee, elleaussi, A la meme imprimerie d'Ourniah. Cette revue, nous avons cu deja 'occasion de Ie.
dire(Annales, 1902,p.6o7) a obtenu un vif succes, lequel se maintient:
cette publication est lue avec aviditt et recherchee mime par les pro-'
testants. A c6tt d'articles religieux, qui sent toujours trait6s avec
calme et avec egards pour tous, se trouvent des nouvelles courantes
disirees avec impatience et lues avec un vif interet.
3. Une troisieme recente publication, enfin, merite d'etre mentionnee. C'est, en langue chaldeenne aussi; des Lectures choisies.'pr'
Mgr Audo, archeveque chaldeen catholique d'Ourmiah (Imprimerie
des Lazaristes, Ourmiah, Perse, 19o6. In-8 de 227 pages). L'auteur
parle ainsi dans la preface : 4 Suivant le programme que nous
nous 6tions trace, nous donnons comme suite i notre grammaire un
livre de lectures choisies, i I'usage des enfants de nos ecoles. Nous
I'avons r6dige de telle sorte qu'en It lisant its puissent acquerir aussi.
des principes d'iducation et les notions de la morale,c'est-a-dire que
nous avons rassembli dans cet ouvrage des lectures faciles, agreables
et adapites i l'intelligence des enfants, lectures desquelles "'enfant
apprendra, des sa jeunesse, sea devoirs envers Dieu, sea parents, sea
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instituteurs, son prochain et lui-m4me. Quelques-unes sont sur les
vertus pour les aimer et les suivre, d'autres sur les vices pour les hair
et les eviter, Ce doit dtre i tons noire but principal, car Dieu, de qui
vient la morale, ordonne que nous la comprenions et pratiquions
puisque, comme dit IEvangile: a Lt out est notre veritable tvesor, li
a aussi doit etre notre coeur. a
a Chaque lecture est suivi d'un conmentaire, d'une pensce et d'un
exercice d'6locution : ainsi toute la lecture pourra rester dans l'intelligence et dans le cceur de I'enfant.
* Nous avons jugd opportun de grouper quelques lectures de !'histoire de notre nation syro-chaldeenne avant Jesus-Christet an commencement du christianisme, pour que Ienfant ait quelque idee de
sa nation. D'ailleurs, nous avons l'intention, si Dieu nous en donne la
vie, la force et le oisi'rde compiler plus tard une histoire natiouale.

SCet ouvrage peut tre mis entre les mains de tous les enfants,quelle
que soit leur religion, car ii n'y a rien qui touche les points parti-

culiers d'une religion, mais tout y est geniral. Puissent les maitres,
qui leur en expliquent le texte, rdussir i leur en faire saisir 1'esprit:
c'est-i-dirc 1'enseigner de telle sorte que les v6rites qui entrent dans
l'intclligence comme preceptes, p6nItrent aussi dans le cceur comme
sentiments! a On remarquera 'attention de l'auteur i rediger son
texte de facon a ce que Ie livre puisse dtre aux mains des enfants de
toutes les communions religieuss; II1est de J'avis de ceux qui pensent
qu'en face de nos fr&res s6pards ii faut jeter .des ponts plut6t que
creuser des fosses : il suit en cela les recommandations r6iterees du
grand pape Leon XIII dans ses encycliques sur les dglises d'Orient.
Les prefaces que nous avons citees sont 6crites en frangais: cela
nous a tait plaisir. 11 est certainement d6sirable que pour les livres
des langues orientales que l'on reedite aujourd'hui, une introduction
en l'une des langues d'Occident, une des langues vivantes on la langue
latine, resume I'objet et le dessein de l'ouvrage; et, de m.me, que le
titre en laangue originale et le lieu d'impression soientaccompagnis
d'une traduction en latin ou dans des langues vivantes de r'Occident.
307. Les Regulae seu Constitutiones Communes Congregationis Missionis out eu d'assez nombreuses editions imprimees i Paris. On nous
communique a ce sujet les indications suivantes.
Toutes ces 6ditions sont de format in-24.
PREMIERE ADITION

La premiere edition n'a pas de date. On peut supposer que ces regles
ont eti imprimdes en :658. Elles ont et4 distribuees le 17 mai 1658.
La premiere edition as s8 pages et 22 lignes i chaque page. On y
remarque les fautes ou caracteristiques suivantes :

Page 4, ligne 3 de I'Introduction, it manque tio i continuationem;
Page 9, ligne I : aequalitervel grata vet non grataan lieu de quae
nec sunt grata nee ingrata;
Page 5, ligne 4 : alias similes pour alia similia;

Page 53, ligne 9 : constet pour constat;
Page 7o, ligne' 5 : Deo Trino et unr pour Deo uni et Trino;
Page to6, ligne 4: illud pour illam.
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DnUXxiE bDITION

On a fait imprimer aussitit une seconde ddition en se servant des
memes caract6res; mais on a mis 23 lignes i chaque page, et Ie
volume ne renferme que 114 pages. M. Almhras fit faire n frontispice avec la date de 1658 et un portrait de a M. Vincent de Paul, instititeur et premier Sup6rieur gen6ral de l Congregation de la Mission a
grave par Bonnart: on y ajouta, apres 'Introduction, une gravare de
Cochin representant Notre Seigneur cnvoyant ses ap6tres precber
I'Evangile.
On mit un portrait de saint Vincent qui eat presque uns reproduction du premier; on lit au bas : chez Bonnart, rue Saint-Jacques, au
Coq.
ThOISlEME iDITION1

La troisi6me idition n'a pas de date. On y mit no nouveau frontispice semblable i celui de la deuxitme edition avec la date de t658;
mais la gravure en eat moins belle, et on ajouts un nouveau portrait
de saint Vincent : Sanctus Vicentia a Paulo, par Scotin.
Dans cette edition on a mis Paccentuation sur les syllabes longues;
elle a 14 pages et 23 lignes Achaque page. II semble qu'elle a da etre
imprimee pen de temps aprds la canonisation de saint Vincent.
Sous M. J.-B. Etienne, Supdrieur general, fut imprim6e une ddition
chez Leclere en i855.
Une idition a 616 imprimee aussi chez Lecl6re, en z856, en franoais,
i I'usage des freres coadjuteur.
De nouvelles dditions ont etd imprimces chez Dumoulin.
A Lisbonne, en 1743, on a imprime une splendide ddition in-8,
et avec les mdmes caracteres une idition in-si pr&cide de la vie de
saint Vincent en latin et de la bulle d'Urbain VIII, de trois brefs
d'Alexandre VII et du bref de Benoit XIII.

3o8. Additions et Modifications au Martyrologe romain

depuis I'annee

g898.

Additions et Modifications au Supplement pour ie clerge
de Rome (adaptd au calendrier de la Congregation de la
Mission) de la page 423 A la page 436.
Pour les communautes de femmes o6 se lit chaque jour le Martyrologe en frangais, comme par exemple chez les Filles de la Charite,
on desirait que 1'6dition exdstant deja en langue francaise f6t mise i
jour et complitee ou modiite par un supplement scion les decisions
recentes de la Congregation des rites. Ce supplement vient
d'etre
r digi avec soin. 11 est imprim6 en douze pages in-8, c'est-A-dire
du m6me format qu c e Mart-yrologe enfranfir publid A la librairie
Poussielgue. On peat se le procurer i cette mtme librairie,
5, rue
Cassette, Paris; on Ia maison-mee des Filles de la Charite6 rue
du Bac, 340, Paris.
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3o9. Vida del admirabile siervo de Dios, san Vicente
de Paul, porF.V...,C. M. Barcelona, Mariano Galve, 1907.
In-x8 de 142 pages,

La Inmaculada Virgen de la Medalla milagrosa,y su
novena. Barcelona, Subirana hermanos, 1907. In-3z de
70 pages.
El Devoto de Jesus agonijante; Manual de la Archicofradia de la santa Agonia. Barcelona, 19o6. In-i8 de
356 pages.

'

La Archicofradia de la Santa Agonia de N.-S. Jesucristo,
por Un misionero de San Vicente de Paul de la casa de
Barcelona. Barcelona, Gill, 19o6. In-i8 de o04 pages.
Ces quatre volumes sont de nature i faire aimer diverses devotions
qu'on y expose. L'auteur est M. Francois Vilanova, pritre de la Mission de la maison de Barcelone.

3io. Theologia pastoral, por Juan-Maria GaRmY, sacerdote de la Misi6n. In-8, Herder, Fribourg en Brisgau,
1905.
Nous mentionnons plus haut (p. 153) la mort du regrettd M. Grimm,
Lazariste, profeseur de theologie au grand siminaire de Quito. En
cette circonstance, Ie clerg diocdsain tout entier a manifesto la haute
et vraiment exceptionnelle estime qu'il avait pour le savant et pieux
professeur.
Lorsque, en 1904, parut la premiere partie de cetto theologie pastorale, icrite en langue espagnole, - c'est celle qui so parle t 'Equateur- le vicaire capitulaire, Mgr Perez Quiionez loua ce livre comme
c une oruvre importante, complte en son genre, parfaitement adaptie, en particulier i l'Amdrique espagnole s. La premiCre partie
traite de la personae du pasteur; la seconde de l'offce da pasteur.
Cette peconde partie a pour objet: a) la liturgie pastorale, b) la direction pastorale en ce qui regarde pour le pasteur : i* 'enseignement,
* 1'administration de son peuple. C'est un tras beau plan; d'apres
I'approbation qui est en t4te, la realisation indique dans 'auteur un
homme de grande doctrine et de grande expdrience.

3 1. Missae propriae Congregationis Missionis S. Vincentii a Paulo.
Sous ce titre la librairie Pustet, de Ratisbonne a publid dans le
format grand in-quarto ou petit in-folio, le Propre de la Congregation de la Mission pour les missels.
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En un cahier de douze pages parfaitement imprimees et adaptables
de grandeur ordinaire, on a r6uni toutes lea messes
propres i notre congr6gation, qui se disent dans nos chapelles et
dans celles des Filles de la Charit6. Elles snt imprimdes in extenso.
On y a joint les comm6moraisons qui tombent ordinairement i ces
jours-li: a la messe in extenso du Patronage de Saint-Vincent,le o0decembre, la m6moire de la vigile de saint Thomas; . la messe in
extenso du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, la memoire de loctave
de tous les saints.
II nous a paru utile de signaler cette publication qui dispensers de
la recherche ennuyeuse et parfois infructueuse de ces messes au
moment ot l'on va celebrer.
312. De temps en temps, nous recueillons, dans les livres et dans
les journaux, pour nos Notes bibliographiques,quelques details qu i
int6ressent les deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul:
parfois, c'est un souvenir interessant qui, sans cela, retomberait probablement dans I'oubli; d'autres fois, c'est une indication juste que
nous sommes bien aises de souligner. 11peut arriver aussi qu'une
fausse information vienne i ftre mise dans la circulation: il ne faut
pas lui laisser prendre pied, elle pourrait entrer dans I'histoire.
Or, voici une information du journal Ia Croix;nous lisons au revers
de la coupure que nous avons sous les yeux, la date: a Paris, 28 novembre 1go7 , le numdro dolt, par consequent, porter la date du a9 :

a tous les missels

£

MILLE RELIGIEUSES, S.. V. P.

* On nous ecrit:
a Ce n'est pas seulement pour obeir aux lois de I'hospitalitd que
les gouvernements etrangers ouvrent si largement leurs portes aux
congregations religieuses chassees de France en vertu do lois spoliatrices, il en est qui sollicitent meme lcur venue.
a Dans quelques jours, un paquebot amiricain, frtd a cet effet,

viendra diposer en France son chargement de caoutchouc, destine i
couvrir les frais de transport de mille religieuses demandecs a la Superieure gendrale des Filles de. a Chariti par nos missions catholiques des deux Ameriques, d'accord avec leurs gouvernements.
a Cet appel du plus pratique des peuple

& I',n

des plus puissants

elements de prosperite d'un pays, i ces incomparables bienfaitrices
de 1'humanit6, au lendemain du jour oh, bannies de leur mere patrie,

on saisit leur maison-mire, n'est-il pas la condamnation la plus infa-

mante da plus infame des forfaits, etc. a II y a encore une demi-colonne de commentaires. Signe : a STonxs ..
OBszavaTIon : Certes, i'Eglise catholique traverse une grave epreuve
en France; mais si l'on nous demande ce qu'il faut-penser de l'information qu'on vient de lire, relativement aux Filles de la Charite, nous
avons le devoir dele dire, tout est faux.
SNous le constatons, parce que quelques personnes pourraient etre
surprises ou meme etre peinees en lisant I'article.que nous venons
de citer. Une superieure d'h6pital, par exemple, ou un administrateur

qui, en France ou iaP'tranger, ont demande, a cause de l'augmeatation du nombre de leurs malades, une ou deux saeurs en plus. et ne
les ont pas obtenues, seraient au moins dtonnis, s'il etait vrai qu'il y
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en aun si grand nombre dsponibles. Qu'ils sachent qu'on fait tout ce
qui eat possible pour subvenir i tous lea beoins. Quant i cctte
assertion qu'on aurait mille sours en reserve pour les envoyer au
loin a de nouvelles scuvres, c'est une fable aussi bien q ue tous les autres
details de cette audacicuse histoire : 'intervention des pr6sidents de
ripubliques amzricaines, Ie bateau de caoutchouc, at le reste.
On nous dira peut-tre: Comment so fait-il qu'on public des choses
semblables et pourquoi ?
-

Que voulez-vous!

Nous ajouterons seulement une reflexion d'un autre ordre. Oh! que
ceux qui, dans cinquante ans, dcriront I'histoire auront besoin d'une
critique at tentive dans I'emploi de leurs sources, pour faire le triage
dans les atfirmations, pour discerner ce qui est vrai de cc qui est pr6senti sous un jour inexact, ou, comme ici, est purement invente.
313. BischofP. Schumacher, par L. DarzsENBEsG, C. M.

Ratisbonne, Pustet, 19o8. In-8, vi-663 pages.
C'est la vie d'un homme vraiment apostolique qu'a retracie
M. Dautzenberg dans ce beau volume, imprime avec grand soin at
orna du portrait de Mgr Schumacher, eveque du dioc.se de Portoviejo
dans i'Equateur, mort Ie &5juillet 1go2.
Pierre Schumacher, n6 en 1839, a Kerpen, diocsie de Cologne,
entra dans ia Congrigation de la Mission, i Paris, en 1857. Apr4s y
avoir termine ses etudes at avoir iti ordonne prdtre, ep z862, il fut
envoyd au Chili, a la maison de La Serena qui fut fermde en s866; il
passa alors a la maison de Santiago. Oblig6 de retourner en Europe
pour soigner sa sante, ii fut employd de 1869 A 1872 comme profes*
seur au grand s6minaire de Montpcllier, et i cette derniirc date fut
envoyi a Quito. L'lUquateur devait Atre son vrai champ d'action. A la
demabde de i'archeveque et avec 1e consentement de l'illustre prisident Garcia Moreno, il fut avec son confr6re lazariste, M. Gaudefroy,
chargi de la direction du grand seminaire de Quito installW d'abord
dans Iancien couvent des Franciscains. Le local attribu6 an seminaire
itait insuffisant et humide; on doit surtout au zile et au devouement
de M. Schumacher 'erection du nouveau grand seminaire et du petit
siminaire de Quito. (Voyez ci-dessus p. 134.) A peine cette oeuvre
dtait-elle terminee qu'eclata I'orage par i'asasssinat du president Garcia
Moreno. La revolution eclata dans les rues de Quito et I'on, vit,
durant le combat ou troiscents personnes trouvirent la mort, M.Schumacher passer at confesser les blesses.
On avait constate les qualites d'intelligence et d'organisation de ce
pretre z6le; ii fui nomme eveque de Portoviejo (Equateur) en mars
a885. Le recit de ses travaux et de ses 6preuves dans cc dioctse est
plein d'interit et plein aussi d'enseignements. Le pieux prelat fut
jete en xit; it mournt & Samaniego.
Mgr Schumacher a public un ouvrage tres appreci6 La Sociedad
civil cristianasegun ia doctrinade fglesia Romana (Herder, Fribourg,
en Brisgau). - A Is mme librairie, en 90o6, parut une biographic
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du prelat par A. de Avinonel, Biografa del obispo SdCbmacer,
217 pages aTec gravures. Le livre de M. Deutzenbcrg est une 6tude
beaucoup plus considerable; c'ct un monument digne du grand
caractire de Mg Schumacher.
A. MILON.
Le Girat: C. Scaumrn.

Jmprimeri do J. Dumelin, , pii..
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DB LA COMPAGNIB DES PILLES DE LA CHARITE

(Traduction.)

Le 2 mai r9o6, au bourgde Fain-les-Moutiers,situ6 sur
la limite du diocese de Dijon (France), naissait des 4poux
Pierre Laboure et Madeleine Goutard, auxquels leur piet6
chrdtienne et leur probiti donnaient rang parmi les plus
estim6s dans la localit6, la servante de Dieu. Le lendemain
de sa naissance, elle recut au baptime le nom de Zad.
Encore dans sa premiere enfance, alors qu'avec la lumiere
de la raison se levaient en elle les premiers germes de la
vertu, et qu'elle faisait la consolation et les dilices des
siens, elle perdit sa mere, emportee par une cruelle maladie. Le pare, absorbi par ses affaires, confia l'duoption de
la petite Zoe et de sa sceur, moins Agde qu'elle, aux soins
comme maternels d'une excellente tante, qui habitait le village voisin de Saint-Remi. Mais a peine deux ans plus tard,
poussi tant par i'amour paternel que par le desir de procurer le bien-etre A sa famille et i lui-mdme, il rappela ses
filles pres de lui. II chargea des soins domestiques Zod,
pour laquelle il avait une pr6dilection marqu6e. Ce ne fut
pas a tort; la jeune fille, en effet, ne cessa de gerer avec
soin les affaires temporelles de la famille, en mdme temps
qu'elle elevait son Ame tout entiere vers les choses du cie'.
Admise A douze ans r la sainte table, elle fit de nouveaux
progres dans la vertJ. Elle joignit constamment la pitcd a
la mortification chritienne; douce et aimable envers sa
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sour, on la donnait en exemple A ses compagnes du meme
age.
Devenue jeune fille, elle se preoccupa de choisir son
genre de vie. Elle fut, est il rapporti, avertie en songe, par
un prtere, - qu'elle reconnut plus tard 4tre saint Vincent
de Paul, d'apres un portrait qu'elle vit de lui, - et elle
forma le souhait et prit ensuite la resolution d'entrer chez
les Filles de la Charit6, institutes par saint Vincent, afin de
donner ses soins et ses secours aux pauvres, aux malades
et aux vieillards. Mais son pare s'opposa A ce pieux dessein, d'aurant plus qu'il avait deja fait entrer dans cette
compagnie une autre fille plus agde que Zod. II ne permit
done pas Acelle-ci de partir, car elle lui etait chore entre
toutes, et c'et e6td une grande perte pourla famille. 11 pensa
avoir trouvi le moyen de detourner sa fille de son projet,
en I'envoyant a Paris, dans la maison d'un autre de ses
enfants qui habitait cette ville. La divine Providence fit
tourner ce sejour au bien de la jeune fille. Sa belle-soeur
sut, en effet, inspirer a Zod force et courage, et A sa prikre,
celle-ci obtint de son pere meme la permission de suivre sa
vocation. Aussi, le 21 avril i83o, a Chatillon-sur-Seine,
elle fut reque postulante dans la Compagnie des Filles de
la Charitd.
Bient6t envoyde A Paris, A la maison-mere, elle passa
son s6minaire ou temps d'epreuve d'une faqon digne d'dloges, et prit le nom de Catherine.
Ilest rapport6 que vers le meme temps, la Bienheureuse
et Immaculde Vierge Marie la favorisa de grAces et d'apparitions nombreuses qui se rattachent a l'histoire de la Medaille miraculeuse de Marie, r6pandue dans tout l'univers,
honorde et enrichie d'indulgences et de privileges. Le
silence que la servante de Dieu s'imposa d'elle-meme sur
ce sujet fait reconnaitre sp6cialemeqt sa vertu et sa profonde humilitd.
Son noviciat termini, soeur Catherine fut employ6e A

L'APPARITION DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
A LA S(EUR

CATHERINE LABOURE

DANS LA CHAPKLLE DBS FILLES DE LA CIARITT,

(i83o)

RUE DU BAC, A PARIS
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divers offices de la Compagnie et de la maison, et I'on rapporte qu'elle les remplit avec sagesse et avec solicitude.
Elle repandit sur les pauvres, les malades et les infirmes
tous les trisors de sa chariti. Et tandis qu'elle se divouait
avec zele au soin et au soulagement des ames et des corps,
elle menait une vie sainte, tout intdrieure et cachie en Dieu,
lequel est Ie timoin, juge et remunerateur des oeuvres.
Vers la fin de I'annee 1876, 6puisde et brisie par les travaux et la maladie, comme Cclairde d'une lumiere surnaturelle, la servante de Dieu annonca, dit-on, que sa fin
approchait. Le dernier jour de decembre de cette mCme
annie, munie des secours spirituels, laissant des exemples
de toutes les vertus chretiennes aux soeurs de Saint-Vincent-de-Paul qui I'avaient eue comme compagne pendant
quarante-six ans, Catherine, agie de soixante-dix ans, pleine
de merites, s'endormit pieusement dans le Seigneur.
Le renom de saintete qu'elle s'etait acquis durant sa vie
recut un nouvel eclat apressa mort par l'immense concours
de pretres et de fideles a ses funerailles et Ason tombeau, et
il a brilld de jour en jour d'une lumiere plus vive jusqu't
present.
C'est pourquoi, un Proces de l'Ordinaire sur cette renommee ayant &te instruit et porne Rome, devant la Sacree
Congregation des Rites, et la dispense apostolique ayant
iid accordee relaiivement a rintervalle de dix ans et A I'intervention et au vceu des Consulteurs; comme tout etait
pr&t pour qu'on pdt demander l'Pntroduction de la Cause:
sur les instances de Mgr Raphael Virili, iveque titulaire de Troade et Postulateur de cette Cause; a la priere
de quelques tres puissants chefs d'Etat ou Acelle de leurs
families; apres avoir pris connaissance des lettres de demande de plusieurs Eminentissimes Cardinaux de la Sainte
Eglise romaine, de plusieurs Riverendissimes Pr6lats,
ainsi que de Chapitres d'eglises cathedrales et de Gendraux
d'Ordres religieux, d'autres personnages revetus de hautes
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dignites dans l'Eglise ou dans la societi civile, du Supirieur
gdenral de la Congrigation de Saint-Vincent-de-Paul, a
Paris, en mime temps que deplusieurs Superieures de Religieuses et de Sceurs, en particulier de la Superieure genirale des Filles de la Charit6 : l'Eminentissime et Rev6rendissime cardinal Mgr Dominique Ferrata, rapporteur de la
cause, proposa de discuter la question suivante dans 1'Assemblie ordinaire de la Sacr6e Congregation des Rites,
reunie au Vatican, au jour ci-dessus indique : a Y a-t-il
lieu de signer la Commission d'Introduction de la Cause
in casu, et A I'effet dont il s'agit? a
A quoi les Eminentissimes et R6vdrendissimes Peres
preposes A la garde des Rites sacres, apris le rapport de
'Eminentissime Rapporteur, apres avoir entendu et de vive
voix et par 6crit le R. P. Alexandre Verde, promoteur de
la Sainte Foi, toutes choses bien pesies et mOrement refl&
chies, dicidbrent de repondre : Affirmativement, c'est-~dire : la Commimc;on doit 4tre signie, s'il plait au SaintPNre. (1o ddcembre 1907.)
Rapport ayant eti fait de cela i notre T. S. P. le Pape
Pie X, par le soussigni Cardinal Pr6fet de la Sacrie Congregation des Rites, Sa Saintet6, ratifiant le Rescrit de cette
mime Congregation, daigna signer de sa main la Commission d'Introduction de la Cause de la Venerable Servante
de Dieu, soeur Catherine LabourC, de la Socieit des Filles
de la Charite; le I du mime mois 1907.
S&raphin, card. CRETONI,
Prefet de la S. C. des Rites.

Diomede PLANct,
Archeveque de Laodicee,
Secritaire de la S. C. des Rites.

En vertu du decret qu'on vient de lire la cause de beati-,
fication est introduite, et par suite la soeur Catherine Labouri a.droitau titre de a Vindrable 3.
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BEATIFICATIONIS NT CANONIZATIONIS

VEN. SER-

LABOURaE SOCIATATE PUELLARUM CHARITATIS.

In oppido Fain-les-Moutiers, intra fines diocesis Divionensis in
Gallia, die 2 Maii an. 1806, a coniugibus Petro Laboure et Magdalena Goutard, qui ob pietatem et honestatem in loco primatum tenebant, ortum duxit Dei Ancilla, cui sequenti die in sacro fonte nomen
impositum fuit Zoes. Dum in puerula cum rationis lumine prima
virtutis semina gerninarent atque ipsa solatium esset deliciaeque
suorum, maw'. moriifero morbo correpta, orbata est. Genitor variis
detentus negotiis puellam Zoem cum sorore germana natu minori
instituendam tradidit curis quasi maternis optimae amitae, quac in
vicino pago S. Remigii commorabatur. Sed biennio vix elapso, paterno
actus amore ac desiderio utilitatis sibi familiacque procurandae, filias
ad se revocavit, atque praedilectam Zoem rei domesticae addixit.
Neque frustra, puella enim temporalia et familiaria negotia provehere,
simulque in superna ac coelestia omnem animum intendere nunquam defuit. Duodennis ad sacram synaxim admissa, noros fecit in
virtute progressus. Pietatem cum christiana mortificatione constanter
junxit, comis et amabilis sorori, sodalibus coaevisque puellis in
exemplum ostendebatur. Adolescens de statu vitae eligendo sollicita
et in somniis, uti fertur, admonita per sacerdotem, cujus imaginem
S. Vincentium de Paulis referentem postea cognovisce dixit, ad Institutum Vincentianum Puellarum Charitatis ut pauperibus, aegrotisac
senibus operam adjutricem daret, convolare optavit ac statuit. Verum
sancto proposito obstitit pater eo vel magis quod alteram filiam Zoe
majorem in illo Instituto jam col'ocaverat; atque huic prae ceteris
carae cum, jactura familiae discedere non permisit. Existimans vero
se invenisse remedium distrahendi ac removendi filiam ab inito consilio, hanc, Parisios misit in domum alteriusex tiiiis in illa civitate
domicilium habentis. Hujusmodi mansionem providentissimus Deus
in bonum puellae convertit. Namque ab uxore fratris sui Zoes animum vigoremque accepit, atque, ea deprecante, ab ipso genitore vocationis implendae licentiam obtinuit. Itaque anno i83o, die 21 Aprilis,
in oppido Chdtillon-sur-Seine inter postulantes Instituti Puellarum
Charitatis cooptata est. Mox in matricem domum Parisiensem translata, Seminarii seu probationis tempus laudabiliter exegit, assumpto
nomine CATHARINA. Eodem tempore a Benignissima Maria Virgine
immaculata pluribus gratiis et manifestationibus donata fuisse perhibetur, quae cum historia sacri numismatis marialis, per totum orbem
diffusi, celebrati atque indulgentiis privilegiisque ditati, consociantur.
Sed ipsum si!eAtium quod sponte servavit Dei Ancilla super his, ejus
virtutem, atque humilitatem summopere commendavit. Probatione
peracta, variis Instituti ac domus ofliciis addicta fuit, in quibus CATHAarIA recte ordinateque se gessisse narratur. Erga
pauperes, senes
aegrotosque totam suam effudit charitatem. Dumquecorporibus
animisque curandis ac sublevandis sedulo incumberet, vitam sancte agebat interiorem atque absconditam in Deo, qui testis,
judex et remunerator estoperum.Tandem Dei Famula anno 1876i" finem vergente,
laboribus morbisquedebiliata et fracta, proximum e vita
discessum,
s'perno fere lumine il lustrata, praedixisse fertur. Postremo autem
die mcnsis decembris et anni praedicti, spiritualibus munita
subsidiis,
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sororibus Vincentianis quae CATHARINAx sex et quadraginta annos
sociam habuerant, christianarum virtutum exempla relinquens, meritis plena et septuagenaria pie obdormivit in Domino. Fama sanctitatis quam sibi in vita acquisierat, post obitum per frequentem cleri
populique dcvoti concursum ad funus et ad sepulchrum clarior evasit, atque in dies usque in praesens mirifice refulsit. Hinc Ordinario
Processu super ejusmodi fama confecto et Romam ad Sacram Rituum
Congregationem perlato, indulta Apostolica dispensatione a lapsu
decennii et ab interventu ac voto Consultorum, quu-m omnia in
promptu essent ut de Causa introducenda quaestio fieri posset; inslante Riho Duo Raphaele M. Virili, Episcopo tit. Troadensi et hujus
Causae Postulatore, rogantibus aliquot supremis Reipublicae moderatoribus eorumve familiis, attentisque litteris postulatoriis quorundam Eforum S. R. E. Cardinalium, plurium Rxiorum Sacrorum
Antistitum, necnon Capitulorum Ecclesiarum Cathedralium ae Praepositorum Ordinum Religiosorum, aliorumque virorum ecclesiastica
vel civili dignitate praestantium, atque Praesidis gn.-eralis Societatis
Parisiensis S. Vincentii de Paulis, una cum plerisque praesidibus
monialium ac sororum, praeeunte moderatrice generali Puellarum
Charitatis, Eilus et RiBus Dius Cardinalis Dominicus Ferrata, ejusdem Causae Ponens seu Relator, in Ordinario Sacrorum Rituum
Congregationis Coetu subsignata die ad Vaticanum coacto, sequens
dubium discutiendum proposuit: a An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad 'effectum de quo agitur? x. Et Eiui ac
Rini Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius
Eoii Ponentis, audito etiam vcce et scripto R. P. D. Alexandro Verde
Sanctae Fidej Promotore, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuerunt : Afflrmative seu signandam esse Commissionem,
si Sanctissimo placuerit.* Die to Decembris 1907.
Facts postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectur relatione, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae ejusdem Congregationis ratum habens, propria manu signare dignata est Commissionem
Introductionis Causae Venerabilis Servae Dei Sor. CATHAMINA LAsouka e Societate Puellarum a Charitate; die I, eisdem mense et
anno.
;
Seraphinus Card. CarToma, S. R. C. Praefectus.
j- Diomedes PANICi, Archiep. Laodicien.,
- S. R. C. Secretarius.

A TRAVERS LES TEMPETES
Dans les tempetes presentes de l'Fglise, il peut etre utile
de se souvenir de celles qui ont pridced. - II y a quelques
annies, aprbs avoir, suivant Ioccasion qui s'en presentait,
visitl les ruines de Carthage, I'ancienne rivale de Rome, et
salu Icllieu ou saint Louis mourut a Tunis, Al'epoque des
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croisades, nous nous embarquions pour revenir de ces
rivages de 1'Afrique, vers la France.
En montant sur le paquebot, un beau navire, nous nous
entretinmes un instant avec le capitaine. Le temps sans
doute n'etait pas entierement rassurant et notre conversation se terminait par ces mots: « Esperons pourtant que la
Providence nous 6pargnera la tempete. : A quoi le commandant du navire repondit : a Si le mauvais temps vient,
vous prierez la Vierge, - ce sont ses propres paroles, c'est votre r6le. Le capitaine, lui, salt que le sien, c'est
d'avoir 'oeil ouvert; et puis, ajouta-t-il, vous vous rappellerez que le bateau est bon et qu'il a travers6 d'autres orages. C'e~ait vrai.
On etait au soir. Le bateau bient6t laissa glisser ses
amarres. Sons 'action, lente d'abord, de sa machine, il
s'avanqa doucement. A mesure qu'il s'eloignait du quai et
des autres navires au milieu desquels ii paraissait un geant,
les points de comparaison disparaissant, il semblait devenir
plus petit. La nuit alors tomba tout a fait: ii n'y eut plus
pour se conduire que les feux qui brillaient aux phares de
la jetee, sur la digue, un peu dans tous les sens. Apres avoir
joui quelques moments de ce spectacle, nous descendimes
dans la cabine pour y prendre le repos de la nuit. La, a travers nos apprehensions du mauvais temps nous nous mimes a penser, suivant le conseil du capitaine, que le bateau
dtait bon et qu'il avait traverse bien des temp6tes. Cette
pensee nous tranquillisa : nous nous endormimes ainsi,
rassure en partie. La traversde fut passable.
Ce souvenir nous est revenu de temps a autre depuis que
nous nous sommes trouve au milieu d'une autre tempete :
celle qui depuis quelques anneessecoue 1'Eglise de France.
Nous avons plus d'une fois accru notre contiance en nous
rappelant que la barque dans laquelle nous sommes,,
nous voulons dire la famille de Saint-Vincent-de-Paul, a
rencontri bien des tempetes - quelques-unes plus dures
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que celles d'aujourd'hui - et que, grace a Dieu, elle les
a traversees : c'dtait pour nous le signe qu'elle pouvait
esperer, pourvu qu'on naviguAt avec prudence, de traverser
encore l'orage d'aujourd'hui. - Ce sont ces souvenirs,
base de confiance, que nous voudrions rappeler ici brievement.
Ce sera d'ailleurs l'occasion de remettre dans leur cadre
historique quelques faits de notre propre histoire, trop
souvent un peu isolds dans nos ricits, et dont, a cause
de cela, on n'a qu'une idee incomplete et impricise. Que
d'orages a traverse ]a Congregation, en Angleterre, en Pologne, en France, ailleurs encore! Nous en rappellerons
quelques details.
I. -

EN

ANGLETERRE

C'est au temps de saint Vincent de Paul lui-mime que
remonte le souvenir des premieres tempetes ot furent jetes
ses fils : lui-meme, on peut le dire, l(:s envoya s'y exposer
lorsque, en 1646, pendant une treve de la persecution, il les
fit partir pour les Iles Britanniques.
La persecution y sevissait depuis a peu pres un siecle,
c'est-A-dire depuis Henri VIII, lequel regna de 509 A 1547.
D'abord, fils docile de 1'Eglise catholique, ce prince sans
maours se separa d'elle et s'efforca ensuite de la ruiner. En
une seule fois, le 4 mars i536, ii supprima trois cent
soixante-seize maisons religieuses. Le mobilier des couvents, leurs chartes, leur bibliotheque furent enleves et
disperses. Et puis le sang coula. Ses successeurs, notamment Edouard VI et Elisabeth continuerent son ceuvre. Le
roi Charles I", qui voulait adoucir le sort des catholiques,
porta sa tete sur l'dchafaud (1649). Le cdlebre Cromwell
prit alors le pouvoir. C'est a cette periode que se rattache surtout le souvenir des pr6tres de la Mission envoyis
par saint Vincent de Paul en Irlande et aux Hebrides. Trois
d'entre eux. se trouvaient a Limerick, lors du massacre des.
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cawholiques sous Cromwel. a L'un d'eux resta dans cette
ville et y terminc:sa sainte carriere. Les deux autres, Brinn
et Barry, en sortirent avec cent ou cent vingt pretres et
religieux, A la faveur d'un deguisemcnt et medls aux soldats de la place, qui, par la capitulation, avaient obtenu la
vie sauve et le droit de retraite. Comme il n'y avait point de
quarrier pour les prCies catholiques, ils avaient passd la
nuit precedente a se preparer h la mort : ils ne furent heureusement pas reconnus. En soTtant de Limerick, ils se siparerent, non sans grande douleur, pour assurer davantage
la vie d'au moins Pun des deux. Brian prit la route de son
pays avec le grand vicaire de Cashel. Barry se dirigea vers
les montagnes, oil une dame charitable le requt et le cacha
pendant deux mois. U ne barque fretee pour la France s'tant
ensuite presentee sur la c6te, il en profita et arriva heureusement A Nantes. Ce fut une grande joie pour Vincent, qui
avait cru ses deux prdtres enveloppds dans le massacre de
Limerick. Dureste, sa Compagnie paya tribut a la sanglante
persecution. Un frere nommi Lie, dicouvert par les h6retiques, fut horriblement massacre sous les yeux de sa mere:
apres lui avoir coupe les pieds et les mains, on lui 6crasa
la tte. - MAYNARD, Saint Vincent de Paul, liv. VI,
chap. in, Irlande.
En 166o - c'etait I'annee de la mort de saint Vincent de
Paul, - Monk, en Angleterre, relevale tr6ne en faveur de
Charles II (166o-1685), puis une periode plus calme se
deroula sous le catholique Jacques II (1685-i688). Ce dernier favorisa ouvertement le catholicisme, appela des Jesuites, et voulut que la chapelle royale a Londres fit desservie par les Prdtres de la Mission, comme I'6tait par eux,
a Versailles, la chapelle royale de Louis XIV. De mai 1687
A novembre 1688, les Missionnaires y remplirent leur
office. Mais, cette anand-lb, Jacques II, prince tres religieux mais trop peu habile, il faut I'avouer, dut s'enluir
d'Angleterre; les missionnaires partirent aussi, et la persd-
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cution contre les catholiques recommenqa : l'lrlande surtout en sentit le poids impose par la dlgalite.
a La loi mettait le catholique hors de la societd. Pour
lui, point de place au Parlement, ni al barreau, ni dans
aucun emploi public; il avait perdu ses droits de citoyen.
( La loi le poursuivait jusque dans sa maison et ne lui
accordait pas mime la paix de la vie privee.
a Les imp6ts itaient doublis pour lui. S'il ne frdquentait
pas le temple protestant, il itait puni d'une amendede
20 livres par mois. 11 avait defense de porter des armes
pour se protiger; prisonnier dans sa propre maison, il ne
devait pas s'en eloigner a plus de 5 milles.
* Deux magistrats avaient droit, a toute heure, de faire des
sommations a tout catholique age de plus de seize ans. S'il
persistait durant six mois dans son refus de se faire protestant, il etait d6clare incapable de posseder, de faire aucun
achat, de passer aucun contrat; et ses terres, s'il en avait,
etaient confisquees au profit de son plus proche heritier.
* I1 y avait amende contre quiconque introduisait un
pretre catholique dans sa maison; I'amende dtait inorme
contre celui qui envoyait ses fils i 1''tranger dans une
icole catholique; les enfants ainsi eleves hors des 6coles
protestantes ne pouvaient ni heriter, ni acquerir, ni possider.
* Tout pretre convaincu d'avoir dir la messe etait condamnd a Io• livres d'amende; tout fidele convaincu d'y
avoir assisti etait passible de 6o livres. Tout prdtre revenu
d'exil, qui refusait de se faire protestant 6tait passible de la
peine de mort. n - GUIBaRT, le Reveil du catholicisme en
AngleterreauXIX siecle, p. 5. -

Voy. aussi COBBET, His-

toire de la Rdforme en Angleterre,lettre xv; d'apres RoHaBcacH•, Histoirede l'Eglise, liv. LxxxvIII.
Mais la violence et I'injustice ne peuvent pas sevir toujours..Vers le milieu du dix-neuvibme sikcie, 4 la tenaissance catholique coincida avec r1mancipation politique

- 198 des catholiques; par une serie de mesures ires 'ranches et
tres d&cisives, l'Etat anglais, aux alentours de i83o, supprima toutes les vexations et leva tous les ostracismes dont
ils itaient jusque-la victimes; le famenu bill de 185o, frappant d'une amende de 1oo livres toute personne qui accepterait, dans le Royaume-Uni, les titres dpiscopaux cr6ds A
nouveau par Pie IX, ne fut jamais applique; et 1'Eglise
romaine se developpa, sous le gouvernement de la reine
Victoria, avec une s6curitk et un eclat que tous les autres
pays pouvaient envier. L'Etat anglais, en taut qu'Etat, fut
constamment fidele, dans les deux derniers tiers du dixneuvieme siecle, aux maximes de libert6 religieuse, et le
catholicisme en bendicia brillanlment. , - G. GOYAV, Autour du catholicisme social, 3' sirie, p. 221.
Les fils de saint Vincent de Paul ont maintenant des 6tablissements sur cette terre qui leur fut jadis si inhospitalibre. Ils sont etablis en Angleterre, Londres et a Sheffield;
en Ecosse, A Lanark; en Irlande. a Armagh, A Cork et a
Dublin. Comme en Angleterre, is prechent et ils enseignent
en Australi, a Ashfield, pres de Sydney; A Malvern, pres
de Melbourne, et i Bathurst. A Londres, le peuple s'est habitue A voir les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, circulant
dans les rues avec leur grande corneute blanche pour
vaquer a leurs oeuvres de chariti. - Ainsi avait 6& traversie
dans les lies Britanniques la premiere tempete. Une autre
temp&te qui devait avoir des suites plus redoutables 6clata
en Pologne.

II. -

EN POLOGNE

Apres la dynastie des Jagellons, sous lesquels la Pologne
eut sa periode la plus glorieuse, commenca, en cc pays, la
serie des princes electifs (1573). Le roi Jean-Casimir ou
Jean II, monzt sur le tr6ne de Pologne en 1648, dpousa
Marie-Louise de Gonzague, qui, pendant son sejour en
France, avait fait partie de 1'Assemblee des Dames de. Charitd. Devenue reine de Pologne, elle demanda a saint Vin-
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cent de Paul qu'elle avait connu a Paris, des Missionnaires
de sa Congr6gation et des Filles de la Charit6. Le Saint envoya des Missionnaires en 165i; les Filles de la Charitý
arriverent A Varsovie, vers la fin de 1652.
A la mort de saint Vincent de Paul (i66o), ses missionnaires n'etaient encore 6tablis qu'A Varsovie, et le seminaire de Cracovie dont il avait 6td question ne fut fond6
qu'en 1682. Mais ddjA vers 1677, ils avaient ouvert i Culm,
aujourd'hui dans les Etats prussiens, un autre seminaire
externe et une maison de Mission. L'annee 1687 donna
naissance aux s6minaires de Vilna et de Premislie et a la
Mission de Sambor, en Lithuanie et en Galicie. En 1691,
ii se fonda a Lowicz, une maison de retraite pour les vieillards de la Congregation. Des itablissements nombreux
s'ouvrirent en Pologne dans le cours du dix-huiti6me siecle.
-

MAYNARD, ibid., Pologne.

C'6tait la lete avec sa floraison, ou I'automne avec ses
fruits, et nous nous proposons de rappeler surtout les tempetes :l'hiver et ses orages n'dtait pas loin, et les maisons
de la Congregation en Pologne devaient avoir i en eprouver les rigueurs pendant les trois demembrements et pendant les insurrections successives qui marquent les etapes
douloureuses de la vie politique de la Pologne.
Premier partage de la Pologne (1772). -

De 1717t

1763, apres Pinvasion des Suedois et des Russes, la Pologne
ne garda qu'un semblant d'indipendance. Frideric II, roi
de Prusse (1740-1786),

s'alarmait en voyant les Russes

passer facilement de la Vistule dans ses Elats. II fit accepter
aux Russes un partage de la Pologne qui 6tait une puissance deji abattue : on fit une part a I'Autriche, pour calmer les convoitises qu'elle avait du c6t6 des Balkans. Le
25 juillet 1772, quand le trait6 de partage fut sign6 a SaintPetersbourg, les puissances copartageantes 6taient djai
entrees en possession de ce qui devait leur revenir.
Dans ce d6membrement de 1772, onze des maisons des
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Lazaristes de Pologne passaient sous une domination etrangere : d6sormais deux dependaient de la Russie, trois de la
Prusse et six de I'Autriche. La Prusse et la Russie avaient
promis la liberti religieuse; c'est en Autriche qu'il fallut
souffrir d'abord et de 1l que bient6t ii fallut partir.
Joseph II d'Autriche exigea que tous les sujets des
communautds fussent indigenes et dipendissent d'un vicaire g6enral ind6pendant du Supdrieur g6enral, et d6pendant du primat du pays. Dans de telles conditions, les
Missionnaires compris dans le cordon autrichien prefererent quitter leurs maisons et demeurer fideles i leur vocation.
La maison de Sambor - pour citer un exemple - se
trouva dans cette douloureuse situation. Le superieur,
M. Tylian, patienta d'abord, mais ii rencontra bient6t les
plus grands embarras, d'un c6ti, A raison des nouvelles
mesures prises par l'empereur d'Autriche, auxquelles ii
6tait impossible de se conformer, et de I'autre de la part
des paroissiens; car le gouvernement encaissant les sommes
provenant des fondations, les paroissiens en reclamaient la
restitution aux Missionnaires, comme ayant ite faites an
profit de 'Eglise; et l'on ne savait pas jusqu'o~ pouvaient
mener tant de difficulihs.
L'dvdque envoya au mdme superieur une patente de comrmissaire 6piscopal pour lui confier la superiorite des maisons et des sujets de la Congregation qui se trouvaient dans
son diocese. Mais celui-ci cacha sa patente et n'en fit aucun
usage; il ne voulut lui reconnaitre aucune valeur comme
ne provenant pas de la source de 1'autorit6 Igitime, ni du
chef de la Congregation.
L'ev&que n'admettait pas ces raisons et fit de nouvelles
instances pour le forcer A accepter cette fonction, en lui
disant qu'il ne trouvait personne qui en'fit plus capable
que lui; mais il sut se soustraire a ce piege comme A bien
d'autres.

-

201

-

Enfin il fallut partir. Apres une annee d'instances, lesuperieur de la maison de Sambor obtint que ce serait en
Pologne qu'on lui permettrait de se retirer. Dans le rdcit
de la vie de M. Tylian, on raconte son ddpart sous lesyeux
du gouvernement autrichien d'alors: c M. Tylian, avec ses
confreres, fit dans un grand esprit de religion le serment
exige par lequel ils protestaient qu'ils n'emportaient ei ne
cachaient rien du bien de la maison; ils firent ce serment
en vrais Missionnaires, et sans aucune restriction mentale.
E M. Tylian ne put cependant s'empecher de pleurer
lorsqu'il vit que l'on commencait a entrer dans les cham-bres pour compter les portes et les fenetres, faire l'inventaire des meubles, tables, armoires et chaises; et la douleur
S4'empdcha de conduire lui-m&me dans la maison tous ces
employes du gouvernement. II se coatenta de leur dire :
« II n'y a pas une brique de cette maison qui ne provienne
a des conomies de nos Peres. a Et il s'en tint la.
M. Tylian partit; quelques jours apres, ii mourait en
chemin (22 mars 1786). (Memoires, Pologne, p. 182-190.)
Par cet exemple, on pent juger des suites du premier demembrement pour les Lazaristes de la Pologne autrichienne.
Le roi de Prusse, dans la partie de la Pologne qui lui

etait Cchue en 1772, respecta d'abord les institutions ecciesiastiques. Cependant, en 1773, ii s'empara de tous les biens
ecclsiastiques qui etaient dans ses Etats. Ainsi fut spoliee la
maison des Missionnaires de Gnesen, qui, nianmoins, reussit alors se maintenir. - Mdmoires, p. 253.
A l, veille des nouvelles ipreuves et des nouveaux ddmemnirements de la Pologne, les malheurs n'avaient point
rebutd le zele des Missionnaires; en 1788, ils etaient trois
cents repandus dans toute la Pologne.
Deuxieme et troisieme partagesde la Pologne. - A la
faveur des dissensions interieures, un deuxieme partage de
la Pologne eut lieu entre la Russie et la Prusse. Le traitd
14
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en fut signile 23 janvier 1793; la Russiey eut la plus forte
part et y gagna les woivodees de Kiew, Bratzlaw, Podolie,
Volhynie, Novogrodek et Minsk.
Un troisieme et dernier partage s'effectua deux ans plus
tard. L'acte en fut sign6 le 3 janvier 1795, entre la Russie
et I'Autriche; on y reservait a la Prusse le moyen d'y acceder ensuite. La Russie, cette fois, s'incorpora toute la Lithuanie; I'Autriche eut tout It pays entre la Pilica, la Vistule et le Boug; la Prusse eut tout le reste de la Pologne.
11 ne restait plus rien de la malheureuse nation.
Quand le grand-duchC de Lithuanie fut annex~ a l'empire russe, les maisons de la Congregation qui se trouvaient
dans la Lithuanie, dans la Russie Blanche et au dela de la
Dzwina, furent completement separecs de la province de
Pologne et formerent une province a part. Etant resties
pendant pres de deux ans privees de toute administration
provinciale, elles riclambrent quelqu'un pour prendre la
conduite de cette province; mais, Ace moment, les troubles
de la Revolution francaise emp&chaient la communication
avec le Superieur g6enral, et ces maisons, en attendant des
temps meilleurs, prierent M. Pohl, Missionnaire appricid,
de pourvoir A leurs besoins. Les eveques des dioceses
dans lesquels se trouvaient les Missionnaires timoignerent
aussi le disir de voir M. Pohl gouverner cette partie de la
Congregation; c'est pourquoi, en 1796, il prit la conduite
de la Congregation des Missionnaires et des Filles de la
Charite de ce pays, et fut reconnu officiellement par le
gouvernement russe sous le titre de visiteur general. I1le
fut 6galement par M. Cayla, Sup6rieur general, refugie a
Rome a cette epoque.
Pour les Missionnaires, ces deuxieme et troisieme partages de la Pologne, en 1793 et 1795, furent plus funestes
encore que le premier. Aux pertes occasionnees par la
guerre vinrent s'ajouter des contributions onereuses.
En 1796, l'impiratrice de Russie d6fendit toute communi-
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cation avec les supdrieurs 6trangers, et le roi de Prusse
s'empara des biens ecclsiastiques, qui furent remplaces
par de simples pensions. C'4tait une menace de ruine et de
destruction pour une belle province composee alors de
trente-cinq &'ablissements.Des I'annee suivante, 1797, la
menace est mise a execution. Defense est faite par le gouvernement schismatique de Joseph II aux maisons d6pendantes de IAutriche de communiquer avec leur superieur
itranger. Un siminaire general est fond6 a Cracovie, et il
est interdit provisoirement aux Lazaristes de faire des missions:l'inutilite a laquelle on les condamnait tait un acheminement A leur destruction. En effet, plusieurs maisons
disparurent; celles qui parent subsister briserent ou laisserent se relacher les liens qui les attachaient au gouvernement central. Quelques ann6es plus tard, les rapports reprirent entre la Pologne et la France, tout en continuant a
&re difficiles. - MAYNARD, ibid.
Sous Napoleon I" et apres le congres de Vienne. Apres sa premiere campagne de Prusse (18o7), Napoleon,
par le traiti de Tilsitt, fit de toute la Prusse polonaise et
de plusieurs autres provinces de I'ancienne Pologne, le
grand-duchd de Varsovie. Celui-ci, quand Napoleon fut
tombe, fut coupe en deux par le congres de Vienne
(18 5). La panie occidentale, comprenant Dantzig, Culm,
Posen, etc., fut rendue a la Prusse, qui en fit le grandduche de Posen; la partie orientale, de beaucoup la plus
considerable, fut livrde a la Russie, qui en fit une annexe
de son empire sons le nom de royaume de Poiogne.
Cracovie seule fut laiss6e en dehors de ce nouveau partage
et forma une republique independante; mais l'Autriche
s'en empara en 1846 et l'incorpora i la Galicie. Le nouveau
royaume de Pologne, tout en etant annexe Al'empire russe,
devait garder sa nationalitd; il recut, en effet, une constitution; il eut sa diete qui discutait I'imp6t et votait les lois.
Sous cette nouvelle forme de gouvernement, la Pologne
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jouit de quelque repos, de 1815 A x83o, oi clata une
grave insurrection.
L'insurrection de r83o. - Pendant dix mois (de
novembre i83o a septembre 183i), une vaste insurrection
souleva la Pologne qui fut de nouveau vaincue, et, alors,
perdit la Constitution que lui avait donnee Alexandre; les
statuts de 1832 et de i835 effacereat les dernieres traces de
sa nationaliti. L'empereur Alexandre II, a son avenement,
s'efforca d'adoucir le sort de la Pologne et lui rendit en
partie son autono.oie. Mais, en 1862, - nous le dirons
tout a I'heure - une nouvelle insurrection vint encore
tout remettre en question.
La piriode qui suivit l'insurrection de 183o fut particulierement douloureuse pour la Congregation de la Mission
en Prusse eten Russie.
En 1836, le gouvernement prussien prononca la suppression civile de tous les Ordres religieux. Les Missionnaires
pouvaient echapper a cette suppression; mais plusieurs
membres influents du clerg6 i cette poque, tons imbusdes
principes de la philosophie moderne allemande, trouvErent
que les Missionnaires ktaient trop retardataires, et ne suivalent point la marche du sicle. Is profiterent done de la
vacance du siege d, Posen pour travailler a les faire comprendre dans la suppression des Ordres religieux; ce qui
eut lieu. -

Memoires, p. 254.

SAlors pdrirent les maisons de Culm, de Gnesen et de
'Posen. A Culm, la plupart des Missionnaires succomberent
i I'appit des benefices qu on leur offrait. Un, entre autres,
M. Jean Dabroswki, accepta une cure et devint plus tard
evdque d'Helenopolis et suffragant de Posen. Les Missionnaires de Gnesen, au nombre de quatre, refuserent ginereusement, eux, les offres qui leur furent faites. Ils quittrent

la belle maison batie par leurs Peres et meublee par leurs
soins; ils n'en purent rien e"porter, pas mime I'argent
necessaire rour payer leur voyage. Ceux de Posen don-
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anrent I'exemple du meme courage et de la meme fiddlitd;
ils se retirerent a Cracovie.
Une non moindre 6preuve attendait la Pologne russe ou
les reprdsailles contre les vaincus de l'insurrection furent
tres dures.
- La confiscation des biens des couvents fut ddcritie en
Russie. Le 16 aodt 1832, parut Pukase par lequel il etait
prescrit de fermer cinquante couvents de diffdrents ordres;
les religieux devaient etre transportds dans les couvents
qui restaient; les biens immeubles, les rentes et les bitiments eux-memes de ces couvents etaient confisques au
profit de 'Etat.
Par ce premier ukase, deux maisons de la Congregation
furent supprimdes; c'6taient Siematycz et Smilowicz, avec
trois dglises paroissiales, celle de Saint-Casimir, A Vilna,
celle de Glioniszki, it 4 milks de Vilna, et enfin celle
de Igumen non loin de Smilowicz.
L'dglise de Saint-Casimir, a Vilna, fut transformie en
iglise schismatique.
Au bout de neuf ans, parut une nouvelle organisation
des Communaut6s.
Le 25 dicembre 1841, un autre ukase confisquait au
benefice du trisor de I'ltat tous les biens immeubles et
loutes les rentes des couvents d'hommes et de femmes.
Ce second ukase comprenait toutes les maisons des Missionnaires, seulement, on laissait a chaque Missionnaire
une pension annuelle de 40 roubles payables en trois
termes. L'ukase eut sa pleine execution I'annde suivante,
1842.

Apres ce coup si terrible, en arriva un autre, qui fut le
dernieret qui d6truisitcompletement Pexistence de la Congregation dans I'empire russe. Le o1d6cembre 1842, parut
un autre ukase oi, pour fournir aux Missionnaires un
meilleur moyen d'existence puisqu'ils etaient membres du
clerge seculier, on ordonnait de les disseminer dans les
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paroisses, avec defense d'admetre d6sormais aucun nouveau membre dans la Congregation.
La raison donnee etait que cette Congregation, spicialement destinee a I'education de la jeunesse ecclisiastique,
n'etait plus necessaire vu que, d'apres la volont6 du
monarque, tous les clercs devaient itre dleves dans les siminaires diocesains. Les autorites diocisaines exdcuterent ces
ordres l'annee suivante (1843); et, comme il y avait des
eglises paroissiales attachkes a toutes les maisons de la
Congrigation, les ivques nommerent cures les supdrieurs,
et leur confibrent I'administration de ces paroisses, leur
laissant a chacun plusieurs de leurs confreres sous le nor
de vicaires; les autres Missionnaires furent places en differents endroits comme vicaires ou cures. (Memoires, p. 695.)
C'etait 1'etinction a tres prochaine echeance.
A Vilna, qui etait le centre de la province de Lithuanie
pour les Missionnaires, 1'evique, Mgr Jean Cywinski,
nomma cure de la paroisse du Mont-Sauveur le superieur
de la maison, qui etait en m6me temps visiteur de la Congregation, M. Joseph Bohdanowicz; pour le service de la
paroisse, il laissa pres de lui cinq Missionnaires invalides,
et six autres dijA avanc6s en age. Quinze autres prtres
furent places dans diflirentes cures du diocese. Les etudiants qui itaient prits a recevoir les saints ordres, furent
ordonnes pretres et envoyes en paroisses; les treize qui
restaient furent transportis au semicaire diocesain de
Saint-Andre.
11 resta encore a la maison deux bitiments louis qui rapportaient 2 000 roubles, la m6tairie de Burbiszki, des jardins et l'imprimerie diocisaine. II y en avait encore assez
pour subvenir a rentretien d'un petit nombre de personnes.
Mais on ne laissa pas longtemps subsister ce reste de communaut6, meme dans une condition si pricaire. L'annea
suivante, 1844, on 6ta aux Missionnaires ce dernier asile
et les moyens qu'ils avaient encore de s'y entretenir.
.
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Le 5 avril I844, un nouvel ukase ordonna que les batiments de l'ex-communauti des Missionnaires, a Vilna, dans
tout leur ensemble, avec les maisons qui en d6pendaient,
fussent livres i la ville pour I'utilit6 des citoyens; quant
ux paroissiens, s'il y en avait encore d'attaches a l'glise,
ils devaient se repartir entre les autres 6glises de la ville;
tons les tableaux et tout le mobilier de l'dglise devaient etre
remis entre les mains de 1'autoriti diocdsaine.
Cet ukase fut exdcutd dans toute la rigueur des termes.
Ie 18 avril, les ecclesiastiques deputis a cet effetsepr6senterent pour recevnir le mobilier et prendre possession de la
maison au nom de la ville. La bibliotheque fut transportee
au seninaire diocesain; les pretres invalides on Agis furent
placis chez les Augustins; trois d'entre eux requrent plus
tard une pension de 6o roubles par an, les autres n'eurent
jamais de pension. (Mem., p. 703.) - Cetait, pourles Missionnaires, la fin de leur province de Vilna. L'autre province,
celle de Varsovie, allait voir aussi sa ruine s'achever. Ce
fut a l'occasion de 1'insurrection suivante, celle de 1862.
L'insurrectionde z862. - A la fin de 1862, une nouvelle
insurrection eclata et un gouvernement occulte fut organise. (Voy. Eýmile OLLIVIER, I'Empire liberal, t. VI, p. 38.)
Les Polonais avaient, a tort, escompt6 l'appuides puissances
europdennes; ils furent riduits de nouveau et virent leur
sort aggrave apres leur disastre de i863.
Le i9 septembre 1863, un attentat cut lieu a Varsovie
contre le gouverneur de cette ville. C'etait non loin de la
maison de Sainte-Croix o6 les Prdtres de la Mission
rdsidaient encore. Une terrible repression fut ddcidde contre
le clerg et les communautes religieuses quisubsistaient, Ua
ukase, date du 8 novembre 1864, supprima ces communautes en Pologne et, dans la nuit du 27 au 28 novembre,
il requt son execution. Entre autres, le supdrieur de la maison de Sainte-Croix fut saisi et enleve.
Les oeuvres des Missionnaires de la maison de.Sainte-
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Croix h Varsovie furent alors transf6eres aux autoriths

diocesaines. Les Pr8tres de la Mission furent expulses de
leur demeure, leurs bicns furent contisques et, de leur habitation de Sainte-Croix, le gouvernement russe fit un
gymnase ou college. - Annales de la Mission, t. XXXI
p. 243, 26 . Voy. aussi Repertoirehitoriquede la Mission,
p. 195.

Les Missionnaires, a qui d'ailleurs il n'itait pas permis
de quitter la Russie, furent dispers6s. Leurs noms ont ete
conserves au Catalogue du personnel avec cette annotation
qu'on peut lire encore: a Ces Missionnaires travaillent aun
Oeuvles de leur vocation dans l'ancienne province de

Varsovie. , Mais chaque annie la mort fair son oeuvre : la
liste de leurs noms, cbaque annee, diminue. Si Dieu ne
vient en aide, bient6t il n'en restera plus. &
Pendant cette periode d'dpreuves, la Compagnie des Filles
de la Charite fut traitie A peu pres comme la Congregation
de la Mission, bannie ou persdcutde 4 pen pres dans la
meme mesure.

Mais notre but est de constater que ron peut, sur la barque
oi nous sommes, traverser les temp&tes. Et la Pologne,
dont vous venez de raconter I'histoire, nous dira-t-on? Voici notre rdponse.
Pour la Pologne prussienne, nous en convenons, nous
ne voyons pas luire d'aurore de resurrection; pour la
Pologne russe, des jours de liberte sont annonc6s. Dans la
Pologne autrichienne, les oeuvres fleurissent aujourd'hui.
Les promesses auxquelles nous faisons allusion pour la
Pologne russe sont celles qui sont inscrites dans le * Manifeste d'octobre n 1905 de 'empereur Nicolas [I, lorsque,
sons la pression des evenements qui venaient de s'accomplir
au dehors ou qui eclataient a l'interieur, se dessina pendant
le ministire de M. Wite, le mouvement liberal destind A
donner satisfaction a de ligitimes revendications : a Notre
volont6, a ecrit le tzar, est d'octroyer a la population les
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fondements inebranlables de la liberte civique basee sur la
reelle inviolabilit6 des personnes, la libertd de conscience,
de parole, de reunion et d'association. , (17 octobre [style
russe] 1905.)
En Autriche, s'est constitude, pour les Missionnaires, la
province polonaise de Cracovie. Elle evangelise la population de langue polonaise dans ia Galicie et dans la Bucovine oi, dans douze etablissements, elle dessert des
paroisses ou vaque au travail des missions. Elle suit cette.
population lorsqu'elle 6migre et, pour l'entretenir dans
notre sainte religion, pretres de la Mission et Filles de la
Chariti vont, au besoin, genreusement rejoindre les emigrants : les Missionnaires 6nt quatre etablissements parmi
les Polonais des Etats-Unis, et quatre autres parmi les
Polonais du Parana au Brisil. Les soeurs polonaises soot
itablies a Abranches (Bresil). La province des Missionnaires
de Cracovie a son noviciat et ses etudes florissants. L'avenir
s'annonce heureux.
III. -

EN FRANCE AU xvIII SIECLE.

Une tempete m6morable dclata sur la France a la fin du
dix-huitieme sicle : c'est la Revolution de 1789. Pendant
dix ans, elle a tenu la France ancienne dans des convulsions
d'ou est sorti un ordre de choses nouveau. La Congregation
de la Mission fut associ6e aux persecutions dont furemt
l'objet les ordres religieux et itime l'Eglise de Francetout
entiere.
C'est a l'occasion de la reunion des Etats generaux du
royaume qu'clata la Revolution. Ces Etats g4neraux,
depuis cent soixante-quinze ans, n'avaient pas et convoqu6s. C'teait plus commode pour les rois, mais c'etait
perilleux : on eOt prevenu la Revolution en faisant a temps
les rdformes.
Pressd par le micontentement de la nation qui se manifestait de differents c6tes, et aussi par les embarras financiers
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dont il ne pouvait pas sortir, Louis XVI dicida (24 8aout
1788) de convoquer les Etats g6enraux; ils se reunirent a
Versailles, le 4 mai 1789. Les Etats, transformes le 17 juin
suivant en Assemblee nationale,prirent, le 9 juillet, le titre
d'Assemblee constituante. La Constituante dura jusqu'au
3o septembre 1791.
C'est pendant cette periode d'un peu plus de deux anndes
que les Etats generaux et i'Assembl6e constituante accomplirent la RWvolution politique.
Le 23 juin 1789, eut lieu AVersaillesla sance d'ouverture
des Etats. Louis XVI y fit lire une charte concue dans
!'histoire ,uus ie nom de Declaration du 23 juin. Cette charte
maintenait 1.- distinction des trois ordres; elle accordait la
convocation piriodique des Etats g6neraux, leur participation aux actes de l'autoriti legislative, 1'6galiti des Franqais
devant la loi, la suppression des privileges en matiere
d'imp6ts, la libert6 du commerce et de lindustrie, la liberti
individuelle et la garantie de la dette publique. C'etait A
peu pres ce qu'avaient demandi les collges ilectoraux dans
les cahiers qui constituaient le mandat des d6putis. Mais
il etait deja trop tard.
Quelques proced6s et quelques paroles imprudentes
avaient deja blesse le tiers etat; et le roi, bon, mais sans
decision, ne comprit pas que le mecontentement longtemps
conienu etant dchaind, il n'etait plus possible de barrer la
route an torrent, mais qu'il fallait essayer de 1'endiguer
pour eviler de terribles ravages. II n'en fut pas ainsi.
Apr6s la lecture de la d6claration, le roi enjoignit aux
deputes de se siparer, et de se rendre le lendemain dans les
chambres respectives destindes a chaque ordre qui devait
dtlibirer separiment. La noblesse et le clerge ne firent
aucune difficulte d'obdir, mais le tiers dtat demeura dans
la salle. Le marquis de BrEze, grand maitre des cedrmonies,
etant venu ritirer l'invitation: i Vous avez, dit-il, entendu
les ordres du roi. , Bailly repondit : a Je vais prendre ceux
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de PAssemble. ) Alors Mirabeau se live pour rappeler a
ses collegues lengagement deja pris dans la salle du Jeu de
paume; puis se tournant avec didain vers le marquis :
t Allez, lui dit-il, rapportera votremaitre que nous sommes
ici en vertu de la volonti du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baionnettes a. La Revolution etait
declarde. L'ceuvre entreprise allait s'accomplir au milieu de
la colere et de la violence.
Avant meme que fdt entrepris le travail legislatif, cette
colere se fit jour. Elle &clata a Paris dans les ev6nements
du xz, du t3 et du 14 juillet 1789: le 12, les emeutes du
Palais-Royal; le 13, le pillage de Saint-Lazare; le 14, la
prise de la Bastille. Tel est le cadre dans lequel se place le
disastre de la maison-mere de la Congregation de la Mission sur laquelle se rua la foule a cause de sa notoridte religieuse, comme elle se rua le lendemain sur la Bastille,
symbole de I'autorit4 absolue du roi. Voici, en quelques
mots, le r6cit de ces trois actes du drame qui inaugurait la
Revolution.
Le Palais-Royal, ouvert par leducd'Orl6ans A tousles factieux, dtait le theatre de scenes de desordre qui inquidtaient
les honnetes gens et excitaient a plus d'audace les gens
malintentionnes. Le 12 juillet, un jeune homme' nommn
Desmoulins se precipite dans le jardin, arrache une feuille
verte dont il se fait une cocarde, et crie : t Aux armes! La
multitude, irritee du renvoi de Necker, repkte - mme cri;
I'agitation passe du Palais-Royal dans tous les ,:iartiers de
Paris; on prom6ne sur les boulevards les bustes de Necker
et du duc d'Orleans; des collisions s'engagent entre la troupe
et la foule; il ya des morts et des blesses; les gardes francaises se joignent A la populace, et I'autorite Idgitime est
bauue sur presque tous les points. C'est alors que la Revolution prit pour drapeau et pour cocarde les trois couleurs,
rouge, bleue et blanche, comme symbole de la fusion des
trois ordres et de la libert6 du peuple. Et, A Versailles,
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'Assemblee, au lieu de preter main-forte a l'autoriti, declara que Necker et les ministres sacritids avec lui emportaient son estime et ses regrets: c'etait sanctionner 'insurrection. Les revolutionnaires le comprirent bien. - CHATREL, Histoire contemporaine, p. 39.
Le lendemain eut lieu le pillage de Saint-Lazare. Dans
la nuit du 12 au i3 juillet 1789, des hordes armies se

ruerent sur la maison de Saint-Lazare. C'etait vers deux
heures et demie du matin. Les portes sont enfoncies au
bruit de decharges de mousqueterie. Le premier exploit
des brigands est de delivrer vingt fous et quatre jeunes gens
de famille doot on n'a plus entendu parler. De lh, ils se
rendent au r6fectoire, oi ils demandent du vin et de Pargent. Une populace innombrable, ameut6e dans l'intervalle,
arrive au point du jour, sous la conduite de chefs et d'ordonnateurs partis du Palais-Royal, qi'on distinguait a une
tresse noire. Alors commence une destruction g6enrale. Le
vaste r4fectoire, capable de contenir deux cents personnes,
est depouillI de ses belles peintures. 11 en est de meme des
salles d'exercices, notamment de celle qui renfermait cent
soixante portraits de papes, de cardinaux, d'ev4ques et
autres personnages illustres dont la memoireitait precieuse
a la Mission. La bibliotheque ginerale, composke de cinquante mille volumes, etles bibliothbques particulieres des
deux pensionnats sont pillees ou d&truites. Tout est brise
dans un riche cabinet de physique, a l'apothicairerie, dans
les ateliers domestiques. A la procure g6nerale, on d6truit
les titres; A la procure domestique, on vole les six mille
livres qui s'y trouvent seulement, et on s'empare de tons
les ddp6ts de confiance et de charit6. La chambre ellememe qu'avait habitee saint Vincent n'est pas respectee.
L'6glise fut le seul endroit epargni, et les crucifix les seuls
meubles qui furent respectis. de Paul.

MAYNARD, Saint Vincent

Entin, le troisieme jour eut lieu le troisieme acte, en
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quelque sorte, de ccte tiagique inauguration de la Revolution. En voici le resume: c Le r4juillet, la populace, appelee par le tocsin, courut aux armes. Les chefs du mouvement repandaient le bruit que la cour avait, dans la
Bastille, une grande quantit6 de canons en reserve pour un
coup de main. Aussit6t les cris: < A la Bastille! A la Basa tille 'I retentissent de tous cotes. Les boutiques des armuriers sont enfoncees, les magasins et les arsenaux sont
pill6s, I'h6tel de ville est envahi. La multitude se partage
vingt-huit mille fusils qui s'y trouvent, et, trainant apres
elle vingt pices de canon, se dirige sur le faubourg SaintAntoine. Le nombre des insurges pouvait atteindre le
chiffre de soixante mille. La Bastillle itait commandee par
le gouverneur de Launay. Abandonne des siens, il prit,
apris une faible r6sistance, 1'engagement d'evacuer la place,
pourvu qu'on le laissit sortir, lui et ses compagnons, avec
les honneurs de la guerre. La proposition fut acceptee,
mais a peine les portes iaient-ellesouvertes, qu'il fut massacrd ainsi que la garnison. 0 - CHANTREL, ibid.
C'est a la Bastille qu'etaient communement enferm6s
ceux qui, en dehors des voies judiciaires, 6taient arrites
simplement en vertu de a lettres de cachet v du roi. Sans
doute, ceux qu'on y enfermait I'avaient communement bien
meriti; cependant, ils l'eaient sans accusateurs connus,
sans defense, sans appel, et a cause de cela la Bastille symbolisait pour le peuple un pouvoir qu'il jugeait excessif.
11 tdmoigna sa volonte de s'en affranchir en renversant la
Bastille.
Ce jour-la, la Revolution etait accomplie. Et c'est pour
cela que le 14 juillet est reste en France le symbole du
nouvel ordre de choses.
La Revolution fur ensuite codifiee et mise en articles de
loi, lorsque, le o2aoit 1789, fut votee, pour ktre placee en
tdte de la Constitution, la celebre Declaration des droits de
I'homme, et lorsque, le 3 septembre 1791, se termina la re-
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daction de la Constitution, dont le 14 septembre le roi jura
1'observation.
A la Constituante succida, le i'j octobre 1791, I'Assembide ldgislative, qui dura jusqu'au 2 septembre 1792; puis
vint la Convention (1792-1795), sous laquelle regna le regime de la Terreur.
Les artisans de la Revolution craignaient que leur ceuvre
ne vint & crouler; alors, pour prendre leurs assurances,
ils ne reculerent devant aucune mesure et mdme devant
aucun crime. Ils redoutaient le roi, la noblesse, le clergd.
Le roi essaya de fuir; ils 1'emprisonnerent et, bient6t,
comme Charles I" en Angleterre, en France, Louis XVI
mourut sur l'echafaud.
Contre la noblesse qui avait pourtant declard qu'elle renoncait h ses privileges (4 aoit 1789) et qui avait en parie
dmigrd, on votait I'abolition des droits feodaux (24 fivrier 1790); plus tard, on confisqua les biens des dmigres, et
pour peu que fussent regardis comme suspects les hommes
appartenant a la noblesse, on faisait couler leur sang.
Contre le clerge, ce fur par des serments que la Rdvolution voulut assurer son oeuvre. Elle en essaya diverses.formules: la plus.redoutable fur le serment d'acceptation de
la Constitution civile du clergi promulguie par i'Assemblee le 12 juillet 179o et qui tut declarde schismatique par
le Souverain Pontife. Quelques mois auparavant, avait &t6
decr6tde l'abolition des voeux monastiques et des ordres
religieux.
Pour ce qui concerne en particulier la Congregation de la
Mission, la consdquence de ces dernieres mesures, on le
comprend, c'tait la ruine.Tousles tablissements des Missionnaires durent &tre successivement abandonnes.
Completons ici ce qui a ete dit du desastre de Saint-Lazare, qui eut lieu le i3 juillet 1789, et notons la suite des
ivtnements pour les Missionnaires jusqu'&la fin de la Revolution.
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t Des le 14 juillet 1789, A quatre heures du matin, une
trentaine de jeunes Lazaristes,secondis de quelq'ues pretres
et freres, rentrerent a Saint-Lazare et recueillirent les debris du pillage et, en particulier, ce qui restait des meubles
de saint Vincent. Des aum6nes furent offertes alors au Superieur gienral. Le roi, I'archevique, le chapitre, les communautes religieuses, les particuliers, tous voulurent contribuer a reparer un pen cette immense ruine et, en huit
jours, on eut recueilli plus de iooooo livres. Mais, quelques
annees encore, et un pillage juridique allait achever la
ruine du pillage desordonn6 de 1789, et la destruction de
Saint-Lazare.
a Dans rintervalle, d'autres causes vinrent allumer contre
Saint-Lazare la fureur populaire. Cayla de la Garde, superieur gdenral depuis 1787, avait ete nomm6 premier suppliant des six ddputds du clergi de Paris aux Etats generaux; et, ds leur conversion en Assemblee nationale, il fut
appeli a y remplacer un des d6put6s demissionnaires. Sans
crainte du danger, r6solu i remplir son devoir envers
1'Eglise et le roi, il accepta et demeura jusqu'au bout a son
poste, meme malgre tous les avis contraires, le jour oh
l'on devait exiger le serment a la Constitution schismatique
du clerg6. 11 refusa le serment avec presque tous ses collegues et, avec eux aussi, ilfendit, intr6pide, au sorir do la
salle, les flots d'une populace furieuse, dont sa reputation
de courage et d'eloquence appelait particulierement sur lui
les outrages.
a Cependant, un ddcret de l'Assemblie nationale du
13 novembre 1789, renouveli le 23 juin 1790, et demandant
un etat ditailld de tous les biens meubles et immeubles des
congregations, fut signifid & Cayla, le io decembre 1791,
par la commission de l'administration des biens nationaux.
Cayla fit dresser un etat comprenant les revenus et les
charges de Saint-Lazare. Quant au mobilier, il ne put guere
que constater sa destruction en 1789-
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a Dans lea derniers jours d'aott 1792, on vint enlever
a Saint-Lazare, apres proces-verbal, tous les titres, registres
et papiers de ses archives, ichappcs trois ans auparavant au
pillage. Tout cela fut transporte sur plusieurs voitures au
dip6t des Archives nationales de la municipalit6 de Paris,
au Saint-Esprit, prbs la maison commune, place de Greve.
En meme temps, ordre etait donni au supirieur et a tousles
Missionnaires de vider leslieux. Le crime hita l'exicution
de cet ordre. Le lendemain, commencaient les horribles
massacres de Septembre. Saint-Lazare, grace i la glorieuse
notoridtd de Cayla, etait designe aux egorgeurs. Comme il
a 6td dit ailleurs, Saint-Firmin seul eut ses martyrs. Aveni
a temps, Cayla sortit de sa maison et erra longtemps, soit
en France soit a I'etranger, jusqu'a ce qu'il pit se retirer a
Rome.

D-
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Un assez grand nombre de Missionnaires partit aussi
pour l'exil. Parmi ceux qui resterent en France, plusieurs
moururent martyrs. - Circulairesdes Superieurs gindraux, t. II, p. 6o0 et suiv.
L'on put croire que la Congr6gation en France avait p6ri
dans cette tempete, la plus formidable que nous ayons
connue.

II n'en etait rien.
A travers diverses ipreuves encore, la paix finit par
revenir. Sous Napoleon Ier, Ja Congregation de la Mission
fut de nouveau reconnue par le gouvernement (27 mai 1 804).

Les Missionnaires epars se grouperent peu a peu. Si
l'argent n6cessaire pour acheter une maison n'avait pas fait
difaut, et si I'on n'avait pas eti par 1i contraint d'attendre
que le gouvernement affectat un immeuble ai'usage des
Missionnaires, la Congrigation eat etd retablie, de fait, dix
ans plus t6t et on ext ivit6 les difficult6s interieures qui
ont surgi pendant cette periode. Le 9 novembre 1817,
les Pretres de la Mission s'instaJlerent dans la maison
qu'ils occupent encore, et ot ils ont pu prier, 6tudier et se
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preparer h leurs apostoliques travaux soit de France, soit
pour les missions etrangeres.
Le dix-neuvi6me siecle fut, en France, pour la Congrigation de la Mission, un siecle de vdritable floraison et de
feconditi.
En 19o3, quand eclata la tempete dont nous parlerons

en terminant cette etude, voici quel etait Pitat. general de la
Congregation (i3 mars) :
En France et en Algerie : missionnaires, 53i; 6tudiants
et seminaristes, 208.
Dans les missions d'Europe desservies par les Lazaristes
francais en Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Portugal:
missionnaires, 86; itudiants et seminaristes, 21.
Dans les missions etrangeres desservies par les Lazaristes
franqais : Turquie d'Europe, Syrie, Grece, Perse, Chine,
Abyssinie, Egypte, Madagascar, Colombie, Salvador, Guatemala, Equateur, Bresil, Chili, PWrou, Paraguay, Uruguay,
Republique Argentine, 563 missionnaires; etudiants ou
seminaristes, 42. C'est-i-dire, en outre du personnel
immediat de la France et de lAlgerie, 649 missionnaires
dans les autres pays desservis par la France. C'etait done
1 8o missionnaires eleves presque en totalite par la maisonmere de Paris et ses succursales de France 4.
Nous venons de voir par quelle tempete avait passe la Congregation en France an dix-huiti6me sidcle et quelle prosperitd elle y retrouva au siecle suivant; nous avions constatd
pour IAngleterre et pour la Pologne les meme vicissitudes
suivies, en partie au moins, du meme renouveau de vie.
II nous reste A etudier de semblables successions d'evenements ailleurs encore. 1a tempete s'edlve en 1834, en
i. Pour qu'on ait une idee totale du personnel de la Congregation
a la meme date t9o3, constatons que les pays etrangers comptaient
i 457 missionnaires et 504 6tudiants ou seminaristes. Cc qui donnaitcomme total de la Congregation, z 637 missionnaires ct 775 etudiants ou seminaristes.
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Portugal; en 1834 aussi, puis en x868, en Espagne; en
1868 et en 1870, au Mexique; en Allemagne, A Plpoque du
Kulturkampf; en Italie, lors de a Pincameration *, c'est-adire de la confiscation des biens eccl6siastiques en 1866 et
en 1873. Aujourd'hui, c'est en France de nouveau. Le
recit de ces dernieres persecutions sera 1objet d'un prochain article.
Partout on a traverse les tempites. Comme le disait le
commandant du bateau sur lequel nous nous embarquions
naguere et que nous avons cit6 en commencant : * Pourvu
que 'on prie la Vierge, la barque etant conduite prudemment, on peut avoir confiance. a
A. MILON.

EUROPE
FRANCE
CAUSE DE B9ATIFICATION
OU DE DECLARATION DE MARTYRE DE
M. PIERRE-RENE ROGUE
PIRTRE DE LA MISSION

M. Pierre-Reni Rogue, Pretre de la Congregation de la
Mission, fut mis A mort pour la foi a Vannes, en Bretagne,
a 1'poque de la grande Revolution.
C'est a Vannes meme, oi il mourut, qu'il 6tait nI, le
ii juin 1758. 11 avait eit formd a la vie ecclCsiastique an
seminaire de la mdme ville, lequel etait alors dirigd par les
Pretres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul. DdjA
revitu du sacerdoce, il demanda A etre admis dans leurs
rangs et fut requ dans la Congrigation en octobre 1786,
dans la maison de Saint-Lazare, A Paris. L'annie suivante,
il fut envoyd a Vannes pour professer la thiologie dans le
seminaire oit il avait e6t ilve quelques annees auparavant.
Cest 1A que I'preuve se dressa devant lui et qu'il fut fidele
jusqu'au martyre, se refusant A ce qui etait contre sa foi et
contre l'obdissance A la sainte Eglise. Condamn6 i mort
devant le tribunal rivolutionnaire, il monta le 3 mars 1796
sur I'dchafaud dressi sur la place du Marchd, A Vannes, et
mourut laissant la rdputation d'un saint prdtre et d'un
martyr.
La vie de M. Rogue a dt 6ecrite par M. Bretaudeau, Pretre
de la Mission. (Un vol. in-12. Desclie, Paris, 3o, rue Sain:-
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Sulpice, g908.) M. Ie Supirieur g6n6ral a adressd l'auteur
la lettre suivante:
Paris, le 23 novembre 1907.
SVous ripondez A bien des voeux en publiant votre
Martyr de la Revolution.v
a Monsieur Pierre-Rend Rogue meritait d'etre mieux
connu. Ce que nous avions lu de ses vertus chretiennes et
sacerdotales, de son heroisme dans les prisons et en face de
la guillotine, de la veneration dont sa mimoire et son
tombeau sont toujours entourds an lieu de sa naissance,
nous faisait souhaiter qu'une main pieuse et habile vint
meitre en relief les dons de Dieu A cette ame gindreuse, et
nous rappeler I'une des plus pures gloires de la famille
de saint Vincent-de-Paul.
SII vous etait reserve, Monsieur et tres cher confrere,
d'accomplir cette bonne oeuvre. Elle vous a codtd bien des
recherches, mais votrb travail si richement documenti
devient pour nous, et pour le public chritien, un sujet de
grande edification.
SC'est une belle figure de saint que celle de votre heros.
Elle est aussi sympathique que celle du bienheureux
Perboyre, avec lequel il est facile de voir plus d'un trait de
ressemblance. Dieu veuille associer notre martyr de Vannes
aux honneurs dejA decern6s par Plglise au martyr de la
Chine
* Puisse aussi notre famille religieuse n'etre pas longtemps priv6e de I'auriole que lui feraient les nombreux
Missionnaires et les Filles de la Charit4, qui, en beaucoup
d'endroits de la France, de manieres diverses, mais pour la
mime cause de la religion, firent A la mime 6poque, genereusement, le sacrifice de leur vie
a Quel beau martyrologe nous donneraient, d'un c6te,
les Soeurs d'Arras, d'Angers, de Dax, guillotinees ou
fusillies pour la foi; et de 1'autre, des Missionnaires tels
que les Rogue, les Francois, les Borie, les Bergon, les

PLAN DE VANNES EN 1785
D'aprts le Plan gdral et topographiquede la ville et des environs de Vannes, dres,
par Malry. architect des domain** du roi

en 1785,
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Martelet, et tant d'autres dont les noms sont inscrits au
livre de vie!
4 Je fais des vceux, Monsieur et tres cher confrere, pour
que votre vie de Pierre-Rent Rogue continue a entretenir
chez nous et dans le clerg6 le zele pour la d6couverte de
toutes ces pierres prdcieuses, dont la persecution joncha le
sol de la patrie. Elles attestent tout ce que la France catholique recdlait de miles vertus en son sein a la fin du
dix-huitikme siecle.
g I1 est permis et consolant de penser que, lorsque
l'Eglise aura tire de l'oubli, oa ils sont trop longtemps
restis, et place sur les autels ces temoins du Christ, qui
forment des legions, leur intercession puissante et leurs
exemples deviendront, pour la France, un principe de
restauration religieuse et sociale.
KAntoine FIAT, Sup6rieur g6enral. a

CAUSE DE BEATIFICATION

KARTYRE DE X.

OU DE DECLARATION

DE

PIERRE-REN9 ROGUE.

S. G. Mgr Gouraud, e6vque de Vannes, Kdans lespdrance de voir l'Eglise proclamer un jour le martyre de Pierre
Rogue'
a 6tabli un tribunal ecclisiastique, chargd de
recueillir des informations sur la renommie du martyre et
la cause du martyre de ce Pretre de la Mission, mis a mort
en haine de la foi, A Vannes, le 3 mars 1796. Le tribunal
est ainsi constitu : president, M. le chanoine Le Gu6nddal,
vicaire gienral; juges, M. le chanoine Audran et M. le chanoine Dubot, superieurde 1'Institut Sainte-Anne, AVannes;
promoteur, M. le chanoine Gorel; notaire, M. I'abbe
Mahuas.
Le postulatcur de Vannes est M. l'abbi Moisan, secr6I. Lettre a 1'occasion de la publication de l'ouvrage : Un martyr
de la Revolution i Vannes : Pierre-Rene Rogue.
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taire a l'vechd. La premiere session du proces informatif
ou de 1'Ordinaire, prisidde par Mgr l'eveque, a eu lieu a
Vannes, le samedi 22 fivrier 19o8. En annontant cette
nouvelle A la Communauti de Saint-Lazare, le soir de la
f&e du bienheureux Clet, M. le Superieur general a demande des prieres pour l'heureux succes de cette cause.

CHEZ LES FILLES DE LA CHARITE
LES CEUVRES

Parmi les oeuvres qui doivent faire penetrer la foi et le
sentimentreligieux dans les milieux populaires, ii y a lieu
de distinguer deux categories. II y a les oeuvres qui
s'adressent aux faibles et aux disherites de la vie, depuis le
petit enfant jusqu'au vieillard sur le point de quitter la vie :
c'est la creche pour les petits enfants, l'h6pital pour le malade, l'hospice chritien pour le vieillard et les oeuvres analogues: elles ont surtout le caractere charitable. II y a aussi
d'autres oeuvres, ce sont celles qui sont creies non plus pour
les invalides, mais pour ceux qui entrent dans la vie v6ritable ou qui, a la force de r'ge, dans lassujettissement
et la fatigue du travail quotidien nicessaire pour gagner
leur vie, ont besoin, contre leur isolement, de se fortifier :
1'oeuvre qui doit les aider a surtout le caractere professionnel. Heureux si, comme nous souhaitons d'avoir la creche ou l'h6pital dont ne soit pas bannie Iid e religieuse,
nous pouvons avoir des associations professionnelles ou
syndicats que vivifie lesprit chretien.
Sur ces deux categories d'ceuvres, nous avons recu quelques renseignements fort intiressants et vraiment encourageants. Voici d'abord quelques indications sur les syndicats
professionnels f6minins, qui pous viennent de la maisonmere des Filles de la Chariti. Nous donnerons ensuite des
lettres relatives a quelques autres oeuvres.
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SYNDICATS PROFESSIONNELS FEMININS

Siege social: Paris, 5, rue de l'Abbaye.
Syndicat des institutricesprivees;
Syndicat des dames employees du commerce et de findustrie;
Syndical des ouprires de 'habillement;
Syndicat des gens de maison, femmes, a le Atenage ;
Syndicat des gardes-malades dipl6mees de la famille.

II n'y a plus a prouver qu'on peut syndiquer des femmes
et des jeunes filles, sans faire d'eles des rvoltees et des
imancipees.
S'il restait quelques domes dans les esprits, il suffirait d'invoquer une autorit6 venirie, celle de S. Em. le
cardinal Richard, qui portait le plus grand interet auxsyndicats professionnels de femmes, et qui, la derniere fois
qu'il les a re9us dans cet archevhch6 de Paris qu'il devait
etre contraint de quitter pen de temps apres, leur laissa cette
encourageante parole: * La societe est a refaire par la base
et vos associations de travailleuses chr6tiennes peuvent contribuer puissamment a la re6difier. x Aprbs une telle parole,
on peut etre tranquille,marcher en avant etencourager les
bonnes volontes A suivre la voie ou se sont engagees de
vaillantes ames. Les syndicats fmininis de la rue de
'Abbaye sont nas du coeur d6voui a toutes les souffrances
et de l'intelligence du monde du travail, des Filles de la
Charite. Les sceurs continuent A y jouer le rl6e de bons
anges.

Mais ces syndicats ne sont ni des patronages, ni des
confr6ries. Is ont leur propre organisme dont le fonctionnement est autonome et ils sont reellement administrds par leurs conseils composes de membres du syndicat
professionnel.
C'est bien le r61e de bons anges que remplissent les sceurs,
en pr6parant la fondation des syndicats ou des sections, en
les assistant de leurs avis, en-faisant poureux bien des demarches que leur vie assujettissante de travail rend parfois
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difficiles aux syndiquees; et c'est dans 1'espoir de les encourager, de les aider, que nous dirons comment se somt fondes et organises les syndicats professionnels feminins de la
rue de l'Abbaye, B Paris.
Cest le 14 septembre 190o

que sont n6s les trois pre-

miers: syndicat des institutrices privies, syndicat des onvrikres de l'habillement, syndicat du commerce et de
l'industrie. Douze on quinze institutrices, autant d'employees, autant d'ouvrieres, auxquelles on avait parle individuellement du syndicat, etaient reunies avec quelques
personnes qui s'interessent auxassociations professionnelles.
M. Dognin, ancien n6gociant, presidait; M. Guillebert,
agent general du syndicat des employes, fit une conference
simple et claire pour expliquer I'organisation syndicale:
des statuts furent proposes et votes; les conseils Clus; les
bureaux constitums. Ces syndicats ont une existence legale;
le recdpissi de la declaration A la prefecture est du 2 octobre 1902. Actuellement,ily a 9oo institutrices, i 200 em-

ployees, 400 ouvrieres syndiqudes.
Le syndicat q Le Menage s, fonde il y a trois ans, compte
aujourd'hui (19o8) 38o membres.
Chacun de ces syndicats travaille sur son terrain propre,
celui de sa profession. Chacun a son conseil, sa presidente,
ses jours de r6union, ses cours, ses heures de bureau de
placement; seulement le local est commun,ainsi;que les services economiques. L'esprlt syndical est le mime. ls
veulent former des families professionnelles oth lon s'aime;
oh l'on s'entr'aide; of l'on s'unit pour r'tude et la defense
des interits professionnels; oh l'on cherche a ameliorer, par
la puissance de l'association, les conditions economiques
de la vie des femmes qui travaillent. Aucune id6e politique
n'est attachbe au mot syndicat, ce sont uniquement et veritablement des syndicats professionnels.
Mais en s'itablissant sur le terrain du travail, les femmes,
les jeunes filles s'y groupent avec leurs sentiments chri-
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tiens. Et pratiquer l'entr'aide, chercber A developper
I'amour du travail, de la profession, en procurant A celles
qui peinent pour le pain quotidien les moyensde progresser
dans leur 6tat et d'en vivre; professer des sentiments de solidarite et de cbarite fraternelle: est-ce que ce ne sont pas
des actes et des sentiments 6minemment chritiens ? Les accomplir, les cultiver, n'est-ce pas chercher a ritablir le
rigne de Dieu sur le travail ?
Quand de nombreuses families professionnelles, animees
du m6me esprit se seront ainsi formees; quand toutes les
travailleuses honntes et chretiennes se tendront la main dans
les ateliers, les magasins, les bureaux, dans tous les lieux
de travail, ne seront-elles pas devenues une force sociale?
C'est par une action lente, mais continue, ininierrompue,
qu'elles apporteront leur contingent I'oeuvre de regeneration et de reconstitution sociales.
Voyons done comment les syndicats fdminins exercent
pratiquement cette action i la fois professionnelle, 6conomique et sociale.
Action professionnelle. - La commission d'etudes, les
conferences, les cours professionuels, le service du placement, le recours au conseil judiciaire, la commission intersyndicale, en sont les principaux moyens et les diverses
manifestations.
COMMISSION D'ETUDES

La chose existe depuis longtemps, sans le nom, dans les
conseils syndicaux. Aucune institution n'y a 6te 6tablie
sans y avoir Wetexpliqude et discutee. La commission
d'ktudes des institutrices fonctionne r6gulierement. On y
travaille les questions A presenter aux congres des syndicats de 1'enseignement libre. Le syndicat des institutrices a
fait inscrire au programme des congres: le contrat du travail, le repos hebdomadaire, les rapports entre les associations familiales scolaireset les syndicatsde 1'enseignement,
le tableau des traitements, etc., etc..
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Les ouvrieres de I'habillement ont travaille toute une annie lapprentissage; puis le ch6mage. Elles ont fond6 des
ateliers et le syndicat est devenu entrepreneur et ecole
d'apprentissage pour les jeunes syndiquies.
Les employees se sont surtout occupies du repos hebdomadaire; leur syndicat a 6t6 maintes fois consult6 par
POffice du travail au sujet des d6rogations demandies dans
l'application de la loi nouvelle sur ce sujet.
CONFeRENCES

MM. Perrin, Zeruheld, Cusset, Mme Goyau-Filix-Faure
en ont donna plusieurs sur les syndicats et les corporations. M. Moquet, agrig6 de l'Universite, sur I'influence
sociale de la femme. M. Perrin, agrieg d'histoire, sur la
question d'Orient et la gdographie de la Macedoine.
Mme Goyau, sur le Dante, etc.
Les cours professionnels sont la partie brillante des
syndicats qui ont le privilege ligal d'ouvrir tous ceux qui
sont nicessaires
la formation on au perfectionnement
professionnel de leurs membres. Des le premier jour, les
syndicats en ont use, persuades que pour devenir une force,
pour exercer une influence, ii faut que leurs membres
acquierent une valeur professionnelle notoirement connue.
Les ouvrieres ont des cours de coupe, des cours de modes,
des cours primaires du soir, des cours de langues, etc. Les
employees, des cours de steno-dactylographie. d'anglais, de
comptabilite.
c Le Menage ) a des cours d'enseignement menager, des
cours de cuisine, de repassage. Au reste, 1'enseignement
menager est obligatoire pour tous les membres du syndicat
qui habitent le foyer syndical. Les institutrices qui suivent
la classe quotidienne du brevet superieur doivent assister
aussi au cours normal du mardi.
Les institutrices sont richement pourvues. De huit heures
du matin, six heures et demie du soir, les cours se suc-
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c6dent, le jeudi, pour les preparer au brevet supdrieur et
au certificat d'aptitude pidagogique: cours de pedagogie
thborique et pratique, de psychologie, d'histoire, de g6ographie, de litterature, de sciences mathimatiques, physiques et naturelles, d'anglais et d'allemand, de dessin, de
musique...
En 1907, elles ont obtenu 16 certificats d'aptitude pldagogique et 22 1'annee pric6dente, puis, 8 brevets superieurs.
Au point de vue du perfectionnement professionnel, independamment de la conquite des dipl6mes, ces cours
sont encore plus appreciables.
Un cours de latin a 6td fondi pour la preparation au baccalaurdat, qui sera 'entrie de l'enseignement secondaire
pour plusieurs syndiqu6es.
Un cercle d'6tudes religieuses couronne les services
d'enseignement.
I1nousreste Aparler de l'important service de placement.
Disons, des maintenant, qu'on a placd en 19o6: 36o institutrices, 240 employees, I8o domestiques.
(A suivre.)
II. - ASSOCIATIONS DE MERES CHRETIENNES
Parmi les associations les plus interessantes et les plus
utiles, il faut compter celle qui est bien connue et, grace a
Dieu, tres rdpandue: 1'Association des meres chretiennes.
Les lettres qui suivent montrent divers aspects de cette
association.
I. ITALIE. - ROME

Lettre de la scur RocHow, Fille de la Chariti, d la
scur N..., 140, rue du Bac, a Paris.
Rome, Saint-Joachim, 8 novembre 9go7.

... Dimanche dernier, nous avons eu le bonheur de nous
prosterner aux pieds du vicaire de Jesus-Christ; nous lui
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avons amend tout le troup-u de nos m6res chr6tiennes;
leur directeur les avait preparees a cette grande grAce; en
prdtre zel6 et pieux, il leur fit encore un excellent discours
de circonstance, pendant que nous attendions le Saint-Pere.
Or, nos meres chretiennes sont tout ce qu'il y a de plus
pauvre, vivant dans des milieux parfois horribles; plusieurs
d'entre elles avaient lave Jeur robe dans la nuit du samedi
au dimanche, afin d'etre au moins propres! Les dames patronnesses de 1'CEuvre y dtaient aussi et avaient fait faire un
etendard pour les Meres chretiennes. Cet etendard fut b~ni
par le Saint-Pre.
Ces pauvres femmes Ctaient plus de cent; six de nousles
accompagnaient. Je ddsirais depuis tres longtemps cette audience pour ces pauvres femmes, en grande partie ignorantes et cependant bonnes. Elles connaissent, hdlas! le
vicairede Jesus-Christ bien plus par les mauvais journaux,
par les HoaRRBLEsgravuresafficheesa tous les coins de Rome,
que par lui-meme. Le directeur de 1'Association fait tout ce
qu'il peut pour les instruire; elles out deux reunions chaque
mois dans l'une desquelles ii leur adresse un sermon en bon
dialecte romain et tout a fait A leur portie. Les heures qu'il
passe pour elles au confessionnal, la retraite de quatre
jours qu'il leur prache, tout cela les el6ve un peu chritiennement, mais je desirais ardemment cette audience.
Le bon Dieu permit que tout se passat au mieux; les
femmes en grand silence, presque toutes pleurant d'imotion, ecout6rent les excellentes paroles du Saint-Pere qui,
prenant occasion de sainte Monique a genoux, repr6sentee sur l'etendard, commenca par leur recommander la
priere, puis les bons avis aux maris, aux enfants... Enfin,
il leur dit: a Mais au-dessus de la priere, au-dessus des
exhortations vous devez mettre voire exemple... n, et 1l, le
Saint-Pere- devint eloquent, persuauif, penetrant. Aussi,
lorsque,a la fin,le vicaire de Jesus-Christ benit ces pauvres
parmi les pauvres, les dames patronnessesles directeurs,
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les a bonnes soeurs mqui vous aident, avait dit Sa Sainteti,
et font <tout ce qu'elles peuvent faire pour votre bien temporel et spirituel s, personne ne put s'empicher de pleurer.
Le pape avait permis que chacune lui baisat lamain;lorsque
vint mon tour, je priai mon bon ange de porter a notre
tres honoree Mere l'effet de cet acte si doux que je faisais
en appuyant mes levres sur Panneau pastoral du bon pasteur.
Sceur RocHow.
Veuillez croire, etc.
2. FRANCE

Avant de citer la lettre qu'on va lire, nous rappellerons
en quelle circonstance nous avons eu connaissance de
l'Association de meres cbritiennes dont ii s'agit.
C'tait a l'epoque ott la Congregation de la Mission etait
chargee en France de la direction de quelques paroisses.
Nous nous trouvions, en passant, a Loos, ville industrille
pres de Lille (Nord); les prettes de la Mission avaient
l'administration de cette paroisse. Le cure, alors M. Bodin
(Eugene), nous avait aimablement fait visiter quelques constructions qu'il venait de faire elever, et nous retournionsen
causant au presbytare. It nous dit alors au cours de la
conversation : a Je suis content de ma matinee. a A quoi
naturellement nous repliquAmes : a C'est bien; et qu'avezvous done fait alors? II1rdpondit en souriant : a Voili! Je
viens de detruire notre Association des meres chritiennes! n
Et nous regardant, il jouissait de notre stupefaction en face
d'un pareil paradoxe. II s'expliqua alors : a Je I'ai dttruite,
mais c'est pour la rdtablir; seulement, sur d'autres bases.
Jusqu'ici elle etait constituee surtout par les dames de condition ais6e et dont la famille est tout naturellement elevee
tres chritiennement; je me propose de constituer notre
nouvelle association de femmes du peuple : c'est dans
les m6nages ouvriers qu'il est surtout n6cessaire pour
le mari, pour les enfants de faire pinitrer les principes
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religieux par 'intermidiaire des meres chritiennes. Si un
enfant de famille ouvriere manque au cat6chisme ou &
P!'cole, j'aurai plus facilement le droit, quand la mere fera
partie de l'Association, de m'informer des causes d'absence
de l'enfant, etc. Nous conserverons d'ailleurs les dames qui
composaient l'ancienne association, laquelle vegetait un
peu et avait besoin d'dtre remonte : elles seront dames
honoraires. Elles nous aideront sans doute dans notre organisation materielle et profiteront des reunions religieuses
de 1'Association comme prdcedemment. »
Dix ans plus tard, nous avons demandd a l'ancien cure
de Loos, nous rappelant la conversation que nous venons
de transcrire, ce qu'dtait devenue son Association de meres
chritiennes. II nous r6pondit : a Elle fonctionne admirablement, et n'a fait que s'accroitre depuis la riorganisation;
cela, grace surout a une petite institution dconomique que
nous y avons etablie, une sorte de socidtd de secours
mutuels. Aujourd'hui, 9go8, il a bien voulu, a notre priere,
ecrire la note suivante:
c Dans la paroisse de Notre-Dame-de-Grace de Loos,
diocese de Cambrai, confiee aux Prdtres de la Mission, une
association de mdres chritiennesa 6td dtablie, il y a environ
vingt ans; elle n'a cess6 de prospirer, et elle compte actuellement pres de deux cents membres.
' Cette Association se reunit chez les Filles de la Charitd,
le dimanche qui precede les principales fetes de 'annee;
c'est l'occasion de pr6parer les meres chretiennes a la riception des sacrements au jour de la prochaine fete.
a Cette Association est le prolongement de la Congregation des enfants de Marie, lesquelles, en se mariant, d6sirent
presque toutes en faire partie.
* Les associees s'engagent a pratiquer leurs devoirs religieux en assistant chaque dimanche a la sainte messe et a
remplir chaque annde leur devoir pascal. De plus, elles
doivent clever chretiennement leurs enfants. Enfin si elles-
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mimesou si quelqu'un de leurs fils ou dr leursfilles avaient
une conduite scandaleuse, elie soni immidiatement prices
de ne plus faire partie de I'Association.
a Elles versent chaque semaine i5 centimes, et tous les
mois la receveuse passe chez eiles pour recevoir les cotisations.
a Elles ont droit: 1"A une indemnitd de 75 centimes par
jour en cas de maladie constatde par la secretaire qui en
fait ddlivrer I'attestation par le m6decin;
a 2" A la visite gratuite du mddecin qu'elles choisissent
elles-memes en indiquant son nom A la secretaire : et le
medecin reqoit I fr. 5o par an pour chacune des associCes
qui r6clament ses services. n
Notons ici que ces clauses relatives au medecin out it6
introduites parce que la mere de famille peut priefrer un
m6decin A un autre; par exemple, si, pour son mari qui
appartient I une autre soci6te de secours mutuel il y a deji
un mddecin qui vient dans la famille, il est naturel que pour
elle aussi, elle choisisse celui-la. De leur c6te, les midecins
sont bien aises d'etre choisis, car s'ils viennent pour la mere
aux frais de l'association, cela leur ouvre le chemin de la
maison, et ils out chance d'etre appeles aussi pour les autres
membres de la famille. - 11 a wtd6tabli que les meres de
famille de l'Association ont droit aussi :
a 30 A une indemnit de I5 francs A la naissancede chaque
enfant;
a 40 Enfin, a une indemniti de 25 francs pour les frais
d'enterrement : un groupe de meres chritiennes accompagne la banniere de 'Association au jour du convoi de
1'associee.
a AptrYs trois mois de maladie, I'indemnit6 est reduite de
moitie.
* Ii y a une amende de 5 centimes quand on s'absente
d'une r6union. On y tire une loterie, chaque fois, compos6e
d'objets de menage ou de lingerie.
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, L'Association comporte des membres honoraires, qui

peuvent assister aux reunions, et dont la cotisation est capitalisee chaque annee, afin que le revenu puisse permettre
de faire une petite pension aux meres chretiennes infirmes,
agees ou d6laissdes. i
Voyons maintenant un autre exemple venant de la Belgique.
3. BELGIQUE. - LI•GE

Lettre de la sceur LEBEL, Fille de la Charitd,
4 M. MILON, secrdtairegindral, i Paris.
Liege, naison de la Providence, rue Basse-Wez, 87;
3o janvier 90o8.

J'ai le plaisir, Monsieur, de vous adresser le petit rapport que M. le chanoine Smets, professeur et econome au
grand s6minaire de Lidge et zel6 directeur de notre Association des meres chretiennes, a bien voulu rediger.
J'ajouterai ce detail qu'au debut, I'Association etant peu
nombreuse, M. le directeur prdsidait la r6union seulement
chaque premier mardi du Inois. Les reunions ordinaires
6taient prisidees par une soeur qui tachait de les rendre interessantes de son mieux, et je dois dire que le plus grand
nombre des assocides s'y montrait assidu. Mais Fassociation croissant toujours en nombre, M. ie directeur. apres
trois ans, consentit & faire chaque semaine la reunion.
Aussi le nombre d'associees s'accroit encore. Nous comptons
actuellement de quatre a cinq cents membres.
Leur presence est indiquee chaque semaine sur une carte
portant leur nom, que chacune reqoit a l'entr6e et qu'elles
remettent a la sortie. A la fin de l'annde,elles sont invitees
A choisir, d'apres le nombre de leurs presences, un objet
quelconque, dans un petit bazar dresse a leur intention; et
je dois dire que, maigrd le peu de valeur de nos petites recompenses, elles y tiennent enormement.
J'ai pensi, Monsieur le Secretaire, que ces quelques ddtails pratiques ne seraient pas inutiles. , Sceur LEBEL.
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Voici les tris interessants renseignements de M. le chanoine Smets. Nous lui en exprimons nos sinceres remerciements:
LIEGE,

CONFR-RIE DES I•RES

CHRnIENNES

£ En 1894, nous avons 6tabli, les Filles de la Charite et
le directeur de leurs oeuvres, une confrdrie de Sainte-Anne
affiliie h l'archiconfrerie de Notre-Dame de Sion, i Paris.
a Nous voulions nous emparer des meres de laclasse populaire, leur donner un peu de lumiere sur les grands devoirs qu'elles oat A accomplir envers leurs apoux et envers
leurs enfants; et, dansunepriere commune, la sainte messe
mieux frequentie, la sainte communion reque plus souvent
et plus pieusement, les amener a puiser le courage necessaire A I'accomplissement fidele de leur grand devoir.
a Nous les avons r6unies chaque semaine, le mardi a trois
heures; elles prient, entendent une instruction et assistent
au salut du saint Sacrement; elles s'engagent a assister B
l'enterrement de leurs consceurs, et a une messe qui est dite,
apres le deces de chaque membre, a la chapelle; t fairela
communion a cerlaines solennites et surtout A suivre les
exercicesde la retraite qui leur est donnee chaque annie.
a L'influence de ces bonnes meres a 6tC considerablejusqu'& ce jour; non seulement elles ont elles-m4mes gagnd

notablement en pi6ti, mais elles ont encore agi, et souvent
avec grande efficacite, sur les membres de.leurs families.
u Elles portent une medaille sp6ciale.A chaque reunion,

on faitune collecte pour couvrir les petits frais.
( Au sein de cette reunion pieuse, nous avons etabli les
aeuvres economiques suivantes, laissant a chacune la libert d'en user ou de ne pas en user:
z Trois secr6taires se tiennent a leur disposition dans un.
petit hureau ad hoc avant et apris les reunions de chaque,
semaine; pour la caisse d'epargne, chacune d6pose et
reprend h son grd; pour la caisse de retraite, an certain
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nombraen a compris la grande utilit et verse rgulierement la samme dont lle dispose: la caisse de secours est

itablie pour tous les cas de maladie; les membres versent
i franc par mois; un certain nombre de membres honoraires grossissent chaque annie par leurs dons la somme
percue.
a Lesmembres actives n'entrentplus apres quarante ans;
quand elles ant atteint P'ge de soixante-cinq ans, elles
cessent d'avoir droit aux indemnitns rigulieres. Si elles
continuent a verser 25 centimes par mois, elles peuvent, en:
cas de maladie, recevoir un subside dont le conseil rgle la
quotite.
* Jusqu'soixante-cinqans, en cas de maladie, la membre
effective touche, A partir du quatrieme jour, 2 francs par
jour.

* II y a dix ans que nous avons formi cette caisse; nous
avons habituellement en caisse un millier de francs. Bon
nombre de mores chr6tiennes ont beni la divine Providence
des avantages qu'elles en avaient retires. a
* Chanoine Sxgr.s
Ayant parlk comme nous venons de le faire des Associations syndicales de jeunes filles et des Associations de
meres chretiennes, ajoutons enfin quelques indications sur
cette autre oeuvre, les Ecoles minageres, deji mentionnees
dans les Annales.
IIL -

LES ICOLES MENAGiRES

Lettre de la seur BARTHELAT, Fille de la Charit6,
d la trts honoree M.re KIEFFER.
Orphelinat de Tourcoing (Nord), 24 decembre 1907.

Pour rhpondre. A.votre desir, ma trs.honoree Mire, je
vais vous donner.quelques details sur notre ecole m6nagere.
Elle fut ouverne en i898; mais nos essais pour 1'en-seignement m6nager echouarent completement. L'ouvre
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n'itait pas comprise et il fallut se borner A faire une espece
d'ouvroir menager, riunissant, dans la journee, une
vinigaine dcenfantsou jeunes filles qui apprenaient i raccommoder et a confectionner leurs v6tements et ceux de la
famille. A cette cole du jour, se joignait un cours du soir
pour les ouvri&res des usines. Des le debut, une cinquantaine de jeunes filles vinrent rdgulierement trois jours par
semaine de sept heures a huit heures et demie. Elles aussi
apportaient des vktements de toutes sortes i confectionner
et i riparer.
Outre la maitresse de coupe, quelques employees de la
maison et nos grandes orphelines, se divisant par table,
purent donner un enseignement de couture sirieux et tres
appreci6; aussi le nombre de nos jeunes filles s'eleva
jusqu'a cent cinquante, malgre des cours similaires etablis
dans p!usieurs quaniers; mais il ne fallait parler ni de
cuisine, ni de lessive.
Or, au mois de juin dernier, pricisement apres une exposition des travaux de nos jeunes filles qui avait attire une
bienveillante attention, eut lieu un congres sur les questions
ouvrieres. Dans une seance, consacrie & l'enseignement
menager, on risolut de tenter un nouvel essai, qui, cette
fois, riussit au dela de nos esperances. Maintenant, I'cuvre
est comprise et, non seulement nos jeunes filles acceptent de
prendre des lecons de cuisine, de lessive, de repassage, etc.,
mais leur tour, a leur gre, ne revient pas assez vite. Six
sont nommees chaque semaine pour les divers travaux
de menage. Pendant que deux font la cuisine, les autres
s'emploient i la lessive, au repassage, A detacher les vitements qu'elles ont rapportes ou Anettoyer les divers ustensi.
les de menage.
Quand le repas est prepare, suivant la recette inscrite au
tableau noir, avec le prix de revient, qui ne depasse jamais
3o centimes par personne, l'une d'elles prepare la table et
c'est pendant le repas, qu'A tour de r6le, on rep6te comment
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il faut s'y prendre pour preparer tel menu, pour nettoyer
ou rafraichir tel v4tement. II faudrait voir leur bonheur en
remportant chez elles leurs vetements detaches, leurs fourrures ou leurs gants nettoyes, leur. linge blanchi et bien
repasse. Elles appr6cient bien l'economie realis6e.
Le nombre des l6&ves venant dans la journee ayant plus
que double depuis le mois d'octobre, nous avons ajoutC,
comme pour le cours du soir, Venseignement menager. Aux
quatre externes nominees chaque semaine, nous joignons
deux orphelines pour les initier d'une maniere pratique aux
soins du menage. Comme elles ont plus de temps que nos
ouvrikres, qui n'ont que deux heures (de six heures trois
quart i huit heures trois quart), on peut leur enseigner la
theorie, developper davantage l'enseignement pratique,
leur faisant preparer elles-mimes quelques petits entremets,
quelques desserts peu codteux, dont elles sont fires de
copier les recettes pour faire des surprises a leurs parents.
C'est une vraie consolation pour nous de voir le diveloppement pris par l'ceuvre depuis quelques mois. Messieurs
les doyens et les dames patronnesses en sont tres fiers, aussi
ne minagent-ils pas leurs encouragements et leurs gienrosites. Pour nous, ma tres honor6e Mere, tout en inspirant
A ces jeunes filles lordre et l'economie, nous nous efforcons
d'entretenir en elles l'esprit chretien, de leur inspirer la
devotion A la sainte Vierge, afin d'assurer non seulement
leur bonheur materiel, mais de les fortifier pour la lutte e t
les preserver des dangers auxquels elles sont exposees.
Sceur BARTHELAT.

Aux interessantes indications de la lettre qu'on vient de
lire, et pour r6pondre k quelques demandes de renseignements relatives aux ecoles minageres, nous ajouterons ici
i'indication de deux publications qui peuvent rendre service.
La premiere est d'ordre plus general; c'est le volume

-

238 -

intituli I'Enseignement minager, par M. Beaufreton. Ce
livre est tres utile pour exposer l'avantage des icoles m6negereset pour s'orienter. II se trouve A a librairie catholique Lecoffre, rue Bonaparte, go, a Paris. Prix: 3 fr. 5o.
L'autre publication est une petite revue d'ordre pratique,
paraissant seulement chaque quinze jours, en quatre pages
qui.ne prennent pas, par consequent, beaucoup de temps
pour la lecture. Apr6s quelques indications -genrales,
redigees par un pretre tres distingue et tres experiment6,
suivent des details techniques et immidiatement utilisables:
indications sur rhygiene et sur les remides faciles a
employer dans les petites maladies ordinaires, par un
docteur en midecine; recette pour le.lavageou latenue du
linge; recettes de cuisine, etc. - Le titre de cette petite
SRevue est l'lnstitut.populaire. On s'abonne : 7 , rue Descartes, A Roubaix (Nord). Prix de 'abonnement : i franc
.par an.
A. MIdLOw.

ALLEMAGNE
Aux etablissements qui datent de 907 et sur lesquels
nousavons donni quelques renseignementsgiographiques
dans le precedent numero des Annales, ii faut joindre
celui de Bocholtz,.en Hollande, qui dipend de la province
allemande, dont le visiteur r6side A Theux, en Belgique.
Voici les renseignements qui nous ont etd communiques.
BOCHOLTZ-LZ-LIMPELFELD. - A la fin de I'annee 1907,
une maison fut ouverte par les Missionnairesde la province
allemande & Bocholtz.
La localite de Bocholtz se trouve dans le Limbourg
hollandais (il existe, en Belgique aussi, une province du
meme nom); elle est dans le district de Maestricht et-dans
le canton de Gulpen.
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Bocholtz est un village de deux mille habitants. C'est un
point d'arrdtsuralignedu chemin de ferd'Aix-la-Chapelle i
Maestrich, i vingt-cinq minutes de la frontidre allemande.
Aix-la-Chapelle est la ville la plus rapprochee; en dix
minutes on se rend de Bocholtz, en chemin de fer, a cette
ville.
La loi de 1'empire allemand de 1872, qui a supprimi les
itablissements des Pires Jesuites at des autres congregstions, qu'on pr6tend affilides aux Jdsuites, ne permet pas
encoreauxPretres dela Mission derentrerdandear pays. La
province d'Allemagne a voulu avoir un pied-a-terre sur la
frontiere hollandaise pour se rapprocher du champ de son
travail et pour assurer, autant qu'il est possible, I'avenir de
la province.
Le but et les aeuvres de cette maison soot les missions at
les retraites aux environs, et les retraites ecclesiastiques
dans la maison de Bocholtz. Pour le moment, les Mission
naires sont loges dans une maison loude, en attendant que
la divine Providence leur fournisse les moyens d'avoi:r A
eux une maison qui rdponde aux besoins et aux ceuvres.

PORTUGAL
Lettre de M. A.or, Pritre de la Mission, a
M. A. FIAT, Suprieur gneral.
Hospicio dona Maria-Amelia,
Funchal (lie de Madrre); 3 deccmbre 190go7.

Je viens vous donner aujourd'hui un compte rendu de
nos essais de mission. Votre grand ddsir serait de voir
enfin les missions bien 6tablies en Portugal et i Maddre.
Je ne puis >vous rendre compte des efforts de nos dignes
confreres du continent; on le fera sdrement. Voic quelques
renseignements sur nos travaux dans 'ile de Madtre.
Vers la fin de septembre 19o7, du a an 29, M. Mendes
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et moi nous donnions, dans la localit- du Trapiche a
une heure etdemie de Funchal une petite retraite de quatre
jours en temoignage de reconnaissance de l'accueil aussi
charitable que sympathique fait aux confreres pendant ces
vacances. La digne chitelaine de cete ancienne et magnifique maison de campagne
situee dans la montagne, est
tres divoude pour le bon
peuple qui l'environne.
Nous ne pensions qu'a une
simple retraite pour les personnes de 1'endroit avec
quelques instructions seulement. Mais voili que, des
le premier soir, cinq cents ou six cents personnes sont
riunies; ii faut prEcher dehors, la chapelle ne pouvant
guere contenir plus de cent personnes; et on me supplie de
donner d6sormais les instructions a sept heures du soir au
lieu de cinq heures, m'assurant que, pour les travailleurs,
cette heure serait la meilleure! Je me rendis avec peine,
objectant que ce serait la nuit, et comment ensuite retourner
chez soi vers huit heures et demie ou neuf heures du soir par
ceschemins de montagne 1 La divine Providence sembla le
lendemain nous dire clairement que nous devions cependant
faire ainsi. Le matin tout se passa fort bien. II y avait beaucoup de monde, le temps 6tait splendide!... Mais vers deux
heures de i'apris-midi, une pluie torrentielle et continuelle
nous faisait dire souvent : a Ne pensons plus a la r6union de
ce soir u, lorsque tout a coup, vers cinq heares, la pluie cessa
completement, le ciel redevint tres clair, et vers sept heures
nous avions plus de six cents personnes!... Bien vite on
disposa une illumination sur la vaste terrasse de la maison
et le sermon se terminait vers huit heures et demie. C'etait
vraiment tres beau. Le lendemain, nous avions jusqu'a
quinze cents a deux mile personnes; le troisi6me jour, pr63
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de deux mille cinq cents personnes!... Comment faire pour
les confessions car tous voulaient s'approcher du saint tribunal ?
Je demandai quelques confesseurs en ville; nos bons
confreresdu seminaire, MM. Pereira etSilveira, furent heureux de s'unir a nous et nous 6tions sept confesseurs le
dernier jour; deux pretres de la paroisse egalement nous
aiderent beaucoup. Comme ce bon peuple avait faim de la
parole de Dieu! Nous nous sentions nous-meme comme
enthousiasmes. Je n'oublierai-jamais, je crois, 1'emotion
qui gagna cette foule de deux mille personnes au sermon de
l'Enfant prodigue. La cour oti est reunie la foule est splendide et resplendit de lumieres suspendues aux arbres; la
chaire A la porte de la chapelle, pas un souffle dans I'air;
une nuit claire et si calme! Les cantiques sont reiptis par
tout le peuple. Et quel silence pendant tout le temps, quel
recueillement admirable! Apres le sermon, qui fit couler
bien des larmes, comme on sentait que sortait du ceur le
le beau cantique portugais: a Pardon, mon Dieu .. a.
Chaque soir, malgr6 I'heure avancie, je devais retourner
en ville. Mais quelle surprise et quelle emotion en descendant ces c6tes rapides d'entendre tout le long du chemin
ces pieux fideles qui s'en retournent par groupes de dix ou
douze, chanter sans le moindre respect humain des cantiques
A la Vierge Immaculee. L'effet est saisissant, chaque groupe
a ses lanternes; impossible sans cela de se diriger dans ces
chemins difficiles et dangereux, j'ai aussi la mienne; bient6t
toutes les collines paraissent sillonnees de lumieres, les
echos se ripetent les chants de tous c6tis. Comme tout le
monde rentre heureux chez soi en benissant Dien! et, moi
surtout, combien j'etais ravi de ce spectacle magnifique et
de cette foi vive du peuple!
La communion gendrale fut un magnifique spectacle
aussi. Une premiere messe fut pour les hommes seuls, vers
cinq heures et demie; puis, vers sept heures et demie ou huit
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heures, pour les femmes. I1y avait ce seul jour-li plus de
six cents communions, et beaucoup la firent dans lear
paroisse. Le soir, vers quatre heures, nous cl6turions ces
pieux exercices par le sermon sur la mdaille miraculeuse
imposie a ceux qui avaient suivi les instructions et qui
s'etaient approches des sacrements. 11 nous en fallut plus
de mille cinq cents!... Nous n'en avions plus assez i
Que la Vierge Immaculee a done daign6 binir nos
efforts! elle changeait en une mission ce que nous pensions faire pour le bien spirituel seulement d'une centaine
de personnes. Beaucoup de braves ouvriers qui travaillent
a Funchal montaient, aussit6t leur journee finie, pour arriver au sermon; or it faut une heure et demie. On monte
toujours par des chemins faits comme en escaliers; il faut
gravir plus de deux mille marches.
Nos humbles debuts indiquaient deja la volonti de la
bonne Providence qu'il fallait des missions dans ~ette ile
de Madere pleine de foi et de bonne volontd!...
Tout notre mois d'octobre fut .employi aux retraites
d'enfants de Marie. Chaque annie, je donnais pour toutes
ces enfants de Marie deux retraites a l'hospice Dona MariaAmelia, et pros de cinq cents enfants, divisies en deux
bandes, suivaient les pieux exercices. Mais, cette annee,
des epidemies de petite verole ne nous permirent pas ces
reunions, bien qu'A l'hospice nous n'ayons eu aucun cas de
maladie. Ce fut sans doute une attention de la divine Providence de nous inspirer d'aller donner ces retraites dans
chacune des paroisses respectivesdenos genereuses enaunts
de Marie. Ainsi nous entrions pour ainsi dire en missionnaires dans ces paroisses et, en effet, le bon peuple nous
demanaait aussi a sa mission x. Nous partions le mardi pour
revenir le samedi. Que de douces coasolations dansce-saint
ministire Jamaislesretraites n'avaient eteaussi bien sui vies
par toutes les enfants; it me semble que la generositi de
ces bonnes enfants, la plupan pauvres, mais riches.de fi
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et de devouement, et habituees aux sacrifices nombreux,
nousa obtenu du ciel de reprendre nos missions.

La mission d'Estreito de Camara de Lobas, en effet, eut
lieu du 17 au 26 novembre, bdnie de .Dieu au delk de toute
esperance.
Le 17, M. Mendes et moi, nous partimes :A cheral
pour cette paroisse d'environ cinq mille Ames, situ&e dans
la montagne, A 9 kilonmeres de Funchal. On edt voulu
nous recevoir solennellement en procession, mais un :pen
de pluie empecha cette premiere manifestation exterieure;
on se contenta de nous .attendre A la porte de 1'eglise, la
banniere de la mission en tele, reprisentant d'un .ct6
Notre-Seigneur au milieu des enfants, de l'autre, le oceur
de la Vierge ImmaculAe. Nous n!avions pu trouver la peinture de notre Vierge de la medaille miraculeuse. Les enfants
en blanc, ainsi que nos.chires enfants de-Marie, entouraient
la statuedeleur mnreduciel. D'ailleurs, notre entree coincidait avec la fAte de Notre-Dame du Rosaire pour la
paroisse, et M. Mendes .tait charg6 du sermon.de la f&te.
Dans un langage simple, pratique et trks dloquent, il
montra comment les myst&res du Rosaire sont bien notre
vie ici bas. II s'etait gagnd aussit6t toutes les sympathies.
La mission ne devait s'ouvrir qu'au retour de la procession de Notre-Dame du Rosaire qui suivit la messe. En
rdalitd, je redoutais bien un peu de voir tout ce monde reprendre le chemin desa maison une fois la fete finie.par la
procession, car ces pieuses cerdmonies avaient commence A
;di.- hear.t
d.: : ic .il
.•i, •.
· heures et demie. Cependant, l'eglise se remplit si vite at si bien que nous emes
peine, au retour de laprocession, a traverser cettemultitude.
J'ouvrais donc enfin la mission vers trois heures moins
le quart; plus de quatre mille personnes itaient Ia! Et
quelleattenionsoutenueetsympathique,malgr monaccent
etranger! II me.semblait -djk comme avoir tous les cceurs
dans la main! Et, Dieulcepermettant, nous-les avions •n
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effet completement, car les jours suivants soit le matin, soit
le soir, sans une seule exception, l'iglise futtoujours comble;
or, elle contient environ trois mille cinq cents personnes!
Pendant les quatre premiers jours, je donnai l'instruction
du matin a la messe de sept heures. M. Mendes le fit les
quatre derniers jours. A onze heures, mon bon confrere
reunissait les enfants de douze a quinze ans pour les preparer a une fervcite communion de mission. Vers trois
heures et demie chapelet et glose de demi-heure par
M. Mendes, et vers quatre heures, le sermon sur les grandes
vdrites que je donnais chaque jour. Dans cette paroisse, il
eat eti impossible, A cette dpoque, d'avoir les instructions
dusoir; les chemins dans la montagne sont tres dangereux,
ires pinibles, presque partout sur le bord des precipices.
Beaucoup des fideles avaient ainsi une heure ou une heure
et demie de chemin Afaire; ds lors c'6tait un grand actede
zele deleur part. Un bon nombre de personnes arrivaientdes
cinq heures du matin profitant d'un beau clair de lune.
Tous les deux jours, nous edmes une ceremonie extraordinaire; le mardi soir, en effet, nous organisions une procession au cimetiere, et la, du pied de la croix, je donnai le
sermon sur la mort; plus de quatre mille cinq cents personnes etaient la, toutes gagndes par la plus forte et la plus
douce emotion. Jamais, je crois, je n'avais eu semblable
spectacle devant moi. Chacun se retira en pleurant dans le
plus profond silence. Et nous, missionnaires et pretres, nous
n'osions pour ainsi dire nous parler pourne pointtroubler
ce recueillement general. Chacun alia au saint tribunal
de la penitence oh beaucoup d'hoimmes ddja nous attvndaient. Nous avionsd'ailleurs commence les confessions dbs
le lundi; elles se continueront ainsi jusqu'au dernier instant
de la retraite sans cesser un seul moment. La plupart de
ces confessions furent generales. II y avait vingt-six ans
que cette paroisse n'avait pas eu de mission et suivant une
parole bien juste d'une pieuse personne : * L'6glise si belle
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qui menacait ruine avait befroin d'une grande reparation, et
on y travailla activement; mais la paroisse et les cceurs
avaient encore plus besoin de cette reparation divine de la
mission. P
Le jeudi matin, nous edmes la communion des enfants
de douze a quinze ans : quatre cents enfants prenaient part
a cette belle et touchante ceremonie. Cette fois encore,
l'6glise est trop petite pour les parents qui veulent assister
a la fete de leurs enfants! Nos enfants de Marie forment des
choeurs admirables, et les petits enfants reprennent les
refrains des cantiques. Tous se consacrent la Viergeimmacul;e et se retirent emportant une image comme precieux
souvenir de ce beau jour, mais surtout emportant dans leur
coeur leur bien-aime Sauveur. Les parents ne savaient
comment traduire leur bonheur ni exprimer leur reconnaissance.
Le samedi, nous devions avoir la touchante ceremonie
du pardon des injures, mais le gros travail des confessions
nous obligea a la remettre au dimanche soir.
Le dimanche fut assurement le grand jour de la mission,
nous voulions faire l'experience d'une communion g6ndrale
malgrd les affirmations de beaucoup, qui nous avaient dit
avant de partir que ce serait impossible. Notre espirance
ne fut pas deque ; la communion ginerale fat magnifique:
mille cinq cents personnes y prirent part! Deux mille
auraient communid, mais les confesseurs ne purent suffire
a la besogne.
II dtait beau de voir dans le sanctuaire cinq cents hommes
s'approcher dans le plus grand ordre de la sainte table.
J'avais le bonheur de leur distribuer le pain eucharistique
pendant que M. le cure et son vicaire le distribuaient a
plus de mille femmes. M. Mendes diait en chaire, entremelant les pieuses 61lvations aux cantiques, afin de soutenir lattention et la ferveur de cette multitude. Le lendemain, nous avions encore six cents communiuns, et ie jour
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mmem du dipart deux cents. Nous pouvons evaluer a plus
de cinq mille, les communions de la mission, quelques
personnes ayant participi plusieurs fois au sacre banquet.
Le dimanche soir, nous eimes la belle ciremonie du
pardon des injures. Apres le sermon, du haut de la chaire,
le crucifix en main, je demandai le premier pardon; puis,
M. Mendes, M. le cure, M. le vicairem le demanderent a
tout le peuple. Ce ne fut plus qu'un sanglot gineral; car
c'6tait bien le peuple qui devait demander pardon a son
digne pasteur, si meconnu il y a un an, lors de son entre
dans la paroisse, et, ensuite pendant plus de six mois. On
sentait maintenant un vrai repentir pdndtrer tous les coeurs
en meme temps que coulaient ces larmessincfres. Ce fut un
des moments les plus touchants et les plus solennels de cette
belle mission. Tout se passa avec calme et la benediction
solennelle du tres saint Sacrement semblait comme mettre
son sceau de pardon divin et d'union entretous ces coeurs.
Cette journde fut bien belle, mais lourde aussi pour nous.
Comme la veille, nous avions confess6 pres de douze heures,
et, en outre, donne nos sermons!
Le lendemain lundi, nous etions encore six confesseurs,

occupes depuis six heures du matin jusque apresle TeDeum,
vers cinq heures et demie du soir.
Le matin de ce lundi, nous avons chanti la messe de
Requiem pour les defunts de la paroisse avec sermon a des
ames a par M. Mendes. Le soir, actes de conacration a la
sainte Vierge, au Sacrd-Cceur, Te Deum et bhn6diction
papale. Jamais peut-etre, sauf le dimanche, nous n'avions
eu tant de monde. D6ja il fallait penser aux adieux, car
nous devious partir le lendemain vers sept heures, et, d6s
lors je les faisais du haut de la chaire.
Or, le mardi matin, jour du d6part,,vers six heures et
demie, je pensais c6l6brer une simple messe ordinaire.
Grande fut notre admiration en entrant dans l'eglise de la
trouver remrFlie comme de coutume. Beaucoup de. monde
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etait IA, mm•&e avant quatre heures. De nouveau, je dus
adresser quelques paroles a ce bon peuple qui semblait ne
pas se lasser de nous icouter. Nos enfants de Marie, infatigables, dirigeaient leschants avec plus d'entrainque jamais.
Enfin. versasept heures et demie, nous partimes. On voulut
nous reconduire processionnellement j usqu'auxlimites de l
paroisse, a trois quarts d'heure de distance, au chant des
cantiques repetes parplus de deux mille personnes, avec un
enthousiasme et. une expression intraduisibles. Le long du
chemin, cux qui ne peuvent nousaccompagner sont sur leur
porte nous demandant de les benir, nous jetant des feura.
du haut des terrasses. Pourtant il fallait se separer. Tout le
monde semble si heureux et cependant de douces larmes
coulent de tous les yeux! Les Missionnaires aussi, tr6s emus,
embrassent avec effusion le digne curd, son vicaire, et,
montant .cheval, reprennent le chemin de leur residence,
sous les acclamations de cette foule. Is emportaient dans
leurs coeurs de bien doux souvenirs, la joie et surtout la
reconnaissance pour tous les dons de Dieu.
Pendant laý mission, ii y a eu de. nombreux et beaux
retours. I y eut aussi une grande gencrosit6 parmi le peuple:
pour endurer les plus rudes privations. Une jeune fille me
disair le dimanche soir : a Pere, confessez-moi; hier j'ai
attendu a jeun de cinq heures du matin jusqu'au sermon du
soir sans rien prendre, et je n'ai pu avoir mon tour. Aujourd'hui, je suis ici depuis cinq heures, je n'en puis plus; mais
je ne retournerai pas sans m'8tre confessie. * II en etait
ainsi tous les jours : quarante, cinquante personnes restaient
encore au confessionnal quand venait I'heure du sermon.
Depuiscinq heures du soir jusqu'a neuf ou dix heures, c'etait
uniquement pour les hommes. II y a eu environ trois mille
cnq cents confessionsd'adultes, et, comme je vous le disais,
plus de cinq mille confessions! Personne n'ett oseesperer
semblable resultat, surtout par suite de divisions politiques
invitdrees pendant vingt-cinq ans, par suite aussi de
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l'opposition faite au digne curd actuel, lors de sa nomination
I'an dernier. Les enfants de Marie nous donnerent de lear
c6te tant de consolations, que ce fut la plus belle retraite
de cette annie; elles furent comme nos introductrices dans
cette paroisse et se montrerent admirables de devouement
pendant la mission. Quand on parla de mission pour
Estreito, beaucoup de pretres louerent le zele du cure et
notre bonne volonti, mais paraissaient convaincus que
nous allions tenter un essai inutile. Aujourd'hui, de toute
part, ii n'y a qu'un cri d'admiration et de reconnaissance
pour Dieu.
Mgr l'6veque surtout est tres heureux. a Oh I me disaitil ces jours-ci, si je pouvais voir mon siminaire fini!.. Et les
missions fondees! Ce serait mon grand bonheur; je quitterais cette terre heureux. s Monseigneur a soixante-douze
ans, et depuis trente ans se ddvoue a Madere. i Mais, ajoutait
Sa Grandeur, je n'ai plus rien pour le s6minaire!.. Je n'ai
rien absolument pour les missions !! Que faire? )
Notre peuple est extremement bon, mais il est extremement
pauvre aussi. II faudrait que la divine Providence nous
suscitit quelque ame bien genereuse!.. J'ai confiance.
Veuillez agrier, etc.
Fernand ALLOT.

SANTA-QUITERIA
MISSION DANS LA PAROISSE DE S.-VERISSIZE DE LAGARES

Voici les edifiants d6tails envoyes par M. Leitao, prrtre, de.la
Mission, supdrieur i Santa-Quiteria:

Nous avons commence cette mission le l" septembre 1907.
La paroisse de S.-Virissime de Lagares est situee a
5 kilometres i peu pres de notre maison de Santa-Quiteria. On nous disait que nous ne devrions pas y aller,
parce que notre ministere serait inutile dans cette paroisse,
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une des plus dkmoralisees de cc canton de Felgueiras; que
tout ce peuple-lA 6tait complitement indifferent et qu'il ne
recevrait pas bien la mission, etc.
Bien que contiants dans la grace de Notre-Seigneur, ce
n'est pas sans une certaine apprehension que, le je" septembre, a sept heures du matin, apres avoir visite le saint
Sacrement, en lui demandant les graces nicessaires et pour
nous, et pour ce cher peuple, les trois missionnaires,
M. Henri Machado, M. Manuel Monteiro et moi, nous
sommes partis a pied pour S.-Verissime. M. le cur6 nous
attendait a l'eglise, prit A commencer la messe paroissiale. Avant la messe, nous lui avons demandd sa ben6diction : il la donne et il adresse une petite allocation a ses
paroissiens, en leur recommandant l'assistance aux exercices de la mission. La messe finie, eut lieu le sermon
d'ouverture avec les avis ordinaires. On demande aux parents d'envoyer leurs enfants, a neuf heures du matin, pour
apprendre le catechisme. Et voila la mission commencie.
A neuf heures, arrivent les enfants et avec eux quelques
femmes, les meres ou les sceurs ainees des petits. On les
encourage, et ils en ont besoin, car ils se pr6sentent timide*
ment. On les met A 1'aise, on leur enseigne des cantiques,
on les attire. Notre maitre de chant, M. Monteiro, s'y met
avec toute sa bonne volont6 et il rdussit parfaitement bien.
Le mouvement est imprime parmi les enfants: ils viendront de plus en plus nombreux jusqu'i la fin de la mission.
Apres midi, Atrois heures, 1'6glise 6tait pleine de monde
pour le premier exercice du soir. On chante, on recite le
chapelet avec des cantiques i chaque dizaine. Tout le monde
s'y met avec entrain, sans respect humain, les hommes
comme les femmes. Le sermon sur les grandes v6rites venait
apres le chapelet, et le salut du saint Sacrement couronnait 1'exercice du soir.
Le matin, i trois heures, la grande cloche riveillait tout
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le monde. A quatre heures, on disait la messe, pendant
laquelle on faisait la priere du matin et la miditation. La
messe finie, le sermon commencait. On voit bien que ce
pauvre peuple a faim et soif de la parole de Dieu. Malgr6 le
poids ecrasant du travail de tous les jours, il se leve de
grand matin pour venir h l'eglise entendre cette parole de
vie prechee par des pauvres missionnaires. Combien de
fois, en entrant A 1'eglise avant quatre heures du matin et
la trouvant pleine de monde, je me disais a moi-meme :
a Ce peuple sera mon juge devant le bon Dieu! b
Le travail des confessions a 6ti grand et pdnible. Presque
tout le monde voulait faire sa confession gdnirale. Nos
chers confreres de Santa-Quiteria, tous, sont venus pour
nous aider. Ils venaient le matin et retournaient le soir.
M. Dumolard est reste avec nous a partir du cinquieme
jour; il se chargeair des enfants et nous aidait aussi dans
les confessions. M. Ferro est resti, lui aussi, deux on trois
jours. Beaucoup de confessions gendrales, quelques restitutions, !a cessation de quelques scandales, la paix rdtablie
en quelques menages, la confession de personnes qui ne se
'confessaient plus depuis huit, dix et jusque vingt ans, la
reconciliation d'eLnemis. voila, en rdsumi, le fruit visible
de cette mission.
II y a eu des cdr4monies tres touchantes. La procession
et benediction des enfants a &t6 vraiment charmante. La
procession au cimetiere a t6 tres 6mouvante. Pendant
le sermon et quand on entrait au cimetidre, tout le monde
pleurait. La consecration au Sacre-Coeur et celle
i
la sainte
Vierge ont ete tr4s pieuses et tres touchantes aussi.
Pendant tout le temps de la mission, Paffluence itait
grande. L'eglise dtait petite pour contenir tant de monde,
parce que des paroisses voisines venait beaucoup de monde.
Ce qui nous a dtonne, c'est I'empressement des hommes. 11s
venaient le matin et l'apres-midi toujours, invariablement.
C'itait bien idifiant d'entendre, quand ils venaient a
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l'eglise le matin, ces voix males et fortes entonner, en
route, les cantiques de la mission, dont L'cho, en remplissant l'espace, se perdait au loin dans les ravins de la montagne.
Le 15 septembre, eut lieu la conclusioq : le matin, communion gindrale, l'apres-midi, benddiction papale et les
adieux. Environ cinq cent cinquante personnes ont requ
Notre-Seigneur. Ce nombre ne parait pas grand, mais on
dolt remarquer que la population de la paroisse n'arrive
pas Asix cents personnes, en comptant les enfants. Pendant
tout le temps de la mission, beaucoup de monde a fair la
sainte communion.
On m'avait averti que tout le peuple s'6tait entendu pour
nous accompagner jusqu'a Santa-Quiteria. Afin d'dviter une
telle manifestation, nous avons fait venir une voiture pour
nous y conduire. Elle devait nous attendre a 2oo m6tres
de l'eglise et quand le sermon des Adieux serait fini, tandis
que le peuple chanterait un cantique a 'eglise, les missionnaires, chacun de son c6td, devaient s'6chapper dans la direction de la voiture, sans rien dire a personne. C'etait la consigne. Decette maniere, quand le peuple, son cantique fini,
viendrait chercher les missionnaires, ceux-ci seraient deja
loin. Eh bien, vous allez voir comment tout ce plan a
6choui.
L'dglise ne pouvait pas contenir tout le monde qui s'est
pr6senti. Au dedans, on etouffait et ceux qui dtaient dehors
et voulaient entrer i toute force, poussaient rudement
devant les portes ceux qui les avaient precedds. Enfin, on
commenja les exercices du soir : le chapelet, le Te Deum,
la benddiction du saint Sacrement, le sermon sur la perseverance, et la binddiction papale. Apres cela, le missionnaire commence la petite allocution d'adieux, tres simple
et tres courte. Le peuple alors commence a pleurer. Ce sont
d'abord des grosses larmes silencieuses; aprbs, on sanglotte;
apres, on crie; entin on crie tellement que la voix du mis-
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sionnaire se perd au milieu de ce vacarme. Les hommes
crient plus haut que les femmes. Bref,.Ie pr&dicateur se tait
sans terminer son allocution. II descend de la chaire tt
s'empresse de gagner la porte, enfin d'aller au rendez-vous.
Mais ii est empechh par les hommes : ceux-ci le saisissent,
1'embrassent, I'arrosent de larmes, en criant toujours. II se
debat au milieu de tout ce monde-l. .I voit ses confreres
&galement assieges, entoures, icrasis par .cette avalanche
humaine. Enfin, apres des efforts inormes, nous voili sortis de l'eglise, mais tout le monde nous environne, nous
accompagne etnoussuit, en gemissant, au milieu de nuages
de poussiere.
Quand nous sommes arrives a la voiture, elle tait.dej
environnie d'une foule de monde; c'taient des .hommes,
des femmes, des enfants de toute classe et de toate at6gorie. Tout ce monde veut nous embrasser .encore une fois.
On pleure encore i chaudes larmes, on nous embrasse.
Enfin, nous sommes installds dans la voiture; elle commence a marcher, mais ires doucement, pour ne pas blesser
le monde qui est IA, devant elle. On s'6loigne enfin, en
criant : Au revoir, au revoir. Priez pour nous;.et nous,
nous prierons pour vous. .
S

P,-P. LEITAD.

Apris avoir transcrit ces consolants r6cits venus du Portugal, nous devons mentionner un affreux attentat qui a eu
lieu le i" fivrier a Lisbonne, contre la famille royale. Le
roi Carlos I"e et son fils aind, le prince heritier, ont.dte mortellement atteints; son second fils, Manuel II, a etd proclame roi de Portugal apris 'attentat.
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IRLANDE
DUBLIN; PHIBSBOROUGH, SALNT-PIERRE
(Trad. dela. brochute.Phibtkoro' Baqar, i9o7, p. 8).
Dans un. pric.dent nume•o des A males, nous. avou.- indiqui les
belles ocuvres religieuses qui fleurissent i I'eglise Saint-Pierre, desservie par les Prtres de la Mission, dans Ie quartierde Phibsborough
i Dublin. C'est sur le.diveloppememt materiel de. centemaisom et de
son eglise que nous donnerons aujourd'hui quelques indications.

Quelle etait 1'ancienne dinominatiom de l'emplacement
me oii s?616vemaintenant 'l:glise:Saint-Rierre-dePhibsboro'; comment s'appelaient ses;environs immadiats, c'et
chose bien difficili fixer de-mani&re certrine. WM.
F. Falkiýser, dan& son. Histoirede- h3
pital: royal, dit que le- districtfut namm •Phibsbor', dupeuple qui vivai surlesbords
du bois. de Saluir, lequel setendait depuis Oxmamnowr
jusqu'auprsde lalocalitd connuemaintenam sousle nor
de Phibsboro!l Ce peuple tait celui des-Phipoes ou:Fairpoes,, Anglo-Normandsi, et a grands pillards des terres
d'Ostman ... EPautiAre,.pendant quelquetemps, ce territoire
fut-il une portion du.domaine dua . PrieurE de la SainteTrinitd a oLdtl' a Abbaye Sainte-Marie r4D'anciens.baur
et titres de proprids~paurraient nou&Ale r6vider, s'il porait
dans les ages.pisodents quelque nom qui le distinguAt des
localitis IL pluavoisinesi LeRev%C- J. Mac Cready, dans
son Dablimstreet names, (Hod•es et: Figgis, 1872), fair
remonterle.anm,actuel - qui s'ecrit:Phippsborough- a
a'annie iTg7t oi, diit-i, le district futappel ainsidEdouardPhipps,. le: quatribme. fils de: Richard Phipps (de Kil-

mainham), qui, moarut en 1629..Edonard Phipps acquit
probablement, ccutepropried vers; t79o, et luiidonna son
nom de famille. Etrangecoincidence! ce. nom ressemblea
celnuides ancien, baadits.qui, aunt moignage de M. Fr6i&3
ric:Falkiner, y habit6rema•iune date anterieure. Les noms
de voisinage sont Glasmanogere, maintenant-Constiutior
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Hill, qui s'ktendait probablement assez loin le long de la
grande route menant i Glasnevin. A 'quest, en 1728, nous
avions Grange Gorman Lane v. - La a Prussia Street
commenca en 1765- elle s'appelait Cabragh Laneen 1756.
L' g Anghrim Street ,, porta jusqu'en 1791, le nom de
a Blackhorse Lane .. Naturellement, la a Cabra Road ) est
de date tris recente. La o Circular Road 3 ne fut ouvene
qu'en Soo, bien qu'il y eit 1a, auparavant, une sorte de
passage marque sur la carte historique de 1770.
Tout le quartier, dont Phibsboro' etait le centre, e6ait
regardi comme appartenant, au commencement du dixneuvieme siecle, a la paroisse de Saint-Paul, Arran Quay,
quoique, en rdalitd, la population de l'endroit fit composie
des habitants de quatre paroisses differentes, qui, itant si
iloignes de leurs iglises paroissiales, ressemblaient fort &
un troupeau sans pasteur. Quand le docteur Russell etait
curi de Arran Quay, le Feuple du district de Phibsboro
avait acquis une celebriti pen enviable par les disordres de
tout genre dont il s'etait rendu coupable. Les maisons n'y
etaient pas des modEles de foyers catholiques. ll n'y avait
dans le voisinage aucune ecole catholique. Et, malheureusement, pr&s de Blackquiere Bridge, quelques annees
avant 1822, fut itablie, pour garcons et filles, une icole
libre protestante soutenue dans un but de prosilytisme par
la a Kildare Place Society a au moyen des riches subventions que cette socidtd avait reques du Parlement. II y avait
alors, nous dit-on, une centaine d'enfants catholiques sur
le registre de cette ecole, ce qui faisait ainsi grand tort i leur
foi. Le Rev. J. Lawlor, z7.6 curi de Saint-Paul, eut beau
faire d'innombrables visites aux parents de ces pauvres
enfants pour leur persuader de les retirer d'une ecole si
dangereuse a leurs croyances, tout fut sans effet. II etait
evident que, sans une dcole catholique qui attirit i elle le
peuple, on ne pouvait rien faire pour changer ce deplorable
6tat de choses.
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Enfin, quelques laiques catholiques se saisirent de l'affaire. et formerent un comit pour rechercher la ligne de
conduite i suivre. Le resultat de leurs diliberations fut la
dicision prise le 22 octobre 1822, de batir une ecole libre
catholique pour garqons et filles. Un mois apris, on resolut d'elever aussi une chapelle catholique avec le consentement du docteur Russell, curd de Saint-Paul, qui n'hbsita
pas a I'accorder. Les salles s'ouvrirent en septembre 1826,
pour des classes de cat6chisme du dimanche. En f6vrier
de l'annee suivante, un maitre d'6cole fut engage, et un
cours journalier fut commence pour les enfants des deux
sexes. Un membre du comite laique, accompagne du maitre
d'6cole, se rendit chez les parents qui envoyaient leurs enfants aux icoles de propagande protestante : le resula: fut
d'amener bient6t deux cent trente garcons et cent soixante
filles aux classes catholiques. Les enfants itaient done
sauves.
Le comite consacra alors ses efforts i obtenir un pretre
qui se chargeAt de I'oeuvre; entreprise qui n'6tait pas
exempie de difficultd, comme on le constata. Le Rev.
W. Young et le Rev. W. Cavioll furent amenes a accepter
cette charge et furent les deux premiers pretres de I'endroit.
Ils transformerent l'etage supbrieur de I'ecole en une chapelle de 25 pieds de haut, avec deux galeries superposdes.
Tout le batiment comptait 8o pieds sur 32, dont 20 servaient de demeure aux deux pretres, avec une sacristie, un
cabinet de lecture, une chambre pour le maitre d'dcole et
une cuisine. Le rez-de-chauss6e, haut seulement de to pieds,
fut rdserve aux classes. A la chapelle, pour la premiere fois,
le dimanche de la Sainte-Trinit6 1827, tut celdbrd le saint
sacrifice de la messe. A ce moment, le cure de Saint-Paul
etait le docteur Coleman, successeur du docteur Russell,
mort le r8 decembre 1825. Quand le docteur Coleman fut
transfdrd A Saint-Michan, en 1828, il eut pour successeur
le docteur Yore.
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En 1838, avec I'entiere approbation de l'archevique, du
docteur Murray et du docteur Yore, les 6glises et les coles
furent remises entre les mains des Peres de Saint-Vincentde-Paul. Le pretre en charge au moment du transfert etait
Ie P. Fox. MM. Mac Namara et Hand furent les premiers
pritres designes par les supirieurs de leur Congregation
pour s'occuper de la nouvelle oeuvre. Quand ces messieurs
furent bien itablis a Phibsboro', et que les services de l'iglise
eurent recu de grandes ameliorations, le petit edifice se
irouva bient6t insuffisant pour l'agglomeration croissante.
Aussi en 1841, commenia-t-on a poursuivre 'acquisition
d'un terrain plus etendu. Un meeting public cut lieu, qui
fat quelque chose de bien remarquable a cetre 6poque.
Depuis deux cents ans, c'itait le premier meeting public
preside par un lord-maire catholique de Dublin. Ce lordmaire, a peine est-il necessaire de le dire, etait le grand
O'Connell. Le meeting -

pour ce temps-la -

fut un grand

succes au point de vue financier, et eut pour risuhat
Pagrandissement de l'eglise sur une longueur de 43 pieds.
En 1843, de nouvelles salles de classes furent baties, et le
parquet du premier etage disparut, laissant a la chapelle
une hauteur de 35 pieds au lieu de 25. Pendant les annees
qui s'dcoulerent entre 1844 et 1847, on bAtit le presbytere;
la facade et les ailes furent entreprises en i85o et terminies quelques annies plus tard. Dans la suite, on drigea le
sanctuaire et les transepts actuels sur l'emplacement de
'ancienne 6cole. Un magnifique exemple de d6vonement
a la cause de la religion et i I'honneur de Dieu, fat doonn
par les hommes, les femmes et les jeunes gens qui, volontiers et joyeusement, consacraient dimanche apres dimanche
leur temps et leurs forces l'oeuvre des queies (penny-collections), organisees pour la construction de cette eglise a
diffirentes ipoques. Avec la foi caracttristique des catholiques irlandais, ils comprenaient qu'ils etaient en train de
bitir une demeure non pour Ihomme, mais pour Dieu.
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La belle chaire elevee dans les derniares annees fut consacrie i la m6moire da P. Roche, dont les gendreux sacrifices
en faveur de PAssociation du Sacr6-Caeur, 6taient un prcieux souvenir pour les vieillards de Phibsboro'.
Comme le temps s'ecouiait et que MM. Burke, Dixon.
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EGLISE SAINT-PIERRE

Mac Bride, et les autres vieux pretres de Saint-Pierre,
avaient tout fait pour favancement spirituel du voisinage,
on senit qu'iA fallait mettre a exdcution les nobles desseins
de M. Mac Namara pour la construction d'une imposante
6glise. Aussi, en 1902, M. Hickey, supdrieur de SaintPierre, resolut-il, en suivant le meilleur avis, de faire un
grand effort pour compl6ter I'ouvrage. Un grand meeting
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public fut organist, qui devint I'un des plus remarquables
meetings de charit6 tenus depuis bien des annees &Dublin. S. G. Mgr Walsh, archeveque de Dublin, le prdsida. Au cours d'une allocution remplie des plus grands
eloges sur l'ceuvre des Missionnaires de Saint-Vincent-dePaul en Irlande, Sa Grandeur prononca ces paroles : u Siedil bien a notre honneur qu'au milieu du perfectionnement
et du progres gdneral qui s'operentpartout autour de nous,
il y ait, dans cette paroisse, qui est sous bien des rapports
rendroit le plus en vue de tout le district, un edifice semblable a cette eglise; un edifice qui contienne, dans un pdnible et inconcevable milange, un travail relativement ancien et un autre relativement nouveau, et dont une partie
represente differents styles d'architecture, tandis que Pautre
n'appartient meme a aucun style connu? n D'autres orateurs traiterent aussi Ie mmme sujet et exprimerent 1'espoir que l'ouvrage allait 4tre mene a bonne fin. La reponse
a cet appel des Missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul fut
des plus gnereuses. Unesouscription futouverte. Sa Grandeur donna ioo livres (2 5oo fr.), et mnme, se surpassant en gindrosit6, promit encore 4oo livres, quand on construirait la nouvelle fleche. On compta egalement d'autres
g6nereuses souscriptions de i ooo, 6oo, 2oo, ioo, et bon

nombre de 5o livres chacune. En mdme temps, furent remises en vigueur les a penny-collections : ainsi, les missionnaires lazaristes furent grandement encourag6s a continuer et a completer leur oeuvre.
L'eglise maintenant est achevee dans ses parties essentielles. Mais il y reste encore beaucoup A faire sous le
rapport de la decoration et de l'embellissement. Les missionnaires lazaristes esperent, avec confiance, que la meme
bonne Providence qui les a aides jusqu'ici leur permetrra,
a l'avenir, en touchant en grand nombre les coeurs gdndreux, de rendre leur iglise digne en tous points de
la gloire de Dieu, et d'en faire un ornement de la metro-
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pole Dublin, et un monument durable de la foi et de la religion catholique en Irlande.

ESPAGNE
FONDATION DU COLLEGE DE LIMPIAS
(Annales.de la Mission, edit. espagnole, annee 19o8, p. 63. Trad.)
LIMPIAS, bourg de la province de Santander (Vieille-Castille;
Espagne septentrionale); district, et i 7 ou 8 kilometres sud de
Laredo, sur la rive droite du fleuve Ason. I 020 habitants.

I1 y a dix on douze ans que, pour donner plus d'importance A leur petite ville de Limpias, plusieurs hommes de
coeur rdsolurent d'y fonder un college de garqons, utilisant
a cet effet les produits de quelques fondations laissdes depuis bien des annees par des personnes du pays.
Dijr, un ordre royal du 3o novembre 1883 avait d&clare
sans application les finscharitables de ces fondations et decidd que les rentes seraient destinees i la fondation d'un
college. Sur cette base, mais voyant querien ne se dicidait
en favear du projet, quelques messieursde la ville s'adressrent an gouverneur, don Gaspar Zunzanegui, afin, par
lui, de faire aboutir cette affaire et, cet.effet, le I3 juin 1892,
le maire et son conseil municipal lui accorderent pleins pouvoirs. Alors, le gouverneur traita A Madrid avec M. Arnaizvisiteur de la Congregation de la Mission en Espagne;
et il fut decide que les fils de saint Vincent de Paul iraient
dans cette petite ville, ou on leur construirait un college,
sans autres charges que celles inherentes i leurs fonctions
et qu'ils recevraient aussi une pension annuelle.
Le 19 septembre 1893, arriverent i Limpias, pour commencer cette oeuvre, MM. Santos Crespo, Angel Moreda,
avec deux frbres coadjuteurs, sous la direction de M. Angel
Martinez. Uls trouv6rent le college en assez triste dtat et,du-
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rant les derniers jours du mois de septembre, ils eurent i
pourvoir a tout ce qui 6tait matdriellement n6cessaire pour
l'enseignement. Leur zele fut couronni de succes et, Ie
i" octobre, on put ouvrir le college qui fut agreg6 rlastitut provincial de Santander. Ce jour-la entrerent au college douze elIves, lesquels, par leur correspondance aux
soins incessants de leurs professeurs, ont 6t le point de depart de la situation honorable de ce college; ils ont meriti
les eloges de la commission officielle qui vint de Santander
pour les examens at. qui donna a tous les lives des notes
superieures a celle de Aprobado, montrant-paris le jugement favorable qu'ils portaient sur le collige de Limpias.
Pendant le cours des mdmes anndes t893-•i94, on semit
rimpirieuse necessitd d'un local meilleur pour l'hygiine
•
pour 1'enseignement pratique; on modifia la distributioa
interieure du college et on 6tablit, au reazde-chaussee, une
petite chapelle publique. On resolut d'embrasserpour l'enseignement tous les cours du baccalaurear. Pour ce. motif,
on acheta un petit cabinet de physique, on commenqa i
former ceiui d'histoire naturelle et; en cons6quence, on
augmenta le nombre des professeurs.
Les peres de famille, voyant qu'au college de Limpias on
trouvait un centre completd'Education, favoriscrentde tout
lear pouvoir le zele des professeurs. Or, dans le cours
suivant de 19894 A .895, le nombre: des; lBves tripla, et o
peut dire que depuis cette date le college fut-toujours plein.
Avec laugmentation du personnel des 61ves et les exigences de l'enseignementi tous furem: convaincus que le
local atait insuffisant; on chercha a y remidier par des
ameliorations intirieures, mais on n'abomuit pas
l.un
rsultat suffisant. H fallait un autre immeuble. Mais on y
trouva d'abord des difficultsi
Le collg comptait trois ans et demi d'existence quand
le probl6mea fut resolu d'une facon providentielle:.don Jose
Maria de Alvarada offrit un terrain, convenable pour un
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college, et des conditions avantageses. Le 23 fevrier 1897,
on fit done .acte d'achat entre ledit propri6taire et M. Hellade Arnaiz, visiteur de la Congrigation de la Mission en
Espagne.
Si la constante maxime des fils de saint Vincent de Paul
est de ne pas devancer la Providence, ils ont obligation de
la suivre quand elle leur est manifestement declaree. Dans
ce but, M. Arnaiz, vouiant mettre la main a 'ceuvre, signa,
le 20 avril 1897, une circulaire pour inviter les habitants de
Limpias a une souscription dont le produit permettrait de
procederala construction du college si desire.
On vit alors, bien manifestement, que les protestations
d'affection et d'interet n'etaient pas de purs compliments. La
reponse a une seconde circulaire du 15 aoiit 1899 le prouva
encore.
La somme recueillie grace A la ginerositd des donateurs s'eleva A 48750 pesetas. Tout le reste, jusqu'a con"
currence de 145 joo pesetas a idt la charge de la Congregation de Saint-Vincent-de-Paul. (La peseta, un franc.)
Le 15 f~vrier 1898, on commenca les constructions. Le
travail continua sans interruption pendant que, dans la
maison-collge, chacun s'appliquait, autant qu'il etait possible, A l'oeuvrede :l'ducation et de I'instruction des-eleves.
L'difice 6tant couvert et les travaux interieurs assez
a ancCs, on decida que les examens auraient lieu dans le
nouveau college, evitant de cette maniere le travail et les
difficultes de chaque annie pour cene circonstance. Dieu a
beni les travau de l'annee, car MM. les professeurs de
1'I nstitut se d&clarirent hautement satisfaits et nous laisserent
tres contents aussi.
A l'ouverture-des cours de la derniere annie, nous nous
dtablimes definitivement dans le nouveau local, riunissant
nos efforts pour rdpondre a la confiance des families qui
nous confient leurs enfants.
Plaise A Dieu que, dans le reveil deligieux, scientifique et
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industriel de ce pays, figure le college de Saint-Vincent-de.
Paul de Limpias comme un foyer de vie pourla population
au milieu de laquelle nous sommes.
L. S., C. M

POLOGNE
RECIT DE VOYAGE EN AMERIQUE
PAR M. SLOMINSKI,

PRtRE DE LA MISSION,

VISITEUR.

(Annales polonaises, Rociniki, etc., 1907, p. i et suiv.; traduction.

Le samedi 5 septembre 1906, je quittai Cracovie et le
lendemain soir j'etais a Breme. Le lundi se passa A prendre
les billets, et A enregistrer les bagages; le mardi 18, a sept
heures du matin, je pris le train pour Bremerhaven. En
une heure et demie j'etais au bateau. C'etait deja le
deuxieme train qui amenait des voyageurs pour PAmerique,
lesquels devaient tous partir avec le meme bateau. Aprs
nous vint encore un troisieme train, lui aussi, plein de
voyageurs. Du train je me rendis tout droit au bateau
gigantesque le Kronpriný Wilhelm. C'est un 6norme batiment avec quatre chemindes, celles-ci etaient deji en pleine
fonction, pendant que, sur le pont, la musique du bateau
jouait une marche entrainante qui semblait inviter les voyageurs en sortant du train a entrer de bon coeur sur la mer,
cette mer dont les flots avaient deja englouti des milliers de
victimes : malgrd cette marche joyeuse, tous en s'embarquant paraissaient graves et serieux. Les foules continuaient
A affluer des trains vers le bateau, et il paraitrait impossible
qu'un navire put contenir une pareille multitude; mais
celui sur lequel je monte peut contenir facilement cette
foule qui compte plus de deux mille hommes.
Cest en effet un bateau gigantesque; dans l'eau il est
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submerge de plus de 7 metres, et au-dessus de l'eau il y a
deux etages qui forment les cabines; il a une longueur de
220

metres, et jauge I5 ooo tonnes. Ce monstre a besoin de

soixante-dix wagons de charbon pour vivre d'ici jusqu'aux
rivages d'Amdrique, et pour le manceuvrer P'quipage est de
plus de quatre cents hommes.
A onze heures et demie du matin, la puissante machine
commenge A pousser lentement la masse gigantesque an
large du Weser, vers la pleine mer, et nous nous eloignons
tranquillement des rivages de 1'Europe.
Un voyage en bateau n'est pas si incommode qu'on se le
represente d'ordinaire. Pour ce qui regarde le service, le
logement et la nourriture il y a meme de notables avantages.
L'air de la mer est tres bon, tres pur et exerce une heureuse
influence sur la sante.
L'espace immense de la mer qui s'etend au loin nous
rappelle la puissance du Createur; et le soir, quand le ciel
est 6toile ou que la nuit est eclairde par un superbe clair de
lune, la pensee s'l16ve vers Dieu. Le mal de mer, qui est
l'pouvante de tous ceux qui s'embarquent, est vraiment
desagriable et importun, mais ce n'est pas une maladie
mortelle; ii ne dure que quelques jours et n'atteint pas ceux
qui prennent des precautions.
Les orages en mer, dont nous avons eu deux pendant
notre traversde, ont ceci de bon, c'estqu'ils portent l'homme
a prier avec plus de ferveur, car on n'est jamais plus expose
que quand le bateau est en pleine mer. Notre KronprinT
Wilhelm arriva en plein ocean Atlantique des la nuit du
19 septembre.

Le matin, nous nous dtions arrdtes A Southampton port
anglais, oi j'ai admire les beaux rivages de l'Angleterre et
la charmante ile deWight. Vers le soir, nous nous arr&times
dans le port de guerre franqais, Cherbourg, o& j'ai admire
la magnifique forteresse; la nuit, nous fOmes de nouveau
en plein ocean, sur lequel nous avons vogu6 pendant six
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jours, en parcourant l'espace de 3 too milles, cela fait par
jour environ 55o milles.
Le 25 septembre, le matin de bonne heure, il y avait sur
le bateau une grande agitation, car de loin on apercevait
deji les sommets des a gratte-ciel o, comme on les a
surnommes, c'est-a-dire des maisons d'une hauteur gigantesque de New-York. A cette vue, la joie s'emparait de tous
les passagers. Je regardais les pauvres emigrants, allant
comme a une grande fete, les visages rayonnants et heureux,
applaudissant quand on approchait des cotes d'Amdrique;il
semblait qu'ils avaient ddej dans la main ce pain delicieux,
pour lequel ils &eaientpartis de leur patrie. Cela me donna
a penser, car je me disais que plusieurs d'entre eux, au lieu
de I'abondance qu'ils cherchaient, y trouveraient peut-otre
la misere, que plusieurs retourneraient dans leur pays, et
que d'autres enfin trouveraient peut-&re en Amirique le
pain materiel, mais tomberaient dans la misere morale.
Nous abordons; je cherche au milieu de la foule qui
attend sur le quai l'arriv6e du bateau, pour voir si un de
nos confreres ne se trouverait pas parmi eux, et j'ftais diji
devenu un peu inquiet, lorsque j'apergois MM. Glogowski,
Waszke et Konieczny, qui tous ensemble faisaient des
efforts pour me distinguer surle bateau. Nous nous saluons
avec tendresse et nous nous rejouissons de nous revoir. Je
voyais done enfin rAmdrique, et en particulier 'Amerique
polonaise et l'ceuvre de nos confreres, au milieu de nos
compatriotes.
Ii y a en Amrrique environ trois millions de Polonais.
Quand notre pays fut reduit en esclavage, c'est alors que
commenqa I'migration des Polonais. Ils affliaient tous
vers cette terre de liberti. Cependant, dans le commencement, l'emigration &taitpeu nombreuse, mais vers 1840, i
l'epoque oh sivissaient l'oppression prussienne et moscovite, et, dans la Galicie,la misere, c'es-t aln , Mnrot, que les
Polonais quitterent leur patrie en masse, et, emports par le
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courant gineral prirent en foule le chemin de l'Amerique,
pour y chercher du pain, mais avant tout la liberte.
[Is s'etablireat d'abord dans la rigion mdridionale, dans
le Texas, mais ensuite il y eut un courant vers les grands
lacs, dans la region septentrionale, oh il y a encore a present le plus grand nombre de Polonais. D'apr6s la statistiquede 9oo, le nombre des Polonais dans les provinces des
grands lacs etait: dans I'Etat de Wisconsin, 158945 ; dans
celui d'lllinois, 339745; dans celui du Michigan, 141 83o;
dans celui de Pensylvanie, 35oooo; et dans celui de NewYork, 34000ooo.
Beaucoup aussi, en arrivant en Amerique, ont trouve du
travail et du pain dans les provinces orientales, et c'est
pour cela que I'on rencontre, li aussi, un bon nombre de
Polonais. Le nombre total des Polonais'dans les Etats orientaux 6tait, en 19oo, x-26o 54o.
Beaucoup de nos compatriotes out trouve en abondance
le pain materiel, car presque tous ont un tr6s beau a gagnepain n, mais ils souffrent de la faim spirituelle. Dans les
premiers temps, il y avait rarement un pretre parmi tux.
Ils avaient demandd des pr6tres polonais pour les -ssister
dans leurs besoins spirituels. Les pretres demandes arriverent et, pleins de zele, ils commenScrent par bitir une dglise
pour les Polonais. L'esprit religieux s'accrut continuellement et arriva mame Aun tel point que la statistique de 19o6
rapporte que les Polonais, dans lAmirique du Nord, ont
etabli cette ann6e-la soixante-sept nouvelles eglises ou paroisses polonaises et presque autant d'ecoles; dans trentesept paroisses, les vieilles eglises ont iti remplacies par
de nouvelles. De meme, pour les institutions de bienfaisance, ils ont depensi plus de 3 millions de dollars ( 5 millions de francs). On a encore constat6 qu'il y avait cette
annde plus de cent pretres polonais en Amirique.
L'administration de I'Eglise, sous le rapport du matdriel,
est celle-ci : chaque paroissien paye une taxe la paroisse.
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Chacun donne selon ses moyens, un demi-dollar par mois
on plus; le dimanche et les jours de fetes on paye pour use
place i l'glise o,io dollar (environ 5o centimes). Outre
cette contribution, on fait encore, d'ordinaire, une quete
dans l'glise pour le', besoins extraordinaires de la paroisse.
Chaque fois, on donne des sommes considerables qui servent a 'entretien du pretre en m6me temps que pour l'eglise.
Les Polonais, pour laplupart, payent volontiers cette contribution parce que l'argent ne leur manque pas.
Donc, sous le rapport matdriel, 'Eglise s'est heureusement
developpee parmi eux; mais il n'en est pas de mdme pour
Plintrieur, les besoins des ames.
I1y a, il est vrai, beaucoup de Polonaispleins de zele, qui
frequentent volontiers les iglises et vont recevoir les sacrements; c'est avec grande consolation que je voyais partout
les fideles s'amasser dans les eglises. Mais 1 ou le champ
de ble est abandonni, l'ennemi seme l'ivraie, et la jette
d'autant pluslibrement quand les gens preposes la moisson
dorment ou s'occupent a autre chose. Le tourbillon des
fabriques, la soif du dollar qui dirige tout en Amerique,
jusqu'a faire tourner la t&te, les mauvais exemples suffisent
pour que beaucoup de Polonais se ditournent de l'Eglise.
II est facile de comprendre les raisons que donnent les
Polonais pour, avoir un pretre de leur nation, avec lequel
ils puissent toujours parler avec un coeur ardent en polonais, de l'etat triste de leur patrie commune, Ia Pologne.
Ils d6sirent de m6me avoir, au milieu des etrangers, une
paroisse propre ou ils puissent se rdunir; et ils sont si fortement attaches Aleurs habitudes, qu'il en a meme dicoul
des difficultes.
I1 y a eu parmi eux des esprits pen raisonnables, lesquels
disaient qu'ils ne voulaient pas comprendre un evaque ou
un pr&tre 6tranger; qu'ils voulaient ddsigner eux-memes
leurs dveques et leurs pasteurs, et qu'ils les payeraient euxm"mes de leur propre argent.
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Un pretre polonais, semble-t-il, les a secondis pendant
quelque temps, excite par l'orgueil et la cupiditd. Cest
pourquoi, malheureusement, 1' a Eglise ind6pendante 3,
c'est-a-dire le schisme des Polonais en Amerique, a itabli
des paroisses qui ne sont point unies a I'6veque catholique,
mais dependent de Pimposteur. II y a, helas, quelques
paroisses qui sont dtablies dans ces conditions; mais c'est
un mal pour nous catholiques et une honte pour les Polonais.
II aurait fallu.le ripiter continuellement aux autres pendant une mission, mais ii n'y avait pas encore de mission
polonaise en Amerique. C'est pourquoi on nous appelle
afin d'aller travailler au milieu des n6tres pour soutenir la cause de la vdritable Eglise et la cause de la nation
polonaise.
On a hesit6 longtemps avant d'6tendre les oeuvres de la
province polonaise jusqu'au delt de rocean; mais convaincus que c'6tait la volont6 de Dieu et que saint Vincent luimime ne serait pas rest6 sourd a un semblable appel, trois
missionnaires partirentpour 'Amerique; c'6taient MM. Glogowski, Waszke et Trawniczek. Ils s'embarquerent le I9 novembre 1903, et, aussit6t apres leur arrivee, ils commen-

cerent par donner une mission avec grand succ6s dans une
paroisse polonaise de la ville de Brooklyn, pres de NewYork.
A peine venaient-ils de terminer cette mission que
Mgr Tirney, 6veque de Hartford dans PEtat de Connecticut,
les appela pour s'etablir dans son diocese et y exercer
l'oeuvre des missions. Comme point d'appui, il leur offrait
une paroisse polonaise a New-Haven, ville comptant un
nombre total de cent vingt mille habitants, et situde au
nord-est de New-York, A une distance de 140 kilometres.
Les missionnaires partirent done pour cette ville, et ils y
furent requs par Mgr l'eveque lui-meme, qui 6tait venu
expres de Hartford dans ceite intention.
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Le 1i"janvier 1904, nos confreres prirent possession de
la paroisse. C'etait, a cette ppoque, une petite paroisse comptant en tout huit cent quarante Ames. L'dglise etait un local
qui, au commencement, avait servi de magasin d'epicerie.
La maison qui servait de cure etait vieille et trop etroite
pour trois pr&tres. De plus, helas! il y avait, parmi les fideles, des discussions, ce qui arrive souvent li-bas. Aussi,
dans les commencements, tout n'6tait pas rose pour les
missionnaires. Mgr l'iveque leur avait donn6 cette paroisse
avec l'obligation de donner deux missions, Pune a Derby,
situd a plus de io milles(16 km.) de New-Haven, et rautre
a Perryville, distant de 5o milles (80 km.).
Les confreres s'y rendent pour donner des missions, et
pour le reste, ils travaillent a New-Haven, dans cette petite
maison que j'ai visit6e maintenant. Je savais combien ilsse
devouent dans cette ville. Mais bient6t il fallut songer i
bAtir une eglise, et pour cela il fallait eveiller I'attention des
paroissiens.
Dieu a merveilleusement seconde leurs desseins au milieu de circonstances si difficiles. Des le debut, nos confreres se sont fait aimer du peuple et, pour cela, le peuple
contribue volontiers A donner pour Ilglise. Dernierement,
il s'est offert I'heureuse occasion d'acheter une iglise deji
toute preparee pour les protestants suedois, et avec l'Pglise
il y avait encore une cure; le tout bien situd dans une des
rues principales de la ville. On acheta doncl'eglise et la cure
ensemble, comme propriete de la paroisse polonaise pour
la somme de 24 ooo dollars (7ooo dollars comptant, le reste
sur hypoth&que).
L'iglise fut solennellement b6nite le 23 novembre 1904,
et, depuis lors, les Polonais de New-Haven sont dans leur
propre eglise. Elle est batie en style roman et bien ornie;
il y a aussi de belles orgues, et de la place pour un millier
de personnes. Le nombre des Polonais augmente aussi, car,
a present, ii y en a plus de deux mille. Ils travaillent dam

-

269 -

les fabriques de fusils et d'armes, quelques-uns habitent i
la campagne et cultivent la terre dans les environs de la
ville, et tous s'y trouvent bien.
En dehors du travail dans cette paroisse, et des deux stations de mission mentionnees plus haut, les confreres sont
continuellement en mission ou occupes comme aides dans
les autres paroisses.
Leur petit nombre ne suffit done plus a tant de travaux,
et c'est pourquoi, deji au mois d'ao~t 90o5, deux autres
confreres vinrent i leur secours, et au commencement de
1906, trois autres vinrent encore s'ajouier aux derniers, car
diji les maisons allaient se multiplier.
(A suivre.)
NEW-HAVEN est une ville de rEtat de Connecticut (rigion nordest des Etars-Unis), chef-lieu de comte a 56 kilometres sud-sudouest de Hartford; grand port de commerce sur la baie de m8me
nom, a l'embouchure de trois petites rivieres, le West-River,
le Quinebaug et le Mill; gare initiale de irois voies ferrees;
62 880 habitants en i880,
Jusqu'en 1873, New-Haven fut. concurremment avec Hartford, capitale du Connecticut; mais, a cette 6poque, par suite
d'un amendement a la constitution, Hartford resta seule le siege
du gouvernement. Neanmoins, New-Haven est devenue par son
commerce et son industrie, aussi bien que par sa population,
la principale ville de l'Itat. C'est une belle et grande ville etablie en plaine, entre la mer et une ceinture de collines et dominde a 1'est et A I'ouest par deux rozhrrs entierement nus,
l'un de I o, l'autre de 120 metres Apic. Elle couvre un espace
de plus de 6 hectares. Ses rues larges, ses avenues, ses promenades son abondamment orn4cs de plantations.
Le port est bien abrite contre les vents, mais il manque de
profondeur et on a df construire deux jetdes, l'une de 5oo, I'autre de t ooo metres pour operer des chasses de deblai. II a un
service quotidien de bateaux a vapeur pour New-York; ii fait
un grand commerce de cabotage, surtout avec les Indes occidentales. - VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

ASIE
CHINE
VICAIRES APOSTOLIQUES

Dans les vicariats apostoliques confids a la Congregation
de la Mission ou des Lazaristes :
Mgr Auguste Coqset, precedemment vicaire apostolique
du Kiang-Si miridional, a 6t6 promu par le Souverain Pontife vicaire apostolique du Tch6-ly m6ridio-occidental en
remplacement de Mgr Bruguiere, dec6de;
M. Nicolas Ciceri, pretre de la Congr6gation de la
Mission a &t promu dv6que in partibus du titre de Dansava -

Dansavensis sub archiepiscopo Edesseno -

et

vicaire apostolique du Kiang-Si mdridional, par bref de
Pie X, du 3 juillet 1907.
STATISTIQUE

Les sept vicariats apostoliques de Chine confids a la
Congregation de la Mission ont ensemble une superficie
d'environ 405 383 kilometres carres: c'est A peu pres la
surface de la France, mais un peu moins. v Sur cette vaste
itendue, on compte 71 millions de paiens; 26ooo hiritiques
ou schismatiques; 216 806 catholiques, dont z2 269 de
plus que I'an dernier. C'est vraiment un beau rdsultat pour
une seule annee. II y a en ce moment, pour I'ensemble,
32 655 catichumnnes, dont 20 175 hommes, 12 480 femmes;
61 44o enfants de paiens ont &t6 baptises dans I'annee. n

Ce sont les chiffres donnis par M. le Supirieur general
dans sa circuiaire du i"janvier 1908.
De leur c6t6, les Annales de la Propagation de la foi
(mars 1908, p. 135) publient les renseignements suivants :

TRAVAUX

271 -

DES MISSIONNAIRES

LAZARISTES EN CHINE

Nous recevons communication du tableau general de
I'tat des sept grandes missions chinoises dvangilisies par
les Lazaristes pour l'exercice 1906-1907.

Voici les plus interessantes donnees de cette statistique :
..
Nombre total des catholiques. ......
..
Eveques...................
Pr&tres europeens. .......
. . . ....
. .
Pr8tres indigenes. . . . . . . . . . ....
Filles de la Charit. . . . . . . . . . .. .
Maitres d'coles. . . . . . . . . . .... . .
.
Mattresses d'ecoles. ............
Eglises et chapelles. . . . . . . . . . ....
Seminaires......
.............
.
Seminaristes. ...............
Baptrmes..............

.. ..

268oo
6
56
13
r87
739
242
227
'4
440
90000

Le meme numero des Annales de la Propagation de
la Foi publie les indications gendrales qui suivent:
PROGRkS DU CATHOLICISME EN CHINE

On nous

6crit de Zi-Ka-Wei, le 19 novembre 1907:

x Une note publide la semaine derniere faisait espirer
que le nombre des catholiques de Chine depasserait bient6t un million.
v Cette conjecture est plus que rialisee, grace a Dieu.
Bien que la statistique de plusieurs vicariats apostoliques
pour l'annee courante ne nous soit pas encore parvenue, si
nous suppldons les chiffres manquants par ceux de Fan
passe, nous arrivons au total provisoire de i oo ooo chre-

tiens, auquel il faudrait ajouter la population catholique de
Macao, qui atteint au moins 2 ooo et l'accroissement des vicariats, dont nous n'avons pas encore le compte rendu. Cet
accroissement, a en juger par les exercices precidents, doit
etre d'au moins 7000 a 8ooo. La population catholique de:

-

272

-

l'empire chinois ne doit pas etre, a la fin de cette annie
1907, inferieure A i 040000.

II n'y a aucun vicariat apostolique qui n'ait A remercier Dieu d'un accroissement; le plus petit nombre est i7,
le plus fort est 14533(Pekin). L'augmentation globale (plus
de 67000), c'est-a-dire plus de 7 p. 1oo est bien encourageante. Si Fon se rappelle qu'il y a en Chine environ
i 800 pritres, dont

200o missionnaireseuropeens, c'estun

accroissement de 37 par pretre ou de 56 par missionnaire. *
Mais il faut se rappeler, en face de ce million de catholiques, le chiffre gineral de lapopulation pour la Chine proprement dite (sans compter la Mandchourie, la Mongolie et
le Thibet). Ce chiffre, d'apres Pestimation commune, est
d'environ 35o millions d'habitants.
LES CHEMINS DE FER EN CHINE

Tout ce qui peut concourir, ne fat-ce que comme moyen
materiel, au progr6s de r&vangdlisation, intiresse les missionnaires. A cause de cela, nous donnons les renseignements suivants, publids en 1907 par le Mdmorial diplomatique.
Voici le programme officiel du reseau des chemins de fer
chinois:
a Arrete par le ministdre des communications le 13* jour
de la 7' lune dela 33" annie de Kouang-Si (21 aoot

I907).

* La capitale, Pekin, est prise pour centre du riseau des
voies ferrdes chinoises. Ce riseau comprend quatre grandes
lignes partant de Pikin dans la direction des points cardinaux et comp!bt4ts par une serie de lignes secondaires.
o Les quatre grandes lignes sont:
SI. - La ligne du Sud, dejA construite de Pdkin a Hankeou, et en construction de Hankeou a Canton.
9 II. - La ligne du Nord, diji construite, de P6kin A
Kalgan (Tchang-Kia-Keou), qui sera prolongee jusqu'a
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Ourga (Kou-Loun), pour atteindre ensuite Kiakhta (TchaKo-Tou), sur la frontiere siberienne.
a III. - Celle de PEst, ou ligne de Kouan-Nceu-Ouai
(ainsi nommne de ce qu'elle franchit la passe de Chan-HaiKouan), qui va a Moukden par Niou-Chouang et se dirige
sur Sing-Min-Tin; elle sera prolongie d'abord jusqu'aTsiTsi-Hay, chef-lieu de la provinqe mandchourienne de HaiLoung-Kian, puis jusqu'a Aigoun.
" IV. - Celle de l'Ouest, qui va de PNkin a Tai-Yuen,
dans le Chansi, est construite paniellement, et en construction pourle reste. Elle se prolongera vers Si-Ngan-Fou, en
traversant la passe de Toung-Kouan, rejoindra Lan-TchouFou, au coude du fleuve Jaune, et atteindra lli.
Les quatre grandes voies ferrdes itablies par le programme
du ministere des communications, avec leurs prolongements
parfois plus considerables que les lignes principales, constituent un plan d'ensemble dont on ne saurait sedissimuier
Pimportance, et pour la Chine, et pour le reste du monde.
Le reseau, dont la creation est ddsormais decidde, couvre,
non seulement les dix-huit provinces de la Chine proprement dite, mais encore la Mandchourie, la Mongolie, le
Turkestan, le Thibet; ses rails touchent la Siberie-en deux
points; ils se relient i I'Indo-Chine francaise et a l'Inde
britannique. La grandevoie qui,en passantpar Lan-TcheouFou, se prolonge jusqu'a Ili,.pour rejoindre les chemins'de
fer russes de la Sibirieoccidentale, est appelee A servir d'in;
termediaire principal entre l'Europe et l'Extreme-Orient;
elle est le Calais-Changhai pridit par Elisie Reclus.
KIANG-SI MERIDIONAL
Nous avons publid, dans !e precedent num£ro des Annales, le redt
du drane sanglant qui s'est deroule dans le Kiang-Si meridional, et
dans lequel ont peri un missionnaire, M. Canduglia et des chritiens
du pays. Nous compl6tons ce ricit par les touchants d6tails qu'on
va lire.
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Lettre de M. J.-M. PRnis, Pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur gineral.
Ki-An (Ki-Ngan), Kiang-Si mdridional, le 3 ddcembre 1907.

Soixante de nos chritiens avec leur digne, leur aimable
et leur saint pasteur, notre cher confrere, M. Canduglia,
ont donni leurs vies. Je cueille quelques fleurs dans cette
magnifique corbeille de martyrs et je vous les offre.
D'abord, un venerable midecin, chretien de vieille roche,
le bon, le simple Simon Tcheng, age de quatre-vingt trois
ans. Sa plus grande jouissance etait d'entendre les recits de
vie de saints. 11 fut brfld vif. On a pu recueillir un peu de
ses os carbonis6s.
Alexandre Tcheng, pere d'un Fille de Sainte-Anne. Sasceur
a eit massacree en 19oo. Revenu voir les ruines de son
village, quelques jours apres le pillage, ii fut arrite et interrogi par les boxeurs sur sa religion. II confessa inergiquement sa foi.Aussit6t, ilfut garrott6 et conduit assez loin
pour 8tre execute. En chemin, il recitait a haute voix ses
prieres. Arrive au lieu du supplice, ii invoqua les saints
noms de Jesus, Marie, Joseph, et eut la tkte tranchee. Un
ieune homme, fils d'un bachelier chretien, venu la veille i
Kan-Tchdou porter une derniere lettre de M. Canduglia,
retourna malgre sa fatigue et les supplications des confreres
de Kan-Tcheou. 11 y a danger, disait-il, je dois etre A c6td
du Pere. Quand M. Canduglia tomba du cheval, il essaya
d'dcarter les assasins et fut immole avant notre cher confrere.
Un joli groupe de sept A huit enfants d'unn a a trois ans
que les boxeurs piquaient et dlevaient en Fair avec de
longues perches et rejetaient a terre pour les piquer de
nouveau.
Notons une dizaine de vaillantes chretiennes qui, avant
d'etre tuies, eurent le nez, les oreilles et les seins coupes.
Comme saint Andrd, une vierge fut mise en croix, les
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jambes et les bras icartis, le corps transperc6 de part en
part par un couteau de bambou. Comme le saint ap6tre,
elle endura cet atroce supplice pendant deux jours. Pardonnez-moi, 1'Eglise, mere si tendre, si delicate, ne recule
devant aucune atrocite, quand il s'agit de raconter les supplices de ses chers martyrs.
Je viens de recevoir les souliers que M. Canduglia chaussait pour celebrer la sainte messe, et le pantalon qu'il portait le jour de son martyre. Quelle pauvre loque! sale, d6chiree, tach&e de boue et de sang. Mais quelle prdcieuse
relique!
Chaque confrere est retourn, dans son poste ou dans ses
ruines. Les braves gens! J'ai dO chercher des pretextes pour
moderer leur impatience de rentrer dans leurs gites.
J.-M. PNRs.
NING-TOU
On lit dans les Missions catholiques,num6ro du 17 janvier 1908 :
NING-ToU. Cette ville est le chef-lieu d'un d6partement meri-

dional de la province du Kiang-Si. Ning-Tou se trouve i 25o
kilometres au sud de Nan-Ttchang. Elle est arrosde par la
riviere Mei-Kiang qui porte ses eaux a un tributaire du grand
lac Poyang. Cette ville est le centre le plus important de la partie du Kiang-Si confinant au Fokien; l'6tablissement d'une mission catholique s'y imposait. C'est aujourd'hui chose faite; mais
au milieu de quelles difficultis, au prix de quels efforts M. Bonanate va nous l'apprendre.
Lettre de M. Felix BONANATE, LaTariste, Missionnaire

au Kiang-Si meridionnal.
Ki-Ngan, 2 novembre 1907

Sur le point de retourner A notre chrre mission du NingTou, que la derniere persecution m'a oblig6 de quitter prdcipitamment, je ne puis resister au desir de vous.exprimer
combien elle est digne d'interit et combien elle promet pour

-

276 -

l'avenir. C'est un terrain apeine defriche; on y a beaucoup
travaille et souffert mais nous avons mille raisons de croire
que le temps de r6colter n'est pas loin : la aussi se livera
bient6t une chretient6 solide et nombreuse, aussi pleine de
promesses pour I'avenir que les plus anciennes chr6tientes
du Kiang-Si meridional.
Les debuts furent difficiles. Le premier missionnaire qui
essaya d'y pen6trer fut M. Schottey, qui, en 1898, apres dix
jours de navigation, jetait l'ancre sous les murs de NingTou. Mais il n'avait pas mis les pieds dans la ville que
tout le peuple se remue et oblige le missionnaire de la
quitter.
La grande persecution de 1900 survint, qui accumula
ruine sur ruine, ne laissant rien debout dans ce pauvre
vicariat du Kiang-Si meridional. II semble qu'occupi i
rclever tant de ruines, on ne dit pas penser de sit6t i
ouvrir le Ning-Tou; mais l'heure d6cisive etait arrivee, et
deux missionnaires n'hesitent pas A tenter un nouvel effort.
Ils partirent pour ce district encore inconnu.
Apr&s plusieurs journees de marche penible, pr6s d'arriver, ils sont attaqu6s par les ennemis de la religion. En un
instant, des centaines de forcends barrent le chemin aux
deux missionnaires; ils les entourent en criant, et bient6t,
Acoup de pierres et de batons, ils vont les assommer. Les
missionnaires, surpris, tombent couverts de blessures et de
sang; mais ils se relivent aussit6t, ils se donnent mutuellement I'absolution et essayent par la fuite d'cchapper a une
mort qui leur parait certaine.
A travers champs, ils marchent toute une journee. La
nuit vient; les pauvres missionnaires voudraient s'arreter
pourse reposer et panser leurs blessures; mais les assassins
sontr leur poursuite, furieux que cette proie leur ait ichappd.
11 faut marcher, marcher toujours. Ce n'est qu'a 1'aube du
jour suivant qu'ils frappent A la porte du tribunal; c'tait
le 17 decembre 190o. Ning-Tou 6tait ouverte a l'Evangile.
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Un poste aussi nouveau et aussi hostile ne pouvait presenter que d'extremes difficults. On acheta un terrain, ce
qui demanda de longs mois. Aussit6t apres, on s'efforga de
faire quelques conversions; mais les premiers neophytes,
ddfiants et peureux, ne pouvaient avoir le bel enthousiasme des nouveaux chretiens, qui, ausit6t convertis,
amenent d'autres neophytes. Ce n'est que pen a peu que la
mission fut definitivement installe au coeur du district.
La o6, il y a six ans, nous n'avions m6me pas Pombre
d'un chritien, oi la religion n'avait jamais dti prdchie,
nous comptons a present une centaine de baptisis, et pres
d'un millier de catCchumdnes.
Ning-Tou dtait le seul district de la province du KiangSi qui n'eift jamais vu de missionnaires; maintenant il est,
grace a Dieu, pendtre par nos institutions, attaqud de toutes
parts : il y a des chrdtiens a Ning-Tou, a Shoei-King et &
Sa-Tcheng : nous avons des maisons dans les trois villes.
A la campagne, quatre missions soat a la veille d'etre
fondies.
Malgrd ces premiers resultats, nous ne sommes point
satisfaits. Pouvons-nous nous arrdter en si beau chemin ?
Nos projets sont vastes; aussi permettez-nous d'espirer que
vous voudrez bien nous aider dans nos besoins afin de
rendre durables ces oeuvres si difficilement etablies. II faudrait ouvrir, des cette annee, deux ecoles, batir une eglise,
la chapelle actuelle 6tant insuffisante, donner de 1'extension
a notre orphelinat de filles, creer enfin une icole de m6tiers
pour fournir a nos orphelins le moyen de gagner leur vie
quand ils ne sont plus chez nous.
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PERSE
TAURIS
Lettre de M.

BSRTHOUNESQUE, PrStre de la Mission
Tauris, z janvier 1908.

Permettez-moi, au renouvellement de 'aanne, de venir
vous offrir les meilleurs voeux de la petite famille de Tauris et de vous faire part de nos progres et de nos esp&rances.
Vous n'ignorez pas que la Perse traverse une crise qui
sera peut-4tre pour elle comme l'aurore de la civilisation.
En effer, nous avons une augmentation considerable d'61-.
ves musulmans particulierement; ils sont las de croupir
dans l'abrutissement oh on les a tenus jusqu'A ce jour.
C'est pourquoi nous avons 6te obliges de nous imposer des
sacrifices assez lourds, afin de recevoir cette jeunesse avide
d'instruction. La vieille Perse se debat frenetiquement
contre cette poussee de liberalisme; mais celle-ci finira par
Pemporter.
En presence de cette situation, pouvons-nous rester les
bras croisis? Pour le moment, nous sommes obliges de restreindre le nombre de ceux que nous voudrions admettre A
notre ecole, parce que le local est beaucoup trop petit; il
faut absolument siparer chretiens et musulmans, et cela
demande des locaux assez vastes.
Si nous vouions que 'oeuvre de la jeunesse persane prospere, nous devons ouvrir, a c6ti de notre dcole arminienne,
une autre pour les musulmans; en un mot, c'est un coll&ge
qu'il nous faut I Nous avons une confiance sans borne dan
lavenir. Notre mission est appelee a un ddveloppement
considerable, si l'on considere la position de Tauris par
rapport a la. Russie a laquelle elle est relide par une voie
ferrie. Sous peu, nous serons en contact imm6diat avec 1,'V-
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ment moscovite. M. le consul de Russie a fait venir une
cinquantaine de Cosaques qui doivent veiller A la securiti
des sujets russes; c'est le premier pas de l'occupation systematique.
Actuellement, la Perse s'agite comme un navire sans
pilote; c'est ranarchie qui est maitresse partout. Au milieu
de ce chaos, nous sommes dans la paix la plus entiire, travaillant courageusement au d6veloppement d'oeuvres qui
nous sont bien chdres et qui, nous l'espdrons, avec la grace
de Dieu, porteront des fruits abondants. - Missions catholiques, numero du 7 fivrier 19o8.

AMERIQUE
MEXIQUE
MEMOIRE HISTORIQUE
SUL

LES (EUVRES DB LA CONGREGATION DR
ET DES FILLES DE LA

PAR U.

LA MISSION

CHARITt AU KEXIQUE

CLEMENT VIGO, C. M.

(I906)

Nous avons seulement completE le texte qui nous a etý adresi
en y inserant une courte notice geographique, sur . Mexique et sur

chacune des villes ou se firent les divers 6tablissements; c'est 'fin
d'aider le lecteur eloign6 de ces pays, A s'orienter dans cette interessante enumrration. - Note des Annales

Le Mexique est un Etat de 1'Amdrique du Nord. II est
borne au nord par les Etats-Unis, a Pest par le golfe da
Mexique, au sud-est par le Guatemala et le Honduras anglais, A l'ouest par Poc6an Pacifique. Sa superficie est de
I 946 523 kilometres carres et sa population de douze millions d'habitants, dont plus de la moitid indigenes, et deux
tiers de Pautre moitid multires ou metis. La forme politique
actuelle est une republique feddrale dont la capitale est
Mexico.
Le Mexique est un plateau de 2000 a 2 5oo metres d'al-

titude, bordi a I'ouest et A 1'est par des chaines de montagnes (Sierra Madre). Au sud, il est traverse par une chaine
volcanique.
Les principaux cours d'eau sont le Rio Grande del Norte,
tributaire du golfe du Mexique, ainsi que le Tabasco; les
rios Verde, Balzos, etc., tributaires du Pacifique. Dans la
vallde de Mexico, se trouvent des lagunes ou lacs peu profonds (Texcoco, San Cristobal, etc.).
Le Mexique est particulierement riche en mdtaux; on y
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trouve For et 'argent, 1'tain, le cuivre, I'antimoine, et surtout le mercure; du sel gemme, de la houille, etc. Quant A
la fertilitj du sol et aux produits, il faut distinguer trois
zones : les terres torrides (au bord des deux mers et jusqu'a
la hauteur de I ooo metres), les terres termperes (i mi-c6te
et jusqu'i environ 2 ooo metres), et les terres froides (Apartir de cette derniere hauteur). Les premieres fournissent
toutes les denrdes tropicales, mais sont extrdemement malsaines; les deuxibmes, chaudes encore, sont tres fertiles, et
il y regne un printemps presque perpetuel; mais le ciel y
est souvent brumeux; les troisiemes produisent encore,
mais beaucoup moins. On eleve de grands troupeaux de
betail de toute race et une grande quantite de chevaux; il
s'en trouve ainsi beaucoup a l'6tat sauvage. L'industrie et
Ie commerce se developpent rapidement, grace surtout aux
capitaux etrangers. Quatre races habitent aujourd'hui Ie
Mexique (blancs, indiens, noirs et sang m6ld). La langue
espagnole est tres rdpandue, bien qu'il subsiste encore des
langues indigenes.
Le pays, qui avant 1835 dtait divisi en dix-neuf ]tats,
en forme aujourd'hui vingt-sept, plus deux territoires et le
district fideral. Etats : Aguascalientes (capitale Aguascalientes); Campeche (capitale Campeche); Coahuila (Sal-

tillo); Chiapas (San Cristobal); Colima (Colima); Chihuahua (Chihuahua); Durango (Durango); Guanajuato (Guanajuato); Guerrero (Chilpancingo); Hidalgo (Pachuca);
Jalisco (Guadalajara); Mexico (Toluca); Michoacan (Morelia); Morelos (Cuernavaca); Nuevo-Leon (Monterey);
Oaxaca (Oaxaca); Puebla (Puebla); Queretaro (Queretaro);
Sinaloa (Culiacan); Senora (Hermosillo); San Luis Potosi
(San Luis); Tabasco (San Juan Bautista); Tamaulipas (Ciudad Victoria); Tlaxcala (Tlaxcala); Vera Cruz (Jalapa);
Yucatan (Mdrida); Zacatecas (Zacatecas); Territoire de
.Baja California (la Paz); Territoire de Tepic (Tepic); district feddral de Mexico.

-

284 -

HISTOIRE. - L'histoire du Mexique renferme troisgraades piriodes : t* la pdriode antirieure A la conquete da
Mexique par Cortez; 2* la pdriode coloniale; 30 la piriode
d'indipendance. Pendant la premiere, beaucoup de peuples
probablement se sont succidd sur le vaste territoire du
Mexique: les principaux furent les Toltecs, et les Aztecs;
ces derniers avaient pour capitale Tenochtitlan on Mexico,
et etendaient leur suzerainet6 sur presque tons les autres
peuples du Mexique. Ces peuples dtaient arrives A un degr6
de civilisation remarquable, surtout les Aztecs. Les antiquites mexicaines, restes de cette epoque, sont encore nombreuses et elles sont trbs curieuses.
La deuxi6me p6riode commence avec 1'arrivde de Cortez
A Mexico (15g1). En I521, il s'empara de ceue ville de
Mexico, sur laquelle Montezuma rignait depuis i 503. Cette
conquete fut bient6t suivie de celle de tout le reste du pays.
L'Espagne en fit une vice-royaut6 dans laquelle fut compris aussi le Guatemala. La population indigene, accabl6e
par la cupiditd des conquerants, decrut rapidement, malgr6
les efforts de Las Casas pour adoucir son sort. L'exploitation du pays se borna presque a la recherche des metaux
pr6cieux : aussi le Mexique a-t-il fourni immensiment d'or
et d'argent A I'Espagne.
Latroisieme periode commenqa en 8 o.
II y eut d'abord trois tentatives inutiles d'independance:
avec Hidalgo, 18io; Morelos, i815; Mina, 1816. En
1821, Augustin Iturbide, gnrenal de I'armde.royale, passa
aux insurgis, battit le vice-roi Apodaca, s'empara de
Mexico et se fit proclamer empereur en 1822, sous le nom
d'Augustin I", mais il fut renversd d s 'annee suivante, et
le Mexique se constitua en republique federative : la victoire de Tampico, gagnie en 1829, sur les troupes de Ferdinand VII, assura son ind6pendance. Mais depuis cette
epoque, le pays a souvent &t6 dechird par des dissensions
intestines: une foule d'ambitieux se sont succede A la pr6-
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sidence, se renversant ou s'dgorgeant les uns les autres:
Victoria (1824), Pedrazza et Guerrero (1828), Bustamente
(1829 et i836), Sante-Anna (i832), Parades (1841 et 1846),
Santa-Anna, de nouveau (1843, 1847 et i853). Ce dernier

avait rdussi un moment a restaurer l'autorird; maisil fut renverse de nouveau en 1855, et, alors, le pays restalivri Ala
plus diplorable anarchie: plusieurs partis, les f6ddralistes et
les unitaires, le parti clerical et le pari liberal, s'y disputaient le pouvoir avec acharnement. Aux maux de la guerre
civile sont encore venus se joindre ceux de la guerre exterieure: en i838, les mauvais traitements dont les Frangais
dtaient I'objet au Mexique, durent ktre chitids par le bombardement de Saint-Jean d'Ulloa et de la Vera-Cruz; en
1846, la secession du Texas, qui s'annexa aux Etats-Unis,
amena une guerre avec cette puissance, Ala suite de laquelle
le Mexique, partout vaincu, fut forc6 de signer Ala Guadeloupe un traitd qui lui enlevait le territoire A pest du Rio
Grande del Norte, le Nouveau-Mexique et la Nouvelle-Californie (2 fvrier 1848). En 186 , sous la presidence de Juarez, les spoliations dont les Europiens avaient A souffrir
determinerent la France, 1'Angleterre et 1'Espagne As'unir
pour exiger des reparations. La France ne se tint pas satisfaite de celles qui furentoffertes, et entrepritseule uneguerre,
Ala suite de laquelle Maximilien d'Autriche fut elu empereur. Mais les Francais s'etant retires, ce prince fut vaincu
et fusille par Juarez, qui ritablit la r6publique (1867). La
constitution actuelle date de cette 6poque. Depuis lors, sons
la pr6sidence de Porfirio Diaz, le Mexique s'est rapidement
developp6. - Dictiormaired'histoirede Bouillet.
RELIGION. - La religion catholique romaine estrestde, de

fait, presque la seule religion professee an Mexique. Cependant, 'acte gouvernemental de 1857 a proclami la libert6
des cultes, et la loi additionnelle du 25 septembre 1873 a
etabli la separation de PEglise et de PEtat, aboli les biens
de mainmorte et les ordres monastiques.
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II y a au Mexique six archevech6s et vingt-deux vdchds:
i° Antequera ou Oaxaca; suffragants : Campeche, Chiapas
(rdsidence a S. Cristobal), Tabasco, Tehuantepec et Yucatan ouMerida. 2" Durango; suffragants: Chihuahua, Sinaloa (risidencea Culiacan), Sonora (r6sidence a Hermosillo).
3° Guadalaxara; suffragants : Aguas Calientes, Colima,
Tepic, Zacatecas. 40 Linares (residence A Monterey); suffragants : San Luis Potosi, Saltillo, Tamaulipas (residence
a Ciudad Victoria), Vera Cruz ou Jalapa (r6sidence a Jalapa). 5° Mexico; suffragants: Chilapa, Cuernavaca, Tlascala ou Puebla de los Angeles, Tulancingo. 6° Michoacan
(r6sidence a Morelia); suffragants : Leon de los Aldamos,
Queretaro, Zamora. - Basse-Californie, vicariat apostolique (residence &La Paz).
Notre but particulier est de reunir ici les principaux renseignements sur ce qui regarde les itablissements et les
ceuvres des deux families de saint Vincent de Paul, au
Mexique, les Prdtres de la Mission ou Lazaristes et les
Filles de la Charite.
CHAPITRr

PREMIER

LES DEBUTS DE LA CONGRIGATION DE LA MISSION
AU MEXIQUE. -

FONDATEURS

ORIGINBs. - Plusieurs personnes distingudes du Mexique
et surtout des membres des Conferences de Saint-Vincentde-Paul agirent avec empressement aupres du gouvernement pour obtenir de lui Papprobation de la Congrdgation
de la Mission comme corporation, et, ainsi, la permission
pour qu'elle puisse se ripandre.
Le gouvernement soumit la petition prdsentde par toutes
les formalit6s legales, afin de donner la valeur d'une loi &
son approbation; et apres que toutes les formalitis eurent
iti remplies, fut publide le 23 juin 1845, sous la pr6sidence
de Joachim de Herrera, la loi par laquelle etaient permis
l'rtablissement et la propagation de la Congregation de la
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Mission selon les regles de son Institut; le to septembre de
la meme annee, fut rendu un decret par lequel 6taient
approuvies les regles de la Congregation de la Mission
lesquelles avaient it6 prdsentees pour 6viter toute contestation a I'avenir, -- (Voy. aussi Annales de la Congregation
dela Mission, t. XXIII, p. 405; et t. LXVIII, p. 96.)
FONDATEURS. - Les personnes qui se sont employees
indirectement i la fondation de la Congregation de la Mission dans la republique du Mexique et qu'on peut considerer comme des fondateurs, sont les memes qui se sont
interess6es pour la fondation des Filles delaCharite, savoir:
Mme la comtesse Maria Ana Gomez de la Cortina,
Mines Faustina et Julia Fagoaga, et M. D. Cirilo Gomez
Anaya. Est intervenu d'une maniere active et directe pour
1'etablissement legal de la Congregation de la Mission
M. le ID Manuel Andrade.
Ce digne docteur, nd i Mexico d'une famille vertueuse, se
consacra dans sa jeunesse avec un grand succes A 1'tude de
la medecine; pour terminer ses 6tudes, il vint Paris, oh il
eut l'occasion de connaitre les membres des deux families
de saint Vincent de Paul. De retour au Mexique, il travailla pour les etablir dans la r6publique; dans ce but,
il s'associa aux fondateurs que nous avons nommes ci-dessus, et, depuis lors, jusqu'l sa mort, il fut comme P'ame de
tout ce qui se fit dans le meme but dans la republique du
Mexique.
CHAPITRE
l1
MAISONS DE LA CONGRIGATION DE LA MISSION

Nous 6numererons ici les itablissements de la Congrdgation de la Mission au Mexique, en indiquant les dates o&
ils ont commenc, et, lorsqu'il y a lieu, celles oi ils ont
cess6 d'exister.
i. MEXIco, - Maison centrale.
MExico est la capitale federale des Etats-Unis du Mexique.
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Elle est dans le district federal (D. F.), qui est distinct de
l'Etat de Mexico, lequel a pour chef-lieu ou capitale Toluca.
Le nom indigene de la ville etait Mexico Tenochtitlan;
on attribuait sa fondation aux Aztecs. Elle fut bitie au
milieu du lac de Texcoco, qui, depuis, s'est retire ou a diminu6 : de nombreuses chaussies servent encore, au-dessus
des 6tangs, de routes et de digues. Les Espagnols y entr6rent
en 1519, la rebatirent, et en firent jusqu'ia 81o la residence
du vice-roi sous la domination espagnole. En 1828, une
terrible insurrection y fit beaucoup de victimes. Un congres s'y tint en 1835; il y adopta la r6publique unitaire.
Suivirent diverses vicissitudes; en x847, la ville fur prise
par les Amiricains; elle fut occupbe par les Frangais en
i863. En 1864, elle fut la capitale ephemire de l'empereur
Maximilien. Depuis 1867, elle est la capitale de la Ripublique.
Mexico a environ 35o ooo habitants. Cest le lieu de la
residence du congres, le siege d'un I'archevich.
A lear arrivie a Mexico, les Missionnaires furent logis
chez Mine la comtesse de la Cortina; ils y demeurerent
jusqu'au i5 fevrier 1846. Les Missionnairesloutrent alors
une maison appartenant i Saint-Jean-de-Dieu.
Le3 juin 1853, ilsprirent possession de l'dglisedu SaintEsprit et d'une maison qui lui etait contigu, ils y demeurerent seulement jusqu'au 25 d6cembre 186o, i cause de la
Revolution.
Ils passerent par diffirentes habitations, et, finalement,
apres dire demeurds environ trente ans i la maison
no i2
de la 2* rueSan Lorenjo, ils se sont itablis leIg
juillet i9o4
&la maison n* 7 de la petite rue de Dolores; cette maison
est attenante Ala belle eglisede la Concepcion
dont, par disposition de l'archeveque, Mgr Prosper-Marie
Alarcon y
Sanchez de la Barquera, ils ont pris la direction
i dater du
i" mai de la meme annie 19o4.

*B
I
U*
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2.

PUEBLA.

PUEBLA (La) on Puebla de los Angeles est la capitale de
Eitat de Puebla au Mexique. C'est une des plus belies
villes du Mexique. Elle est situtee xo6 kilometres est-sud000ooo habiest de Mexico. La population est d'environ 8o
tants. lEvche.
La maison de Puebla fut fond6e dans le couvent de
Belem (ou Bethliem), dont on prit possession au mois de
novembre 1846, bien que les Missionnaires ne soient
arrives que le 2o d6cembre de la meme annee. Cette maison
passa par de grandes difficultes, et on ne put realiser Fobjet
de sa fondation; il s'agissait alors du siminaire 6piscopal.
MM. Joachim et Antoine Haro Tamariz, obtinrent parleur
actif dvouement que les Missionnaires pussent changer de
maison et qu'ils requssent, le 12 septembre i853, celle qu'on
appelle a la Mansion a, rue Tecajette, i, a condition de
donner des missions, de pr&cher des retraites aux eccldsiastiques, et de s'occuper du culte de FEglise. - Voy. Annales,
Notice, t. XXIII, p. 414, et t. XXIX, p. 438; Fondation,
t. XI, p. 3o, et t. XII, p. 191; les (Euvres, t. XXIX,
p. 390, 435; En mission, t. LIV, p. 478.

3. LEON.
LION de los Aldamas, an Mexique, est une ville de rl'tat
de Guanajuato, A 55 kilometres ouest de Guanajuato, et A
3oo kilometres nord-ouest de Mexico. La population est de
80 ooo habitants; c'est une ville tres commerqante.
Le college de Lion a 6ti fonde par labbe Ignace Aguado,
cure de la ville de Leon; les Missionnaires en prirent la
direction le 13 mars 1847. Au mois de juillet 1857, a la fin
de l'annie scolaire, en veru d'un dicret du goaverneur
Don Manuel Doblado, la Congregation abandonna le
college; cependant quelques Missionnaires resterent dans la
ville, employesa Padministration des sacrements et i donner
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des missions aux villages des alentours. A la suite des instances faites par M. I'abbi Hilaire Ibarguengoitia, et par
plusieurs personnes tres distinguies de Leon, les Missionnaires reprirent le college qui fut riouvert le 2o janvier 1859; mais il se restreignirent & Penseignement da
latin et de la philosophie. Cette deuxieme pdriode n'a pas
durE longtemps; elle se termina en dicembre 186o : le
gdneral Doblado ayant pris la charge du gouvernement, ii
fit occuper l'edifice du college. - Voy. Annales, t. XXXIII,
p. 255.
4. PATZCUARO.
PATZCUARO est une ville de l'tat de Michoacan (Memique
central), chef-lieu de district; a 54 kilom6tres sud-ouest
de Mordlia, et a 3oo kilometres de Mexico, a peu pres dans
la mdme direction. Cette ville est situde a 84 metres audessus de la rive sud-est du lac Patzcuaro (2 12o metres
d'altitude). C'est une jolie ville; 12 ooo habitants.
Collge de Pat cuaro.-MgrClement de Jdsus Munguia
devque de Michoacan, ayant desird que les jeunes gensqui
devaient entrer au siminaire de Morelia, requssent une instruction secondaire plus conforme Il'itat ecclisiastique, il
s'occupa de la fondation de ce collkge de Patzcuaro, qui fut
ouvert le 19 octobre 1853. Les Missionnaires en furent
expulses la nuit du 28 dicembre i858. Ayant pris de
nouveau la direction du college, grace A fintervention de
M. Arciga, au mois de fivrier 1879, ils en eurent la charge
jusqu'au moisde dcembre 1887.-Voy. Annales, t. XXV,
p. 495, et t. XXXIII, p. 25 5.

5. MORnIA.
MoRLIA est la capitale de I'ltat de Michoacan an Mexique. Jusqu'en 1828, la ville s'appelaitValladolid; elle apris
son nom actuel du general Morelos, un des hdros de 'inddpendance qui y est ne. Cette ville est 19go kilometres ouest-
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nord-ouest de Mexico, a une altitude de i 5oo metres;
3o ooo habitants.
Le snkinaire de Morelia fut ouvert au commencement de
janvier 1858; il avait pour but de former a l'esprit eccl6siastique les jeunes siminaristes et de les perfectionner dans
les matieres enseignees au siminaire. Cet itablissement eut
le mime sort que le college de Patzcuaro, le 28 decembre 1887. - Voy. Annales, t. XXV, p. 495, et t. XXXIII
p. 254.
6. MONTEREY.
MONTEREY est la capitale de la province du Nouveau-Lion
au Mexique. Cette ville est A 712 kilometres nord-nordouest de Mexico, dans un cirque de montagne. Population,
42 ooo habitants ;.ivche.
La maison de Monterey fut fondee en vue de la direction
des Filles de la Charit6; les Missionnaires arriverent le
25 octobre x85o. Au mois d'octobre de I'annee suivante, ils
prirent possession du siminaire diocisain, ayant occup6
auparavant la maison qui dtait en face du collek des jeunes
filles dirig6 par les Filles de la Charite.
La Congregation quitta le siminaire au mois de decembre 1901. - Voy. Annales, 1859, 186o, i863; Travaux,
t. XXVII, p. 67, 115; t. XXIX p. 413; 1894, (Euvres,
t. LX, p. 587; 1896, le Grand et le Petit Seminaires,
t. LXII, p. 591.
7. GUADALAJARA.
GUADALAJARA, au Mexique, est la capitale de 'Etat de
Jalisco, sur le rio Grande, A 460 kilom6tres oucst-nordouest de Mexico. C'est le siege d'un ev&hc; la population
est de 95 ooo habitants.
Maison de Guadalajara. Quand M. Augustin de Jdsus
Torre quitta le seminaire de Morelia, ii vint A Guadalajara,

oiu il s'occupa de la direction des Filles de la Charit6. Sa
presence en cette ville raviva les ddsirs d'une fondation en
vue des missions, que depuis quelque temps avaient eus M. le
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chanoine Gerra, proviseur de I'evachd et M. Casiano Espinosa, frere de l'iveque diocesain, Mgr DonJean, N. Camacho et le licenci6 M. Rodriguez. Ces personnages eurent i
cceur cente fondation. Au mois d'avril 1860, les Missionnaires prirent possession de l'eglise Saint-Jean-de-Dieu et
de la maison contigue. La rdvolution les dispersa au mois
d'aodi de la mdme annie. - Voy. Annal., t. XXIX, p. 404;
t. XXXIII, p. 259.
8. SALTILLO.
SALTILLO

iE1), viile de la rigion septentrionale da Mexique,

est le chef-lieu de 1'Etat ou province de Coahuila, i 7 io kilometres au nord-nord-ouest de Mexico. Fondd en i586,
Saltillo fut d'abord la capitale de la province designee sous
le nom de Nouvelle-Estramadure. Cette ville a requ transitoirement en 1826 le nom de Leona Vicario. Population,
23 ooo habitants.

La maison de Saltillo fut fondde pour le mime but que
celle de Monterey, c'est-i-dire pour la directio4 des Filles
de la Chariti, et pour donner des missions. Les Missionnaires arriverent le 20 octobre 186 et ils partirent au mois
de fevrier i883. - Voyez Annales, . XXVII, p. 95, et
t. XXXIII, p. 261.
9.

GUAArr&ATo ET VALECANAx.

GUAnACATOo ou Santa-Fe de Guanajuato, au Mexique, est
la capitale de Guanajuato, A 26o kilometres au nord-ouest
de Mexico; 55 ooo habitants. Ville trds commeriante,

centre de mines d'or et d'argent, dans les localites avoisinantes, notamment a Valenciana.
Valenciana est une ville situe aux environs de la capitale
de I'Etat de Guanajuato, au centre de c6elbres mines d'argent. Population, 4 ooo habitants.

La maison de Guanajuato et Valenciana. Aprs la seconde
cl6ture du college de L6on, M. Joseph Perfecto Amezquita
y Gutierez, vint a Guanajuato pour diriger les Filles de la
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Charit6. Ilcommenqa i donner des lecons i quelques t16ves
de famille distingu6s, et comme le nombre en eut vite augmenti, en 1864,il organisa un college en regle. Les fruits
de ce collge ayantet6 une cause de jalousie pour le college
du gouvernement, on le transfera a Valenciana en 1868,
mais il a pu retourner & Guanajuato en 1875. M. Amezquita fut elev6 a l'episcopat au mois de septembre z886, et
la Congregation quitta le college 'ann6e suivante.
10. JALAPA
JALAPA, au Mexique (Vera-Cruz), est une ville de 13 ooo ha-.
bitants. Elle est situee sur une hauteur & 98 kilometres au
nord-ouest de Vera-Cruz. C'est une station du chemin de
fer interoceanique dela Vera-Cruz aAcapulco,et cette ville
fut jadis l'entrep6t du commerce entre le Mexique et 1'Europe.
Sdminaire de Jalapa. - Mgr Franqois Suarez Peredo,
ayantitesacr6ivequede Vera-Cruz,il r6solutd'inaugurer son
6piscopat par une mission. Les missionnaires accompagncrent Sa Grandeur depuis Puebla, et.arriv6rent a Jalapa le
18 septembre 1864; la mission eut lieu depuis le 21 septembre jusqu'au 24 octobre. Au commencement d'octobre,
eut lieu l'inauguration du siminaire; les Pretres de la Mission ne prirent possession du couvent de Saint-Frangois
quele 15, et, comme, ilfallait faire des rdparations indispensables, ils n'y entrerent que le 16 dicembre de la mime
annee. - Voyez Annales, t. XXX, p. 512.

I . ZACATECAS
ZACATECAS est une des plus anciennes cites du Mexique,
c'est la capitale de Pltat du mime nom. Elle est situde sur
le plateau mexicain, a 5oo kilom6tres au nord-ouest de
Mexico. 3o ooo habitants. Riches mines d'argent.
Seminaire de Zacatecas. - Les Prdties de la Mission en-
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trerent le z5 octobre 1869 au siminaire. Ils en partireotar
mois de novembre 1874.
12. MEXICO. -

Saint-Hippolyte (1864-1877).

Cette maison figure au catalogue de 1875 on y lit: a glise
Saint-Hippolyte. Missions. 1871. b Dans les catalogues suivants,au
lieu de 1871. on lui donne 1874 comme date de fondation. Les nots
que nous avons sous les yeux portent ceci :

A Saint-Hippolyte, il n'y a eu qu'une ecole, dirigee par
M. Francois Munoz, mais qui habitait pendant ce temps i
Saint-Jean-de-Dieu. II a commenc6 par la charge d'aum6nier de I'eglise de Saint-Hippolyte (San-Hipolito), et,
apres, fonda une ecole pour eviter que le gouvernemem ne
prenne possession de l'eglise. Cette icole a durd pendant
longtemps, mais ii faut remarquer qu'elle n'existe pas dans
des conditions ordinaires, parce que I'dglise et cette 4cole
dtaient exclusivement confides a M. Munoz.
13. MEXICO. - La Conception, ou petit seminaire
de Saint-Joseph (1872-1877).
Le 19 septembre 1872, fut inaugur6 a la rue Monton, 3,
dans la ville de Mexico (district f6deral), le petit seminaire
de Saint-Joseph.
Plus tard, ii a ite transferi a l'glise de la Conception et
a la maison contigue, situde dans la m&me ville, ayant tonjours le meme titre de petit seminaire de Saint-Joseph, et
c'est sous cette denomination qu'il est cit6 dans les Annales
de 1872 a 1877.
Par suite du depart de M. Joseph Vilaseca, de la Congr6.
gation, I'archevdque de Mexico, Mgr Pelage-Antoine Labastida, decida que 1'dglise et le seminaire continueraient
A etre gouvernes par M. Vilaseca, afin de pouvoir realiser
le plan que, depuis tres longtemps, ii avait con;u, de fonder an Mexique un double institut des religieux et religieuses de Saint-Joseph. Parce motif, la Congregation abandonna la direction du petit s6minaire, le 25 janvier 1877,
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et M. Vilaseca, qui dtait jusqu'alors supirieur comme
Pretre de la Mission dans ce sdminaire, continua A la gouverner comme superieur sdculier.
14. MEXICO. -

Saint-Jdr6me.

Maisonde Saint-Jerdme.- En 1874, les Lazaristes occup&rent une maison, rue de la Sacristie-de-Saint-Jr6me, et,
selon 'usage et a lexemple de saint Vincent, ils laissaient
la clef entre les mains des voisins, quand ils s'en allaient en
mission.
15. MRIDAw

DR YucATA

MIRIDA, au Mexique, est une ville de 320ooo habitants;

c'est la capitale de l'Etat de Yucatan, elle est a 980 kilometres est-nord-est de Mexico. C'est le siege d'un dveche.
Seminairede Mrida de Yucatan.- Mgr Ldandre Rodriguez de la Gala, iveque de Yucatan, confia a la Congregation son siminaire, et rouverture solennelle fut faite le
ir janvier 1876. - Voyez Annales, 1875; le Sdminaire,
t. L, p. 295; et I88o, le Siminaire, Missions cheT les Indiens, t. XLVI, p. 425.)

16. MExico. -Mascarones ou Sainte-Marie-de-Guadeloupe;
Saint-Cosme.
MASCARONEs on Sainte-Marie-de-Guadeloupe. - La Congrigation, apres avoir quitti le siminaire de la Conception,
requt de l'archeveque de Mexico, Mgr Pelage Antoine de la
Bastida, la maison situCe a la Rivera de Saint-Cosme, dans
la ville de Mexico, et connue sous le nom de Mascarones.
L'inauguration de ce nouveau petit s6minaire eut lieu le
12 mars 1877; il requt le ncm de Sainte-Marie-de-Guadeloupe, et it a existd jusqu'A s885. Dans les Annales, ii est
mentionn6 sous le nom de Riviere de Saint-Cosme.
17. SAN Luis PoTosI

SAN Luts PoTosI, au Mexique, est le chef-lieu de I'Etat de
20
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son nom. C'est une ville bien percee et une station importante du croisement des chemins de fer au Mexique. Elle
est situee a 35o kilometres au nord-ouest de Mexico, a une
altitude de i 900 metres. La population est de 37000 habitants ou 68 ooo avec les faubourgs. Eveche; Universitd.
Seminaire de Saint-Louis de Potosi. - Les Lazaristes
furent appelis par Mgr Ignace Montes de Oca y Obregan,
divque diocesain, pour la direction du seminaire et en prirent possession a la fin de 1892. Quatre ans plus tard, a
cause du depart des RR. PP. Jesuites, college et seminaire
furent r6unis dans la maison du seminaire, jusqu'au 27 decembre 1907, oh les Pr6tres de la Mission quitterent le
sminaire de Saint-Louis de Potosi. - Voy. Annales,
1. LVIII, p. 596, et t. LIX, p. 367.
18. O•tXac
OAXACA ou Oajaca est la capitale de I'Etat d'Oaxaca au

Mexique. Son nom vient, parait-il, du grand nombre
d'arbres a cochenilles, appeles Quaxes par les indigenes,
qui croissent aux environs.
La ville, bien batie, salubre, est situ&e sur le rio Verde,
a 375 kilometres sud-est de Mexico. La population est de
27 ooo habitants. Evdche.

Seminaire de Oaxaca. - Aux instantes prieres de
Mgr l'archeveque D. Euloge G. Guillow, la Congregation
accepta la direction du grand seminaire en 1897.
19. TL&tPAK

appelee aussi San Agostino de las.
Cuevas, est une ville nouvelle du Mexique, dans I'Etat de
Mexico, dont elle a 6te quelque temps la capitale. Elle est
situee i i8 kilometres au sud de la capitale actuelle et
compte environ 6ooo habitants.
TLALPAn ou TLALPAN,

On y ouvrit, en 19oo, le college Saint-Vincent-de-Paul
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20. TACUBAYA

TACUBAYA, est une ville du district fdddral (Mexique central), chef-lieu de prefecture, a 5 kilom6tres sud-ouest de
Mexico, 7740 habitants (avec la commune), 12ooo habi-

tants en 1889. - Cette ville, dont le nom en ajtque signifie
le I bassin des eaux x, est un des faubourgs aristocratiquesde Mexico. Elle parseme ses villas au sud du c mont
de la Cigale a ou de Chapultepec, butte porphyrique du
haut de laquelle on commande le plus beau panorama de
Mexico, de ses lacs et de ses montagnes.-Tacubaya est unie
par tramway a Mexico; les rails continuent jusqu'a Tlalpam.
A la demande de Mgr l'archeveque de Mexico, Don
Prosper-Maria Alarcon et Sanchez de la Barquera, la Congregation se chargea, le 4 janvier 1902, d'un college a
Tacubaya, lequel fut, Ie 29 mars de la meme annde, trans-

feri a une maison situde rue de Manuel Dublan, numero 463. Cette maison itait dans de meilleures conditions
pour l'oeuvre. Elle fut b6nite solennellement par le meme
Mgr Alarcon, le i3 du mois d'avril suivant.
Le motif qui dkcida la Congregation i se charger de la
direction de ce college, c'est que ses fondateurs, le licencid
Don Bartolome Savifion et son epouse, Dofia Liez Saviiion
de Savinon, s'dtaient formellement proposd de fonder un
seminaire dans lequel pussent etre instruits et eleves les
enfants de families ais6es qui auraient vocation pour 1'Ptat
ecclesiastique. Ainsi 'atteste leur testament, et ils ordonnaient d'appliquer a cette fondation un capital pour que les
rentes servissent a rialiser facilement le but de cette fondation.
Mais les h6ritiers desdits fondateurs n'ayant pas suivi
leur expresse volont6 et convertissant le seminaire en un
college de caractere purement laique, changeaient le caractire de Poeuvre; les superieurs de la Congregation ne crurent pas devoir entrer dans cette voie. Les hiritiers reprirent
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ce qui leur revenait, le mobilier scolaire ; l'immeuble appartenait a la Congregation. Dans cet immeuble, on reunitles
deux oeuvres,'celle de Tialpam et celle de Tacubaya. L'euvre de Tlalpam fut transferee & Tacubaya, parce que cette:
derniere ville est plus pres de Mexico, et aussi a cause de l'excellente reputation deja acquise par le college de Tacubaya.
Le I decembre 9go3, cette decision fut notifie aux heritiers
de la fondatrice, et le 4 janvier 19o4, fut inauguree la nonvelle oeuvre; la Congregation avait dijh, dans limmeuble,,
fait des ameliorations successives qui ont rendu cet 6tablis-sement un des meilleurs colleges de la Republique mexi-caine.
Depuis 'cette date, I 'etablissement a continue avec une
entiere ind6pendance sous la denomination d'InstitutSaint-

Joseph.
L'enseignement qu'ou lonne en ce college comprend
cinq categories. Primaire el4mentaire, primaire superieur,
supirieur de commerce et d'administration, preparatoire
officiel, et pr6paratoire eccl6siastique. Les quatre premieres
categories sont etablies conformement aux lois et aux programmes officiels; la cinquieme comprend six annees
avec adaptation au plan etabli pour les jeunes gens aspirant
au sacerdoce. II y a aussi des classes spdciales de peinture,
dessin, solfege, piano, tachygraphie; et, dans les classes
l66mentaires, entre l'etude de la langue anglaise, si necessaire aux 6leves du cours superieur commercial et au cours
Spreparatoire ».

Vu le grand nombre des eleves etl'estime que lui accorde
le public, on peut avec raison affirmer que cet Institut
marche d'une manikre entierement satisfaisante.
2

. CHIHUAHUA

CHIHUAMUA, ville du Mexique septentrional, est la capitale
de I'Etat du meme nom, a 1 275 kilometres nord-ouest de:
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Mexico, au centre d'un district minier. La population est
de 25 ooo habitants.

L'Etat de Chihuahua comprend un vaste pays, en partie
desert, dont le sol est en g6neral peu fertile, mais qui contient de riches mines d'argent. Le chemin defer de El Paso
dei Norte, traverse tout I'Etat du sud au nord; une partie
de son ancien territoire a dti cddee aux Etats-Unis en r854.
Chihuahua est un evdchd ressortissant a l'archevech6 de
Durango.
Cedant aux instances reitirdes de Mgr Nicolas Perez Gavilan et Echevarria, 6veque de Chihuahua, la Congregation,
apres les conventions prealables, envoya en cette ville quatre
pretres et deux freres coadjuteurs, pour prendre le gouvernement du s6minaire; ils y arriverent le 3o dicembre 1902,
et les cours s'ouvrirent le i5 janvier 19o3. L'enseignement
comprend toutes les itudes de la carriere eccl6siastique,
les cours priparato;res, la classe superieure du commerce
et les quatre ans d'enseignement primaire. Jusqu'A.present,
on n'a pu surmonter les difficultis qu'a suscitdes la partie
economique et administrative, car les ressources du seminaire sont fort restreintes. Mgr Gavilan estime les Missionnaires et seconde I'ceuvre de tout son pouvoir. - Voy.
Annales, 190o3, p. 445.
22. MRIDA. -

Maison de Notre-Dame de Lourdes

Comme nous I'avonsdit precedemment (page 297), la Congregation de la Mission fut 6tablie A Mdrida de Yucatan,
le i" janvier 1876. Les families qui se sont le plus distinguees par leur affection et leur divouement dans ces oeuvres sont celles de MM. Peon et Regill.
A ces derniers, on doit l'difice quoccupe le siminaire et
qui est la propridt6 de la Co ngregation. Les premiers donnerent notre residence de Lourdes. Mile Loreto Peon posa
la premiere pierre de l'glise actuelle de Notre-Dame-de. Lourdes. A sa mort, 'ceuvre fut continuke par Don Ignacio
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Peon, son frere, et dofia Loretto Peon de Peon, leun
mere. A c6td de l'~glise, est situee ]a maison qu'occupeat

les Pretres de la Mission. Jusqu'en aout 1go5, le personnel
du seminaire et celui de I'dglise de Notre-Dame-de-Lourdes
formaient une seule communaute, mais, A cette 6poqvu, k
maison de Lourdes fut constituce indipendante du seminaire; son personnel se compose de cinq prdtres et d'un
frere coadjuteur.
Deux des pretres de cette maison itant originaires da
Yucatan, parlent avec perfection la langue maya; de temps
en temps, ils vont faire des missions dans les villages et
dans les fermes, et deux fois par an ils vont A XK&NHA (prononcez Chcanja)oi se trouvent les Indiens qui, bien des
fois, se sont soulevds contre le gouvernement; la, ils lenr
administrent avec zele et d6vouement les sacrements. Les
autres pretres de la maison sont chargis du service de
F~glise et dirigent les associations qui y soot etablies.
P.-S. - En 1907, la Congrigation de la Mission a pris la
direction du siminaire de CULIACAN, capitale de I'Etat de
Sinaloa; c'est dans cette ville que riside 1'veque du diocese de Sinaloa (Mexique septentrional); ce diocese est de
la province ecclisiastique de Durango.
Nous venons, dans cette longue enumeration, d'exposerle
c6td surtout materiel des oeuvres de la Congrdgation au
Mexique; nous indiquerons maintenant les principaux faits
historiques et nous dirons les fruits produits par ces nombreuses cervres.
(A suivre.)

ANTILLES
ILE DE CUBA
Nous donnerons ci-apr6s une intiressante lettre sur ua
nouvel etablissement de la Congregation . Guantanamo,
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dans 'ilede Cuba; les missionnaires avaient deja,dans cette
ile, dcs maisons A La Havane, i Santiago et k Matanzas.
Voici d'abord quelques renseignements gednraux sur 'ile

de Cuba.
CuOB, la plus grande lie des grandes Antilles, surnommee
la Reine des Antilles, au sud de la Floride (Etats-Unis), au
nord de la Jamalque et & 'ouest d'Haiti, est situde entre le
19' et le 23* degrd de latitude nord, et le 76e et le 87e degre de
longitude ouest. Elle est de forme allongde; elle a i 5o kilometres de rest i I'ouest et environ 170 de large; sa superficie est de r 18 8oo kilometres carres (A peu pres le cinquieme de 1'Espagne). Environ 238o kilometres de chemin
de fer ont etc cres (1907). 11 y a de superbes forets;
le sol est tres'ertile, produisant la canne a sucre, le cafi, le
tabac. On trouve des mines d'or, de fer, de cuivre, etc. Le
climat est chaud et sec. Les principales villes sont: La
Havane, capitale, 270 ooo habitants; Cienfuegos, 59 ooo habitants; Santiago, 45 ooo habitants; Matanzas, 45 ooo habitants; Cardenas, 26 ooo habitants; Puerto Principe,
25 ooo habitants. La population totale est de 1 750000 habitants.
Cuba fat dicouverte en 1492 par Colomb et dewint, ds
lors, la propridte de PEspagne. En t16o et en 1762, les
Anglais la prirent et la ravagerent, elle fut rendue en 1763
au, Espagnols qui la conserverent jusqu'en 1898. A cete
date, aideepar les Etats-Unis, qui firent la guerre a IEspagne,
elle conquit son independance, sanctionnee par le traite de
Paris, a la fin de la courte guerre hispano-americaine. Par
le mdme trait6, 'ile de Porto-Rico devenait proprikti des
Etats-Unis et les iles Philippines etaient declarees inddpendantes, demeurant cependant sous la tutelle des EtatsUnis, jusq,'au jour ot le pays serait apte i se gouverner
lui-mdme.
L'organisation ecclesiastique actuelle de rile de Cuba

a eti fixde par une constitution apostolique du pape

-- 3o6 Leon XIII, datie du o2fevrier 1903, commenqant par le
mots Actum praeclare.En voici un resum :
Leon XIII rappelle la dicouverte de Pile par Christopbh
Colomb et la promptitude avec laquelle s'y repandit Ie
christianisme. Leon X drigea enidvche 1'eglise paroissiale
de Santiago de Cuba; Pie VI crda celui de La Havane;
Pie VII, en 18o3, promut au rang d'archevbchd celui de
Santiago, qui devint le metropolitain de La Havane.
Le Souverain Pontife constate que les veinements de la
r6cente guerre ont eu leur repercussion sur I'etat religieux
de la grarde Antille. Cette situation nouvelle impose une
nouvelle organisation. C'est pourquoi, eu egard aux ressemblances constatdes entre iile de Cuba et les autres pays
de 1'Amdrique latine, Lion XIII a decidd, en septembre
191o, que File serait rigie par les lois votees pour les autres
nations amdricaines par le concile de 1'Am6rique latine
tenu A Rome en 1899.
Mais cette decision ne suffisait pas, vu les conditions particulieres ofi se trouvait Ie peuple cubain.
Tout d'abord, le ddveloppement de la population rend
difficile aux deux dveques I'accomplissenient de leur charge
pastorale. 11 est done crdi deux nouveaux dioceses, dont le
territoire est emprunte aux anciens: ceux de Pinar del Rio
et de Cienfuegos. L'archevique de Santiago-de-Cuba sera
le metropolitain des troisautres sieges. Le diocese de PortoRico est d6tachd de la province metropolitaine de Santiagode-Cuba et rattach6 provisoirement l'autorit6 directe du
Siege apostolique. Les eveques jouiront de tous les droits
reconnus pour l'Amdrique latine par les sacrs canons et
par le concile susmentionn6.
Leon XII I, en terminant, exhorte le peuplecubain a garder
fidilement la foi de ses ancetres, a seconder les efforts de
ses pasteurs, et a rendre aux autoritis civiles le respect qui
leur est dd.
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GUANTANAMO

Lettre de M. Raymond GUELL, visiteur
de la province des Antilles, d M. A. FIAT. Suprieur gindral
La Havane, couvent de la Merced, Iz janvier 19go8.

L'objet de la prdsente lettre, est de vous faire savoir que
je suis a Guantanamo, et, en mdme temps, que je passai A
Santiago-de-Cuba pour prendre le train pour me rendre
audit lieu de Guantanamo.
La paroisse a un circuit de 3o lieues, avec une population
de 5o ooo habitants. Le point principal est Guantanamo;
mais, de ce point, on peut aller en chemin de fer a Tricabas,
a Jamaica, et i Caimanera, qui est un port de mer.
Le port de Caimanera a maintenant I ooo habitants, mais
il est appele i s'agrandir i cause du dipot de charhon que
les Etats-Unis y 6tabliront. Quand Pisthme de Panama sera
fini, il sera un centre, et ii est appeld A devenir plus important que Santiago-de-Cuba, qui possede aujourd'hui
60 ooo habitants.
A Caimanera,lesprotestants ont une chapelle, et lescatholiques n'ont pas d'gglise. Cependant, I'alcade et les autres
personnes de qualite que je pus voir en compagnie de mon
confrere M. Tobar desirent posseder une gglise, et j'espere
qu'on ne tardera pas a l'avoir.
A Triquobas, il n'y a pas de chapelle protestante; l'glise
qui s'y trouvait est tombre, mais les habitants sont d'accord
pour la rdidifier. La population de cet endroit est petite,
mais il se trouve 1i beaucoup d'usines pour le sucre et
des maisons de culture pour le cafe. Cest la premiere paroisse qui est restee comme unie a celle de Guantanamo.
Jamaica, qui appartient A la paroisse de Guantanamo, a
une dglise et, derriere l'autel, ii y a une sacristie et un appartement oti pourra dormir le pretre, venp pour le service
religieux, quand, A cause des circonstances, il ne pourra
pas rentrer A Guantanamo.
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11 sera bon de faire la mcme chose pour Triquabas, et k
la Caimanera.
11 y a en outre quelques autres petits groupes de popalation et beaucoup d'usines a sucre et de maisons de culture. D'apres ces quelques indications, vous pouvez comprendre que nous sommes ici, un peu comme dans les
missions etrangeres de l'Orient, et que quatre missionnaires ne peuvent suffire a la besogne.
On peut y faire beaucoup de bien pourles ames, et aussi,
avec le temps, une situation temporelle convenable pour
la Congregation. L'un et I'autre seraient plus notables, si,
a Guantanamo, nous pouvions etablir un collge pour
perfectionner les enfants qui savent bien lire et dcrire, et
preparer les jeunes gens pour le commeree.
A Guantanamo, il n'y a pas de collge catholique ni pour
les garcons, ni pour les filles. Pour les filles, il y a un
college qui a des maitresses instruites, mais on n'y a requ
que les filles des plus riches habitants, auxquelles on enseigne le protestantisme. 11 y a 1• une 6glise protestante, et
on est en pourparlers pour y en etablir un autre. Les fils
des tenebres travaillent plus que les enfants de la lumiere.
Les protestantsne manquent pasde ressources materielles,
qui font difaut aux catholiques. Devons-nous nous ddcourager Acause de cela? Nullement, puisque Dieu nous aidera
si nous sommes ce que nous devons dtre.
Raymond GUELL.

RENSEIGNEMENTS
SUR LES ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE

DANS L'lLE DE CUBA (suite I)..
(Extrait des Annales, edition espagnole, annoe 19o8, p. 95.)
GUANABACOA

GupANABACOA est une des principales villes de Pile de Cuba;
i. Voy. ci-dessus, tome LXXII, p-554, at tome. LXXIII, p. zo5.
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sa population est de 20 ooo habitants. Elle est situde A
xi kilometres de la capitale, La Havane, avec laquelle elle
a de rapides communications au moyen du chemin de fer
et de tramways. Elle possede trois iglises : l'glise paroissiale, le convent de Saint-Dominique et celui de Saint-Francois.
La paroisse est dirigie par les Peres Franciscains qui desservent aussi le convent de Saint-Dominique. Celui de
Saint-Francois est occupi par les Peres des Ecoles pies qui
ont un magnifique college on sont recus plus de trois cents
delves, internes et externes. Cette annie-ci on a etabli, en
cette ville, les Freres de la doctrine chritienne A qui on
a confid l'rducation de petits garcons orphelins.Voici quelques renseignements sur les etablissements des Filles de la
Charite.
GUANABACOA. - HOpital de la Charitd
Au milieu du dix-neuviime siecle, certaines personnes
pieuses de la ville laisserent quelques legs dans le but de
secourir les malades pauvres de la localiti. On loua une
maison-pour les.y recevoir et ils furent assist6s par des
domestiques dont les services laissaient i desirer. En cette
situation, le gouverneur militaire, Don Ramon Flores de
Apodaca, pensa A construire un h6pital, afin que les malades
y soient mieux assistes. En effet, il fit clever un 6difice,
hors de la ville, sous le titre d'HOpitalde la Charite.
L'inauguration de cet h6pital se fit avec grande pompe en
1855; se chargerent de la direction Ie fondateur lui-meme
avec un administrateur et les serviteurs de l'ancien h6pital.
II ne faUut pas longtemps au directeur, pour dtre bien convaincu que les malades itaient mal assistis, malgri les
depenses excessives qu'il faisait. Cela le ddcida a demander
les Filles de la Charitd,,afin de procurer une meilleur assistance des malades; et, aussi, afin d'etablir une dcole qui fut,
en effet, cride et annexee i !'h6pital, sous le titre de NotreDame-de-1'Assomption.
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Ainsi, deux ans apres la fondation, c'est-a-dire en 1857,
quatre Filles de la Chariti eurent la direction de l'h6pitaL
Une des sceurs etait chargie de la classe. Plus tard, I'administration augmenta le personnel de deux autres sceurs.
II y avait quarante-six ans que les saeurs 6taient au service decet h6piial, lorsque le changement degouvernement
dans toute 'ile amena le changement du directeur de l'h6pital. Ce dernier ne voulut pas reconnaitre les bases pr6cdentes de la fondation, defendit de parler de religion aux malades, etc. Les sceurs, avec une bien grande douleur a cause
des pauvres, abandonnerent l'h6pital au mois de mai 19o3,
au grand regret des malades.
GUANABOACA. - Ecole de Notre-Dame-de-rAssomption.
Nous avons dit plus haut que les Filles de la Charitd se
chargerent de la direction de cette icole en 1857, en meme
temps que P'h6pital de Charite. Une seule soeur la dirigeait. Au dibut, elle fut compos6e de cinquante filles, mais
comme elle augmentait tous les jours et arrivait a quatrevingt-dix et cent 616ves, on ajouta une seconde sceur.
Pour soutenir cette icole, Ie gouvernement donnait une
petite mensualit6 fixe, quelque fat le nombre des personnes
destin6es i I'enseignement. Sceur Josefa Pons eut la charge
de l'Pcole et s'en acquitta pendant bien des annies avec zle
et succ6s; elle avait recu de Dieu un talent particulier pour
ce ministere.
On faisait chaque annie des examens publics sous la prdsidence du cure de la paroisse et d'une commission du conseil municipal nommi par le gouvernement; or, tant les
examinateurs que le public assistant t cet acte en restaient
hautement satisfaits.
Trente-huit ans s'etaient ecouls depuis la fondation de
cette ecole, quand, tout d'un coup, elle se trouva en ptril
de disparaitre. Nous avons dit qu'elle etait annex•e i l'h6pital de Charitd oih taient requs tous les malades, meme
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ceux atteints de maladies contagieuses, ce. qui fit dire que
1'cole n'6tait pas dans les conditions hygieniques voulues
par la loi.
En effer, il est i croire que si un inspecteur avait'vu 1'6cole
en ces ter-pci, it PeIt fak fmner imm6diatement. Ce
peril fit que la supdrieure, sceur Pia, d'accord avec ses sceurs,
forma le projet d'etablir un college-icole completement
separe de I'h6pital, au compte des sceurs et independant de
1'administration de Ph6pital. La sceur Pia dtait tres entreprenante; et bien qu'elle n'eut pas un centime pour realiser
sa pensee, elle resolut de l'exdcuter.
Elle placa son projet sous la protection de la Vierge de
la Medaille miraculeuse, et cette cdleste trisoriere manifesta sa protection par de puissants secours.
GuANAAcoA. -

College de la Medaille miraculeuse
(rue Corral Falso, no 86).

Des que la soeur Pia se vit autoriseeparsessupdrieurs, elle
se mit a Poeuvre. On avait eu le projet de batir le college; mais
bient6t il se prdsenta l'occasion d'acheter une maison qui
convenait parfaitement et pen distante de I'h6pital. Le propri6taire s'6tait decid le mime jour a la vendre pour le
prix de 3 5oo douros, pricisement la somme deji recueillie
par les dons et les aum6mes. Les amenagements interieurs
furent rapidement ex6cutes et le transfert eut lieu en 1895.
Outre les classes auxquelles assisterent un grand nombre
d'enfants, on dtablit un ouvroir othon employadix machines
Acoudre, donnees par des bienfaiteurs, et, de cette maniere,
on introduisit de nouveaux progres dans Penseignement.
On placa le college non loin de I'h6pital, dans le but de
ne faire qu'une mdme communaut4 et de n'avoir ainsi
qu'une seule superieure; mais quelques personnes affectionnees a la communaut6 conseillerent aux soeurs de placer le
college dans un point plus central de la ville, oil un plus
grand nombre d'enfants pourraient facilement participer A
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Penseignement, Les supirieurs approuv&rent ces propositions, et bient6t se prisenta 1'occasion d'acheter une vaste
maison avec un grand jardin pour un prix relativement
tres moddr6; on resolut de I'acquerir.
1.« MAion ef fe-a
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n'ont coWtu que 7 ooo douros. Toutes les personnes comp&tentes estiment que cette acquisition est tres heureuse, car
'~difice seul vaut cette somme.
On inaugura cette maison le 9 septembre g904. Monseigneur 1'6veque bUnit la chapelle et toute la maison. Assisterent a cette creimonie M. Giell, visiteur des Prdtres de la
Missior, M. le curd de la paroisse de Regla, les Peres Escolapios et Franciscains, ainsi que les soeurs forment le Consell : soeur Edwige, soeur Clara et sceur Romana, ainsi
qu'un public nombreux et tres sympathique.
Le college se soutient avec les pensionnaires, un petit
don de l'administration 6piscopale, le loyer de l'ancienne
maison et surtout avec l'ing6nieuse administration de sceur
Pia.
Le total des enfants elevies par les ,Filles de la Charit6
dans les trois maisons qu'elles ont cues successivement a
Guanabacoa, s'6elve a i 8oo. Le plus grand nombre de ces
jeunes filles a repondu a N'ducation religieuse qui leur
a &t6 donnee. Beaucoup exercent un fructueux apostolat
dans leur famille; un bon nombre sont entrees dans la
carriere de 'enseignement, et propagent sur divers points
la bonne semence de la verit4 et de la pite6 chritiennes.
LA est la recompense de leur travail, des maintenant, pour
les filles de saint Vincent de Paul.
Manuel Bu~cos.
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COLOMBIE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
La Colombie est un Etat fiddral de 'Amdrique du Sud,
ainsi nomme en Phonneur de Christophe Colomb, et qui
itait compose de la vice-royautd espagnole de la NouvelleGrenade et de l'ancienne capitainerie g6ndrale de Caracas
et de Venezuela. II avait pour bornes: an nord, la mer des
Antilles; a 1'est, la Guyane; an sud-est, 'empire du Br6sil;
au sud-ouest, 1'empire du Perou; a 'ouest, le Grand Ocean
et ']Etat de Costa Rica. II etait partagd en douze dipartements : Gundinamarca, Cauca, Isthme on Panama,
Magdalena, Boyaca, 1'Equateur, Guayaquil, Assuay, Venezuela, Zulia; Orenoco et Maturin, et avait pour capitale generale Bogota. - La Colombie, composee de provinces enlevies a l'Espagne, dut principalement son indipendance a Bolivar; la ripublique se constitua an congres
d'Angostura, le 17 dicembre 1819; mais dbs l'ann6e 183i,
les douze d6partements qui la formaient se s6parerent pour
former trois ripubliques indppendantes. Les cinq premiers
formerent la republique de la Nouvelle-Grenade; les trois
sunivants celle de l'Equateur; les quatre derniers celle de
Venezuela.
Le nom de Nouvelle-Grencde, par lequel on designe
encore quelquefois les Etats-Unis de Colombie, provient
de ce que le conquistador Quesada avait trouv6 entre la
haute plaine de Bogota et les environs de Grenade une
grande ressemblance; cette appellation n'a dispara officiellement pour faire place Acelle de Colombie qu'en 186I.
La superficie de la Colombie est d'environ 120 ooo kilo-

metres carres, soit deux fois environ la superficie de la
France; sur ce chiffre, deux tiers sont A pen pres inhabitis;
la population, quatre millions trois cent mille habitants, se
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r6partit,'d'une maniere fort indgale, sur une superficie d'un
peu moins des deux tiers de la France.
La republique de Colombie se compose de deux regions
naturelles bien distinctes :la region des Andes ou NouvelleGrenade proprement dite, qui, des frontieres de PEquateur
aux rivages de PAtlantique se diploie en un large espace
triangulaire; et les Ilanos, qui s'dtendent A la base orientale
des Andes et qui parcourent les affluents parralleles de
1'Orenoque et de 1'Amazone, rio Aranca, rio Meta, rio
Guaviare, etc.
Grace a la disposition des chaines Andines, dont les
vallees sont largement ouvertes aux vents pluvieux de
'Atlantique, la Colombie est tres abondamment arrosee.
Son fleuve principal, le Magdalena,est 'un des plus considdrables de l'Amirique, et sur le continent du Sud il ne le
cede qu'A 1'Amazone, i l'Ordnoque et au Rio de Plata. 11
regoit des deux Cordilleres qui le dominent & droite et a
gauche un grand nombre d'affluents. A soo kilom6tres de
sa source, ii est navigable pour les petites embarcations; a
3oo kilom6tres, il porte des chalands (champans) et de
petits vapeurs. A 775 kilom6tres, imm6diatement a I'aval
des rapides de Honda, commence la grande navigation,
sur un espace de i ooo kilometres environ.
La Colombie a tous les climats dans sa vaste etendue, oi
se rencontrent les pics neigeux, les hauts plateaux, les gracieuses vallies, les plaines marecageuses; mais les seules
regions vraiment insalubres sont celles qui avoisinent
listhme, et quelques parties des Etats de Bolivar (Carthagene) et de Magdalena, oi regnent les fiUvres paludeenne-.
Les Etats-Unis de Colombie sont une r6publique feddrative.
Le gouvernement gednral se compose de trois pouvoirs,
16gislatif, exdcutif et judiciaire. Le pouvoir legislatif est
exercd par deux chambres, le Snat et la Chambre des
representants.

CARTE

DE LA COLOMBIE ET DE L'EQUATEUR
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Le President de la Republique est nommi pour deux
annees.
a La Republique fiddrale de Colombie se compose disormais ( 907) de i5 Etats autonomes, ayant chacun leur assemblie de d4putes, d'un district fideral, celui de la capitale, et
d'un certain nombre d'intendances et territoires relevant de
1'administration des Etats. Nous donnons ici ces nouvelles divisions politiques. ) - L'Annee cartographique,
octobre 1907.
DISTRICT FEDERAL, BOGOTA.
ETATS

ETATS

I. Antioquia, capitale Medellin.
2. Atlantico, cap. Baranquilla.
3. Bolivar, cap. Cartagena.
4. Boyaca, cap. Tunja.
5. Caldas, cap. Manizales.
6. Caica, cap. Popayan.
7. Cundina Marca,cap. Mesa.
8. Galan, cap. Socorro.

9. Huila, capitale Neva.
lo. Magdalena, cap. SantaMarca.
i . Nariflo, cap. Pasto.
12. Quesada, cap. Choconta.
13. Santander, cap. Bucanamanga.
14. Tolima, cap. Ibague.
15. Tundama, cap. Chita.

DE SAINT-NAZAIRE EN COLOMBIE
RiCIT DE VOYAGE

Lettres de M. Maurice COLLARD, Pritre de la Mission.

a M. A. FIAT, Supdrieur gineral.
Santa-Rosa de Cabal, 8 septembre 1907.

C'est avec bonheur que je vous envoie quelques details
sur notre voyage de France en Colombie : il a &t6, en veriti, fort heureux. On nous avait tant promis de prier, pro
navigantibus et iter facientibus! Les prieres nous ont
portd bonheur.
De Saint-Nazaire, un dernier et filial adieu vous fut
adressd. Nous l'avons remis aux Filles de la Chariti en les
priantde 1'expedier, car nous n'avions que fort peu de temps
avant l'embarquement. Pauvres soeurs de Saint-Nazaire,
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que n'ont-elles pas fait pour nous dtre utiles ? Elles ont it6
jusqu'A sacrifier leur pierre d'auiel pour nous permettre de
dire la sainte messe durant la traversee, celle de notre chapelle ayant &t6 laissie a Paris, par oubli. Aussi, est-ce de
grand cceur que nousavons place un mot de remerciement
A c6ti de notre signature, dans un cahier oh tous les missionnaires passant par li sont invites a apposer leur nom.
Ma soeur supirieure voit, en effet, en nous, des ap6tres et
elle se demande si, dans le nombre, Dieu ne voudra pas se
choisir un jour des martyrs.
Je ne vous decrirai pas, une A une, les journ6es de traversee, lesdisagriments du mal de mer, les joies eprouvies
a la vue d'une terre, non plus que les incidents du bord,
fort insignifiants pour la plupart, et qui ne marquent qu'a
raison de la monotonie de la vie qu'on mene en bateau.
Vous serez heureux de savoir que, sauf les deux premiers
jours et le 14 juillet, a cause d'une forte mer, nous avons pu
dire la sainte messe chaque matin.
A la Martinique, nous dames nous arreter deux journees.
Sur la recommandation des missionnaires qui avaient fait
pr6ecdemment ce voyage, nous allimes saluer les Peres du
Saint-Esprit qui dirigent le petit seminaire de Fort-deFrance. Nons fumes requs comme des freres. Le Pere supdrieur et tous ses confreres s'inginiaient pour nous soigner
et nous faire plaisir. Nous trouvames 1A un Pere, ancien
6leve de nos confreres A Chilons-sur-Marne; il leur a conserve un fidele et reconnaissant souvenir. C'est encore chez
les Peres du Saint-Esprit qu'on nous parla, avec grand
eloge, de Mgr Tanoux, membre de notre Congregation,
6veque de la Martinique, et des regrets provoquts, dans
1'ile, par sa mort prematuree. Les Peres dirigeaient alors
un college a Saint-Pierre, et Monseigneur allait volontiers
les visiter c pour vivre un peu en leur compagnie sa chere
vie de communauti a. Ce sont ses propres expressions.
Nous quittimes les Peres du Saint-Esprit, enchantds, et

-

318 -

non sans les avoir bien vivement remerciis de leur vraiment fraternelle hospitalit.
Grande fut notre joie, quelques jours plus tard,de voir les
c6tes d'Amirique et, bient6t apres, celles de Colombie!
Mais, comme, A Panama, le service de santi est tres severe,
defense est donnie de descendre, sons peine d'etre mis en
quarantaine a Colon. Ainsi, malgre notre desir de descendre
A Carthagene pour prier sur le tombeau de saint PierreClaver, il nous fallut en faire le sacrifice et nous contenter
d'envoyer, vers l'glise oi il repose, quelques aspirations du
coeur. Mais nous pumes, au moins, constater de loin que
notre terre promise etait bien belle, et cela ne pouvait que
nous exciter a fortifier notre resolution de travailler genereusement, comme les ap6tres de ce pays, dont plusieurs
sont montes sur les autels: saint Pierre Claver et saint
Louis Bertrand, le patron officiel de la Colombie.
Mais nous devions attendre, comme les HWbreux d'autrefois, avant de penetrer en la terre de nos desirs. Quinze
jours nous separaient de l'heureux moment oh nous devions poser le pied sur le sol de notre nouvelle patrie.
Arrives le 29 juillet &Colon, nous fumes requs le soir avec
la plus grande cordialite, A Panama, par M. Laridan et ses
excellents confreres: MM. Jean Bozec et Louis Duriez.
Nous devions nous arriter la, durant une dizaine de lours,
en attendant le depart du bateau qui devait nous conduire
en Colombie. Les bons soins qui nous furent prodigues
nous aiderent a supporter la chaleur, qui demeure aujourd'hui la seule chose que les etrangers puissent craindre a
Panama; les Amiricains du nord ont, en effet, execute des
travaux d'assainissement considerables, et ont transforme,
A tous points de vue, la ville de Panama.
Nos confreres s'occupent des catholiques d'une grande
partie de la ligne du canal, d'une leproserie situde A une
petite.distance de la ville, et de l'instruction religieuse des
lives des Filles de la Charitd. A la maison Saint-Philippe,
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nous avons trouv6 bien vivant le souvenir de la regrettie
soeur Goeury, qui a fait tant de bien en ce pays. La soaur
econome de la province de Guatemala y faisait, a cettemaison, les fonctions de superieure intirimaire; nous y avons
eu aussi 'ayantage de saluer la seur visitatrice de Guatemala, a la veille de reprendre la route de la maison centrale.
Apres une bonne semaine passee en famille, A Panama,
dans les exercices de la vie de communautd, nous nous reembarquions, mais, cette fois, sur I'ocean Pacifique, en
compagnie de'deux soeurs colombiennes, revenant en leur
pays.
Deux jours et demi de navigation sur une mer d'huile
nous conduisent enfin au port des longtemps desire: Buenaventura.Nous descendons au presbytere. La, nous pOmes
nous rendre un peu compte du bien que font nos confreres
qui dirigent les seminaires en Colombie. Le cure de Buenaventura est un ancien eleve du s6minaire de Popayan.
Avant son arrivee, Buenaventura n'avait, comme eglise,
qu'une miserable salle bitie en bambou et n'dtait desservieque par un Pere Augustin, qui venait,de temps &autre, du
monastere assez eloigne oi il residait. Aussi etait-ce, dans
la population, une grande indifference, sinon pis. En trois
ans, ce bon pretre a biti une .glise trrs vaste et tres propre,
et installi, tout aupres, son presbytere. II a commence luimeme une ecole de garcons et projette une 6cole de filles,
mais il attend des Filles de la CharitY, que le visiteur provincial, M. Bret, ne pent encore lui donner, faute de personnel suffisant. Le dimanche, nous avons ite vraiment
6difies du nombre des fiddles venus a la messe, et de leur
devote attitude: et il parait qu'ils viennent nombreux,chaque
soir. A la priere en commun et i la lecture de la Vie des
saints. VoilA ce que peut un bon cure.
C'est A Buenaventura que sont tombes, en g19o, victimes de leur devouement, MM. Aryas et Fernand Blanchd.
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Nous avions hAte d'arriver ACali. Au point terminus du
chemin de fer, M. Pehau, envoyd par M. le visiteur, nous
attendait avec les montures. Des l'instant, nous nous montrames parfaits cavaliers, et apres un jour et demi de chevauchie, interrompue seulement par les haltes nicessaires
pour les repas et le sommeil, nous arrivions a Call. Inutile
de vous dire qu'en nos divers arrdts, les deux soeurs qui
faisaient partie de la caravane s'inginiaient i rendre les
services en leur pouvoir, et s'entremettaient aupres de la
maitresse du lieu pour que la cuisine colombienne ne nous
parut pas trop desagreable. A notre arrivee A Cali, les
cloches de la ville sonnaient I'angelus de midi; c'etait le
14 aoit, vigile de 1'Assomption; nous nous 6tions embarquis a Saint-Nazaire, le 9 juillet, fete de Notre-Dame-desProdiges.
Vous dire que le visiteur, M. Bret, nous reCut avec joie
est inutile. Deux pretres seulement demeuraient avec lui,
MM. Veltin et Joachim Puyo, qui doivent disormais former la maison de Cali. Les seminaristes nous attendaient
pour aller rejoindre les itudiants qui viennent d'etre transfdres et qui sont ddja install6s A Santa-Rosa de Cabal.
Le jour mdme de notre arrivee, la soeur visitatrice des
Filles de la Charitd vint a la maison pour saluer les jeunes
missionnaires et pour avoir des nouvelles des Superieurs de
Paris et des deux Communautds.
Apres trois jours, nous quittions la maison de Cali, avec
les trois s6minaristes. Disormais, cette maison n'est plus
maison de formation : aujourd'hui, elle est occupde par une
communautede religieuses belges,M.le visiteurlayant quittee pour s'installer dans un local plus petit, et suffisant
aux trois missionnaires qui demeurent. Call.
Notre voyage sur le rio Catlca, puis au milieu des montagnes, fut tris agreable. Plusieurs confreres de Santa-Rosa
vinrent au-devant de nous; MM. Hernandez, Villanea et
Castillo. A Cartago et A Percisa nous trouvAmes deux
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maisons de Filles de ia Charite, oh nous rencontrimes toujours le mdme empressement a demander des nouvelles du
centre de la famille.
Mais quelle joie quand,parvenus au sommet d'une montagne abrupte, nous decouvrimes la petite ville de SantaRosa et, tout pres, assise sur un monticuie. no.re maison !
Elle est magnifiqaement situ6e, au milieu de belles montagnes couvertes de piturages et de cultures diverses: bananiers, caf6iers, mais, etc. A ses pieds, s'itend, d'un c6te,
la bourgade de Santa-Rosa; de I'autre, - au dela d'un assez
vaste terrain, qui comprend les cours de recreations etle parc
des animaux, et dont une partie deviendra jardin potager,
- court en un lit accidente, la petite riviere San-Eugenio.
Ce fut un jour de fete que celui de notre arrivee:
pretres, tudiants et freres nousattendaient avec impatience,
La maison de formation dtait done au complet : dtudiants et s6minaristes etaient 1, professeurs et directeurs
aussi: M. Proni, superieur et directeur du seminaire,
MM. Poupart, Pehau, et votre petit correspondant qui, A
sa grande surprise, avait et6 charge des cours de philosophie et d'histoire eccl6siastique. MM. Nicolas, Trullo.
Castillo et Fourcans 6taient reserves pour 1'ecole apostolique. Quant i M. Cellaura, il &tait tout heureux de recevoir M. Calas avec lequel, deux jours apres, il prenait le
chemin de Tunja, son nouveau poste. M. Hernandez est
procureur et directeur de l'Ncole apostolique.
Actuellement, les cours sont commences, chaoun travaille
de son c6td. Nous sommes un peu loges a l'etroit, mais la
divine Providence viendra a notre secours et permettra d'installer l'ecole apostolique un peu plus i l'icart. La maisonn'est pas luxueuse, mais elle est fort gaie. Nous sommes
pauvres; mais n'est-ce pas une garantie de succss ?
J'ai trouve ici une grande regularite et aussi une grande
gaieti: je suis tres content et vous remercie de m'avoir enMaurice COLLARD.
voyd en Colombie.
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Nous attendons, dans quelques jours, S. Exc. le d6legu6 apostoliquc. Son voyage, jusqu'A Popayan, en [compagnie de Mgr Emmanuel Arboleda, est un dvcnement important. On dit que ce voyage, aussi Jien que P6elvation A
Plpiscopat de Mgr Arboleda, aura de tres heureux resultats pour Pavenir poiitique et religieux du pays. M. Cosyn
est a Cali; ii passera ici, dans quelques jours, en se rendant
a Tunja.
Santa-Rosa de Cabal, o2decembre 9go7.

Vous avez appris comment Mgr Emmanuel Arboleda
requt, le 29 juin 1907, en lacathedrale de Bogota, la consecration dpiscopale, des mains de Mgr Ragonesi, d6ldgu6
apostolique et envoyd extraordinaire du Saint-Siege aupres
du gouvernement colombien. Son Excellence avait temoign6
tenir A faire eile-meme cette consecration. A cette ceremonie, assistaient, outre les ministres de'la Ripublique,
plusieurs eivques, et une grande partie du corps diplomatique, un grand nombre de personnages les plus marquants
du pays. Le general Raphael Reyes, president de la Republique, avait voulu etre le a parrain D comme on dit ici, du
nouvel archeveque, et, au sortir de la cer6monie, il Paccompagnait, et meme, si je ne me trompe, lui avait offert son
bras. C'est au palais prisidentiel qu'eut lieu, ce jour-la,
un banquet oh se rencontra tout ce que la Colombie a de
plus illustre.
Le retour de Mgr Arboleda s'effectua, on peut le dire,,
par une voie triomphale. II revint, en effet, jusqu'a Popayan, avec S. Exc. le delegue apostolique. Or, sur le
chemin, ce furent des ovations incessantes an representant
du Souverain Pontife et au nouveau prdlat. Les villes et
les bourgades qu'ils traversaient les accueillaient avec
d'enthousiastes manifestations de profonde veneration et
religipuse sympathie. De Cartago, ville natale de Mgr Arbo-
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leda, et la premiere de son diocese qu'il rencontrit sur sa
route, jusqu'i Call, le voyage se fit sur le rio Cadca.
Quelques jours plus tard, pour venir ici, nous faisions sur
la meme riviere le trajet de Cali &Cartago et nous pouvions
voir les restes des nombreux reposoirs eleves sur les rives.
On nous raconta que le petit vapeur qui portait les deux
ev8ques allait d'un bord a Fautre du fleuve, versant sur les
habitants accourus des villages environnants, avec les bindictions apostoliques donnees par Mgr Ragonesi, les premices de celles du nouveau pasteur.
A Buga, ville assez considerable du diocese de Popayan,
S. Exc. le deligud consacra une belle dglise construite
pour abriter un ancien crucifix miraculeux tr6s honord
dans le pays. Ce fut I'occasion de grandes solennitis.
Les habitants de Cali voulurent faire grand, eux aussi,
sans doute; ilsavaient deja fait a Mgr Arboleda une reception solennelle, lors de son passage, lorsqu'il se rendait a
Bogoti; mais maintenant, il revenait consacri!.. et avec le
representant du Saint-Siege!
Aux pretres venus nombreux lui presenter leurs hommages a Cali, Mgr le d6legui adr ssa les compliments les
plus flatteurs. a Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais,
au moins de reputation, le clerge du Cauca, leur dit-il, en
substance, et je sais qu'il est Ie modele du clerg6 colombien.
- Or, ce clergd a eti forme par les pr6tres de la Mission:
les deux sdminaires de Popayan sont les deux plus anciennes
maisons de la province. Ceci est une recompense precieuse
pour nos confreres dans cet archidiocese.
De Popayan, Mgr Ragonesi reprit la route de Bogot :
mais il fit cette fois tout le chemin par terre, recevant de
chaque population qu'il rencontrait, d'enthousiastes tmoignages de respect et de filial attachement au Saint-Siege.
Son Excellence avait promis a M. le visiteur de passer
par Santa-Rosa, et, primitivement, Mgr Arboleda devait
raccompagner. Lepeuple de notre petite ville se rdjouissait
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A 'avance, tant a 'espoir de voir l'envoye du pape, qu'A la
pens6e de revoir, devenu ivdque, P'humble prhtre qui
arrivait ici,il y a douze ans, pour commencer, avec. M. Bret,
dans une maison de louage, notre ecole apostolique. II se
devoua, dix ann6es durant, a l'affermissement de cette
aeuvre, particulierement difficile en ces contrees et qui
semble aujourd:hui solidement etablie et promeure un
avenir ficond. Mais les devoirs de sa nouvelle charge
imposerent A Mgr Arboleda 'obligation de sacrifier ce
voyage. Ce fut pour la population une vraie diception : je
ne parle pas de la n6tre.
Pourtant, l'esprit de foi qui anime ces bonnes gens les
poussa a faire i Mgr Ragonesi une reception magnifique et
lorsqu'un telegramme annonqa son arrivee A Pereira, ville
situde a trois heures d'ici, tout 6tait prdt. Les plus riches
nous avaient apportd,leurs plus beaux meubles, pour transformer la chambre de M. le superieur en salon dpiscopal;
les marchands d'dtoffes nous avaient gracieusement offert
leurs plus beaux coupons pour orner la maison et une
certaine somme avait itd reunie pour les frais de la
fete.
M.. le superieur etait alii a Pereira pour offrir la maison
A Son Excellence et l'accompagner jusqu'ici. C'est dans
1'apres-midi du 27 septembre - un beau jour pour les
enfants de saint Vincent - que le reprisentant du Souverain
Pontife devait faire son entree a Santa-Rosa, le temps menaqait: mais les prieres des enfants des scurs de Pereira que
M. Pron averti provoqua, celies aussi de nos apostoliques
qui furent, Ala chapelle, supplier le bienheureux J.-G. Perboyre d'arriter la pluie, conjur'rent le danger. Quand, vers
quatre heures, apparurent le. deligue et son escorte, au
sommet d'une montagne voisine, joyeusement les cloches
de l'eglise paroissialeannoncerent a tous la bonne nouvelle.
De IA,M. Pron, indiqua h Son Excellence notre maison,
qui, assise sur le monticule dit a du Rosaire ,,.domine toutes
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celles de la bourgade. Et, le sourire aux levres, le repr6sentant de Pie X, regarda vers Iendroit designe, puis leva
la main pour benir... Sa premiere benediction donnde a
Santa-Rosa etait pour nous... Elle ne peut que nous attirer
des grices de succes.
Les maisons etaient pavoisees aux couleurs pontificales
et colombiennes, et de nombreux arcs de triomphe avaient
&t6 dressds sur le parcours du cortge : les pauvres euxmimes avaient ornd leur modeste demeure, ne fut-ce que
d'un simple rideau, d'un dessus de lit, bien fanes... mais
Dieu voyait en cela 'effort d'une foi vive et simple et peutetre les prdefrait-il, ces chiffons, aux ornements plus eclatants itales aux portes des plus fortunes.
Notre maison, residence du ddligue, 6tait enguirlandie
et pavoisee, aux depens du comite organisateur des fetes et de l'industrieuse habileti de nos etudiants. - Devant
l'entr6e principale, s'etend une petite place, oit la foule
s'amassait lentement... D'un c6td, s'etaient rangees les Filles
de la Charite, leurs orphelines, les l66vesde leur icole et les
enfants de Marie; de l'autre nos enfants de 'icole apostolique, les seminaristes, les 6tudiants et ( los Padres .. C'6tait comme les deux ailes de la charite - nous disait
quelques jours plus tard un apostolique, lisant, en une
sdance litt6raire, un gracieux et poetique compte rendu de
la visite du d6legud apostolique.
Arriverent enfin le prdlat et sa suite, accompagnes de la
fanfarede Pereira, qui, a leur entree a Santa-Rosa, les avait
accueillis au son vibrant du bel hymne national colombien.
- I1 etait beau de voir ainsi Mgr le deligu6, se tenant
majestueux, sur un cheval fringant, et semant sur la foule
agenouillde sur son passage d'innombrables benedictions.
Avec sa ruana, - vwtement de voyage en usage par ici
et affectant la maniere de I'antique ( planete a, - il evoquait
en mon imagination un de ces dv4ques du moyen age, douces
et nobles figures, dont je m'dtais epris, lors des si beaux
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jours de mes etudes littiraires, en la chere maison du Berceau
de saint Vincent de Paul.
Quand il parut au balcon de son appartement, ce furent
des acclamations rdeptees; et unis aux augustes noms du
vicaire du Christ et de son reprisentant en Colombie, on
distinguait celui de M. le sup6rieur et les n6tres. Un jeune
homme, ancien ileve de nos confreres, et aujourd'hui
directeur d'un coll6ge module, offrit au delegui les hommages de la population de Santa-Rosa. 11 y avait dans son
discours de delicates allusions aux 6preuves actuelles de la
religion en France, allusions aussi A l'influence pacificatrice
de la papaute, en general, et a celle de Mgr Ragonesi, qui
fait tant, en Colombie, pour y affermir la paix, gage pour
elle d'un bel avenir. - Et Son Excellence de repondre, en
des paroles debordantes de sympathie. I1 termina, en donnant
la benediction apostolique ou comme il dis&it a la benidiction du pape, du grand pape de la charite ,!
Les trois journees du sejour de Mgr le delgue parmi
nous s'ecoulerent remplies par diverses ceremonies religieuses et civiles. 11 celebra la messe, le 28, dans notre humble chapelle, ornie le mieux possible pour la circonstance.
Un jour, les membres de la Conference de Saint-Vincent
de Santa-Rosa vinrent saluernotre h6te illustre. Us etaient
environ trois cents. Ils sont aussi nombreux, en bien des
endroits de la R6publique; le gouvernement favorise et
encourage cene association, convaincu que les esprits,
s'unissant sous l'etendard de la charite, songeront plus
serieusement a dtablir solidement la paix. N'est-il pas
consolant de voir ainsi saint Vincent presider a cette oeuvre
de restauration d'un peuple d'avenir?
Ce fut avec effusion que Mgr Ragonesi, f6licita les
membres de la Conference, et, malgr6 leur nombre, il voulut
leur faire baiser son anneau k chacun, en leur adressant, A
qui, une parole d'cncouragement, A qui, un sourire plein
de bienveillance.
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11 relut ensuite les Dames de la Charite, fort nombreuses,
elles aussi; et quand les Filles de la Charite auront pu s'etablir
plus au Nord, il n'est pas douteux que cette association ne
s'accroisse grandement. Je ne vous parle pas des enfants de
Marie: l'association etablie chez les soeurs en compte de
trois A quatre cents.
C'est sans doute par allusion a ces oeuvres, n6es quelque
peu sous notre influence, que Mgr le dilegui disait a la
Conference de Saint-Vincent: x Vous &es heureux d'avoir
ici une communautd, oeuvre, elle aussi, de saint Vincent de
Paul. Sachez appricier le bien qu'elle vous fait. Oui, soyez
lui sympathique et croyez bien qu'elle est pour le pays, non
seulement un instrument de prosperite religieuse, mais
encore de progres aux points de vue 6conomique et social. ,
Partout oi se trouvent nos confreres, le peuple leur est
tres attache et la grande influence morale dont ils jouissent
leur permet d'oprer un grand bien.
Lors de sa visite a I'alcaldia (mairie), Mgr le ddligud
reprit avec plus d'ampleur les eloges di'j donnis a notre
Congregation, devant la Conference de Saint-Vincent. Mais
A ceux-ci, s'ajoutaient cette fois quelques mots plus personnellement a I'adressede notre supdrieur, M. Pron, qui,
pour le deligud, est loin d'etre un inconnu. II sait que sous
sa direction les deux seminaires de Tunja sont devenus
les mieux organises de la Ripublique, et que les resultats
deja obtenus, promettent au ddpartement de Boyaca un
clergi comparable a celui du Cafica.
Ici, Mgr Ragonesi visita tout et s'informa de tout, jusqu'aux moindres details. II voulut connaitre les. projets,
connaitre les lieux oh l'on desire batir. II admira la magnifique situation de la maison , dans ce coin de Suisse. , qui,
dans quelques annees, sera comme un centre et qui pourra
communiquer facilement avec le Caiica, Ie Tolima, Bogota
et le nord de la Colombie. La douceur du climat ;,; fut
oas sansl'enchanter et il appricia aussi la faciliti quenous
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avons, afin d'en oublier la trop constante igalit6, d'aller en
chevauchant quelques heures, vers la Cordill6re, y trouver
le froid d'hiver, avec les neiges et les glaces des sommets,
ou en descendant vers la vallse y rencontrer les chaleurs
tropicales avec la vigitation de la zone torride. 11 serait
ainsi facile et utile, durant les vacances, de a changer de
saison i, avantage tr6s recherch6 par ici: mais il faudrait
pour cela avoir une petite propriete sous un autre climat :
notre pauvreti ne nous le permet pas maintenant; le bon
Dieu qui a facilit6 I'etablissement de la maison en cet endroit si favorable, t6t ou tard nous viendra en aide... Mais,
comme dit M. le superieur, le monde ne s'est fait qu'en
six jours. Et puis, il faut auparavant songer a agrandir la
maison, pour installer plus commodement etudes et seminaires, et etre a meme de recevoir un plus grand nombre
d'616ves A l'cole apostolique. La vente de notre maison de
Cali a procure quelques ressources pour raaliser les plans
adoptis pour Santa-Rosa.
Aux Filles de la Charit6 de Pereira, Mgr Ragonesi a
timoign6 une vive et g6nereuse sympathie. 11 caresse aussi
le projet d'un grand ouvroir a fonder dans le Caica, et il a
promis de s'en occuper personnellement et d'obtenir diverses faveurs a son avantage.
I1 parait meme qu'il songerait a une fondation a Bogota,
cc qui, sans nul doute, serait fort avantageux pour les Filles
de la Charite.
Ici, les soeurs offrirent au d4elgu- une matinee r6crdative
d6licieuse, et je me demande si on aurait pu mieux faire en
Europe. 11 fit ensuite de leur maison ce que j'appellerais
a une perquisition ', et, Ia encore, ne m6nagea pas les

iloges.

Je voudrais pouvoir vous dire combien Mgr Ragonesi fut
charmant avec nous. II voulut bien se faire photographier,
d'abord au milieu des Atudiants et seminarines, puis au
milieu des 6elves de F'cole apostolique; enfin, en riant, il
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demanda a Wtre pris seul. On a dit qu'il avait quittd, ici,
cette noble riserve que lui imposait sa mission i la fois religieuse et diplomatique, pour une aimable et digne cordialite. Lorsqu'on lui demanda combien de temps nous pouvions espirer le possider parmi nous : c Oh! repondit-il,
je me trouve si bien, que je resterais volontiers huit jours. P
Et nous avons appris depuis, que, i Manizales, il avai dit,
que nulle part, durant son voyage, il n'avait eti si heureux
et si a l'aise que chez les Ptres de Santa-Rosa.
Dois-je ajouter encore qu'ayant appris que M. Pron avait
compose un traitd de la justice et des contrats Juxta legislationisColumbianarprincipia,il tint a en posseder un exemplaire.
Mais trois jours passent vite et Son Excellence dut partir.
Les adieux furent ce qu'avait eti son sijour, vraiment aimables. Quand le reprdsentant du Souverain Pontife nous
quitta, M. le superieur et quelques confreres I'accompagnerent jusqu'au plus prochain village. La communaut6
reprit alors son train habituel.
Cette province vous demande quelques petits sacrifices et,
pendant quelque temps encore, pourra en avoir besoin;
mais ils ne sont pas perdus, et il n'est pas loin le jour ot,
si vous lui continuez votre bienveillant intirdt, elle pourra
bien etablie, faire un bien immense aux pauvres et au
clerg6 dans cette chere Colombie, qui, par sa situation geographique, ses richesses naturelles et rintelligence de ses
enfants, ne peut manquer de devenir une grande nation.
J'ai deja it6 bien long; et pourtant je ne puis resister au
desir de vous citer encore un fait qui montre bien l'affection de Mgr Ragonesi pour la famille de Saint-Vincent.
Sans doute M. le. visiteur ne vous Pa pas rapporte et
nous ne l'avons su nous-mdmes que tres indirectement.
M. Bret fut done oblige, quelque temps aprbs le retour du
de16gu ahBogota, de se rendre Ala capitale, pour y traiter
d'affaires. Son Excellence l'admit Asa table et le prisenia a
22
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la socidti de choix, invitee elle aussi, en ces termes flatteurs : J'ai la satisfaction de vous presenter le superieur
d'une communaut6 contre laquelle aucune voixdiscordante
ne s'est jamais ilevie. J'ai visiti plusieurs de ses itablissements et je n'ai pu qu'en admirer le bon 6tat et en tdmoigner ma vive satisfaction. - Ces dloges ont leur valeur partout, mais plus specialement ici, vu les circonstances.
Je n'ai pas a vous parler des instances faites pour que la
Congregation se charge du siminaire d'Ibagu6, instances
non seulement du del6gu6 apostolique, mais encore de
I'archev&que de Bogotk et de fiveque d'Ibagu6. On voudrait, dit-on, nous donner le vicariat apostolique du Choco,
peuple de n6gres et de pauvres indiens... Je ne sais ce que
pensent les superieurs, mais c'est beaucoup quand on n'a
pas de personnel. Pourtant, ii me semble que saint Vincent
aimerait cette ceuvre de mission aux pauvres abandonnes.
Et puis les deux families ont tant d'avenir en ce pays, qu'il
semble a ma petite inexperience que les sacrifices actuels
sont comme ces sommes placees dans une entreprise, mais
qui, au bout de quelques annies, enrichissent I'heureux
placeur.
Je vous ai dit tout cela pour vous faire plaisir...
Je vous remercie, Monsieur et tres honord Pere, de
m'avoir eavoyd dans cette vrovince. Sans doute, nous sommes pauvres et n'avons pas les commodites qu'on trouve en
beaucoup d'autres pays : mais nous acceptons cela de bon
cour. D'ailleurs, malgr6 ce qui peut nous manquer, nous
nous portons bien ici; la santd des dtudiants, surtout, se
ressent du changement. Is peuvent travailler plus ici qu'i
Cali, avec beaucoup moins de peine. Vous me demandez
leur photographie : elle vous parviendra avec cette lettre,
et, au milieu d'eux, vous verrez le reprisentant du Souverain Pontife, notre dminent protecteur.
Veuillez agrder, etc.
Maurice CoLLARD.,
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
62.

-

DtCRET RECONNAISSANT

LA VALIDITT

DES PROCES OR-

DINAIRE ET APOSTOLIQUE POUR LA CAUSE DE BEATIFICATION DE LA
VANERABLE MERE LOUISE DE MARILLAC. -

Sacrie Congr. des

Rites, 27 novembre 1907.

DECRET
1ELATIF A LA CAUSE DE BEATIFICATION ET DE CANONISATION
DE

LA

ViN&RABLE

SERVANTE

DE

DIEU,

LOUISE DE MARILLAC, VEUVE LEGRAS
COFONDATRICE DES FILLES DE LA

CHARITI.

Sur les instances de S. G. Mgr Raphael-Marie Virili,
6vaque titulaire de Troade et Postulateur de la Cause de

la Venerable Servante de Dieu, Louise de Marillac, veuve
Le Gras, cofondatrice des Filles de la Charite, S. Em. le
cardinal Dominique Ferrata, Ponent ou Rapporteur de la
meme Cause, proposa, dans I'Assemblee ordinaire Rotale
de la Sacree Congregation des Rites qui se tint, selon les
speciales dispositions apostoliques des annies 1878 et 1895,
au Vatican, le jour indiqui ci-dessous, la discussion du
doue suivant : o Les Procis instruits tant par l'autoritn
apostolique, que par celle de l'Ordinaire sont-ils valides, les
timoins ont-ils ete r6gulibrement et dlment examines, et
les pieces pr6sentees ont-elles dtd 1gitimement compulsees
dans le cas et pour l'objet dont il s'agit? * Et la meme
Sacrde Congregation, apres avoir entendu et de vive voix
et par 6crit le R. P. D. Alexandre Verde, Promoteur de la
Sainte Foi, et apres avoir tout soigneusement pesd, a decide
de repondre, affirmativement, c'est-a-dire les proces sont
valides. Quant au choix des postulateurs, qu'on observe le

decret de 1'annee 1893. - Le 19 novembre 1907.
Tout ceci ayant eti rapportd a Notre Tres Saint Pere le

pape Pie X, par le soussigna

cardinal pr6fet de la Sacree

Congregation des Rites, Sa Saintetd a approuve et confirme
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la decision de la mime Sacrie Congrigation, le 27 du meme
mois et de la mime annie.
(L. S.)

Seraphin Card. CRETONI,
Pref. t S. C. R.

-- Diomede PANICI,
Arclep. de Laodicie, Secretaire S. C. R.
DEI
DECRETux BATIFICATIONIS ET CANOMIZATIONIS van. SVAEv
LuDOVICAE DO MAn.LLAC VTIDua LE GRas CONFUNDATRICIS PUELLARU
CHARITATIS.

Instante Revmo Domino Raphaele Maria Virili, Episcopo tit.Troadensi et Causae Ven. Servae Dei Ludovicae de Marillac Viduae Le
Gras, Confundatricis Puellarum Charitatis Postulatore, Emus et
Revmus Dominus Cardinalis Dominicus Ferrata, ejusdem Causae
Ponens seu Relator, in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis
Coetu Rotali subsignata die ad Vaticanum habito juxta peculiares
Apostolicas dispositiones annis 1878 et 1895 editas, sequens dubium
discutiendum proposuit; scilicet : An constet de validitate Processuum
tam Apostolica, quam Ordinaria Auctoritate constructorum,
testes sint rite ac recte examinatiet jzra producta leggtime compulsata
in casu et afectum de quo agitur?Et Sacra eadem Congregatio, audito
etizm voce et scripto R. P. D. Alexandro Verde Sanctae Fidei Promotore, rebus accurate perpensis ita rescribere rata est: Affirmative
seu constare. Quoad vero constitutionem Postulatorum servetur decretum an. 1893. - Die 19 novembris 1707.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPAEX per in
frascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum
relatis, Sanctitas Sua sententiam ejusdem Sacrae Congregationis ratam
habuit et confirmavit, die 27, eisdem mense etanno.
(L. S.)
Seraphinus Card. Cnoae,
S. R. C. Praefectas.
Diomedes Panct,

Archiep. Laodic., S. R. C. Secretarius.

63. -

INDULGENCE DB LA PORTIONCULE POUR LA CHAPELLR

DE LA MAISON-MERE DE LA CONGRIGATION DE LA MISSION,

-

17

Paris.

janvier 9go8.

Pius PP. x. -

Ad futuram rei memoriam. Ad augendam fidelium

religionem et animarum salutem procurandam intenti, omnibus
utriusque sexus christifideiibus vere poenitentibus et confessis ac S.
Communione refectis, qui Ecclesiam publicam titulo S. Vicentii a
Paulo, adnexam piae domui Matri Presbyterorum Secularium Congregationis Missionum, in civitate Parisiensi, die secunda mensis
Augusti, a primis vesperis ad occasum soils dici huioi, quotannis
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devote visitaverint, ibique pro christianorum Principum concordia,

haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S.Matris Ecclesiae
exaltatione pias ad Deum preces effuderint ut plenariam de Portiuncula
nuncup. Indulgentiam consequantur quam eonsequerentur, si quamlibet ex Ecclesiis Patrum Monialiumve Ord. S. Francisci personaliter
ea ipsa die ac devote visitarent, de Apostolica auctoritate, vi praesentium, ad Septennium concedimus. Non obstantibus contrariis

quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVII Januarii MCMVIII Pontificatus Nostri Anno Quinto.
Pro Domino Card. a Secretis Status
(L. S.)
N. MaaINr.

64. -

sub.

CONCESSION POUR LES MESSES DE NUIT A NOEL. -

Congr. de IInquisition, i* aout 1907.
Nous avons donne ddji le texte de ce d6cret. Voyez
Annales, 1908, page r52. En voici un court et utile commentaire :
Concession pour les messes de nuit i Note. - On sait que
de droit commun, les messes privees ne sont pas permises
la nuit de Noel et que la communion n'est autorisde ni aux
messes priv6es ni a l'unique messe solennelle prescrite par
la rubrique dans les iglises tenues an service choral. En
France, la coutume, l1gitimee par des indults, autorise dans
toutes les 6glises et chapelles les messes privies et la communion.
Cene faveur vient d'tre itendue par le Pape c & tous les
monasteres de religieuses clohiries, aux instituts religieux,
aux pieuses maisons et aux seminaires de clercs, ayant un
oratoire public on semi-public avec l'autorisation d'y conserver le saint Sacrement a. On peut y c61ebrer les trois
messes, on une seule si Pon prdf6re, et y donner la communion A tous ceux qui la demandent. Le decret ajoute que
'audition de cette messe est valable pour satisfaire au precepte (concession du i"' aolt 1907). - Revue du clergi
franq., 1908, p. 88.

65. -

334 -

CoNCEssION POUR LA COMMUNION DANS LES ORATOIRES

PRIvis. - Sacree Congr. des Rites, 8 mai 1907.
Jusqu'ici, la concession de l'oratoire privk ne comportait
pas I'autorisation de recevoir la communion a la messe celebrie dans ces oratoires, sauf pour les concessionnaires
eux-mCmes. Les autres personnes devaient se munir de
I'autorisation de l'evque, d'ailleurs facilement pr6sumee,
suivant les auteurs. Une declaration de la Sacr6e Congregation des Rites, en date du 8 mai 1907, a modifid cette discipline; disormais Pindult de l'oratoire privi comprend
la permission de donner la communion A tous les fideles
qui assistent a la messe, sans prdjudice toutefois des droits
paroissiaux. - Ibid., p. 91.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-1800
PAR M. GABRIEL PEBBOYRE
GENIRALAT DE M. FELIX CAYLA DE LA GARDE
Dixi4me Supericur general (suite").

§ 15. M. Fenajanomme vicaire apostoliquede la
Congregation de la Mission.
M. Cayla, force de quitter Saint-Lazarc Lt de s'dloigner
de Paris pour se soustraire A la fureur des rivolutionnaires,
alla chercher un refuge dans le Forez 2, non loin de Lyon.
II est probable qu'en se dirigeant vers cette contree, il espdrait pouvoir passer en Suisse ou en Italie. Les difficultis
qu'il rencontra a la r6alisation de son projet le d6termindrent Areprendre la route de Paris, pour se rendie &Amiens,
ou il passa plusieurs mois cache, et toujours exposi h etre
pris.
Sous la date du 12 janvier 1793, il fit parvenir une lettre
AM. Fenaja, visiteur de la province romaine, oi il lui dit:
SJ'ai deja 6crit bon nombre de lettres a Rome, et je crains
bi en qu'elles ne soient pas arrivies a destination. Je hasarde
encore celle-ci. Vous avez &it informd de nos malheurs et
de notre incertitude pour J'avenir. J'ai trouvi une habitation suffisamment tranquille pour le moment et je jouis
d'une bonne santd. Je ne sais ce que deviendra cette annie,
alors que toute 1'Europe s'arme contre nous, les innocents
peuvent etre confondus avec ceux qui ne le sont pas. Nous
nous abandonnonsala divine Providence et je crois que nous
1. Voy. t.

LXXII, p. xI, 274, 437 et 586.
2. La maison de Monte-Citorio possede une demission de voaux au
bas de laquelle on lit : Datum in oppido Sancti-Stephani diorcesis

Lugdunensis in actu transmigrationis nostrae, hac die 6 septembris r792. CArLA, Sup. gen.
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devons en attendre les dispositions, ainsi que nous 'enseigne la rehgion. II n'y a que celle-ci qui puisse nous rassurer et nous procurer quelques consolations. Vous avez
connu 1'Ntat diplorable de la maison-mere. Elle a etc louee
o2ooo francs et on a dija vendu pour 3 millionsde biens;
je pense qu'avant Paques tout sera vendu, mais non payd.
Voil ce qui rend le retablissement plus difficile, mais il
n'est pas encore impossible et enti-rement disesp&r6.
SJ'aurais bien voulu aller vous voir, mais cela n'est pas
possible... a
Pour ne pas compromettre sa retraite, M. Cayla n'indique
pas le lieu de sa residence. Elle fut ddcouverte plus tard et il
fut arret6 avec ses compagnons. Ce ne fut qu'a grand'peine
qu'il vint a bout de s'dchapper des mains des rivolutionnaires, mais avec ia douleur de laisser plusieurs de ses confreres dans les prisons d'Amiens.
M. Fenaja s'empressa de transmettre une copie de cette
letrre a toutes les maisons de la Compagnie, et de recommander le Supirieur gindral aux prieres des Missionnaires.
Six mois s'etant ecoulds sans recevoir d'autres nouvelles
du Superieur g6ndral, le Souverain Pontife, i la suggestion
de M. Fenaja, jugea expedient de prOposer, le 20 juin 1793,
un vicaire apostolique a la Compagnie, jusqu'i ce que
M. Cayla fft en itat d'en reprendre la direction. M. Fenaja
donna avis aux maisons de cette disposition du Saint-Siege
par une lettre du 29 juin 1793.
a II a plu a S. S. le pape Pie VI, 6crivit-il, de reporter
sa pens6e sur notre Congr.gation et sur la position dans
laquelle elle se trouve, privec qu'elle est de son tres digne
et bien-aim6 chef, le Supiricur general, dont nous n'avons
pas de nouvelles depuis longtemps et dont les dernieres
itaient loin d'etre rassurantes; personne d'ailleurs ne pent
entretenir de correspondance avec lui pour les affaires
imponantes qui peuvent survenir tous les jours. Le SaintP6re, informd de ces circonstances critiques connues
de
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tous, sans que j'y eusse pease et sans m'en avoir prevenu,
a daign6 me faire expedier un bref par lequel il m'itablit
vicaire apostolique pour gouverner la Congrigation tout
le temps que noire bien-aim6 PNre se trouvera empech6d'en
reprendre le gouvernement. Je vous adresse une copie im:primie de ce bref, afin que vous puissiez en donner connaissance i tous les membres de votre famille et que chacun
sache A qui il peut recourir, jusqu'a ce qu'il plaise a Dieu
d'y pourvoir autrement. L'espoir de recouvrer bient6t notre
cher Pere M. Cayla, pour lequel je protese la plusaffectueuse
tendresse et I'obeissance la plus filiale, tempire en partie la
tristesse que m'a occasionnee la nouvelle si imprdvue de la
charge imposee a mes faibles epaules.
* Votre tres humble

t Benoit FEIAA
A,
i. p. d.1. m., vicaire apostolique.
La situation et les ficheuses circonstances dans lesquelles se trouvait momentaniment placI le Supirieur
gindral de la Mission exigeaient-elles que l'on fit passerson
autoriti sur un autre missionnaire?
... A Rome, les missionnaires de la maison de MonteCitorio ne le croyaient pas tous; car lorsque la lecture du
bref qui nommait M. Fenaja vicaire apostolique fut faite
A la Communaute r6unie, il s'dleva des murmures que ie
superieur de la maison, M. Cartenovis, se vit dans la ndcessiti d'arrdter, en faisant remarquer que c'tait faire injure A
un missionnaire aussi respectable que l'tait M. Fenaja que
de le soupconner capable d'avoir recours a des intrigues
secretes pour se m6nager cette fonction *.
M. Fenaja lui-meme, pour faire cesser les bruits d6favorables qui couraient sur son compte, crut devoir, dans sa
lettre qui accompagnait le bref adresse aux .differentes maisons de la Compagnie, protester qu'il dtait loin de s'attendre
i. M. Casoni, Vie de Mgr Fenaja.
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A cette nomination, et qu'A la reception du bref, il en ignorait le contenu. Etlorsque, plus tard, le domicile de M. Cayla
fut connu, le Souverain Pontife eut la condescendance,
pour dissiper entierement les bruits ficheux que la nomination de M. Fenaja avait provoquis,d'ecrire an Superieur
g6ndral de la Mission, qu'il avait di triompher de la repugnance du vicaire apostolique pour lui faire accepter
cette charge : repugnantem auctoritate nostra ad munus
obeundum adduximus.
M, Fenaja, autoris &Adesigner ses assistants, nomma
MM. Cortenovis, Bristolfi, Oreggi et Gentillezza. Peu.de
temps aprts rexpedition de ce bref, le vicaire apostolique
requt de M. le Supprieur general une autre lettre d'Ypres,
sous la date du 24 juillet; il en informa de suite les maisons en ces termes:
a MagnificateDominum mecum et exaltemus nomen ejus
in idipsum. Je m'empresse de vous faire part de la consolation que j'ai eprouvie en recevant enfin des nouvelles de
notre tres honor6 PNre, dont nous 6tions privds depuis
longtemps, et que nous desirions tous si ardemment. 11
m'ecrit lui-meme d'Ypres en Flandre par la poste de Milan,
sous la date de juillet dernier, et il me fait savoir qu'il est
sorti de France par une protection speciale de Dien, et avec
la douleur d'avoir laissd dans les prisons d'Amiens,
MM. Julienne et Brochain, qui se trouvaient avec lui. II
mentionne ses intentions pour I'avenir dans le paragraphe
que je traduis fidklement : a Mon sejour en Flandre semble
a m'ouvrir la route d'Italie; mais je n'ai ni assez de res« sources picuniaires, ni assez bonne santE pour entrea prendre un voyage si long et si perilleux en ce temps.
a D'autre part, ma presence en France deviendra indisa pensable, si notre crise prend enfinunebbnne tournure. a
a Voici la reponse que j'ai faite a ce paragraphe: a Ma
Splus grande consolation serait que vous vinssiez en
a Italie. Quant au defaut de ressources pecuniaires, nous y
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atant bien persuade qu'il n'est aucune maison
. qai ne soit disp-ose A contribuer aux frais de votre
a voyage. Mais je ne sais comment faire disparaitre les
a deux autres obstacles :celui de votre sante, qui doit avoir
a bien souffert dans tousces desastres, par suite des inquidtudes dent vous avez etd assiege et de la triste necessitd
£ dans laquelle vous vous 6tes trouve de vous dloigner de
a la France. Pour ce qui me concerne, j'ai l'honneur de vous
a assurer que lorsque vous jugerez convenable de venir en
SItalie, vous y serez requ avec respect, tendresse et bonheur.
£ Si vous croyez ne pouvoir faire ce voyage, soyez parSfaitement rassurd sur mon devouement, et mon sincere
a attachement A votre personne. Mon vicariat cessera du
a moment que vous voudrez bien me transmettre un acre
a authentique que vou. etes dans une maison de la Congr6a gation d'oi, au moins avec quelque assistant, vous pouvez
I vous occuper du gouvernement de la Compagnie. Ayant
a requ cette piece, je la soumettrai humblement au Soua verain-Pontife, pour qu'il voie que le motif de la ddtera mination qu'il a prise a cessi.
a Par cette partie de ma reponse, vous connaitrez, Messieurset mes chers Frares, quels sont nosvdritables sentiments
qui n'ont en vue que la conservation de la Congregation et
d'empdcher Vintroduction d'abus qui ne manqueraient pas
de s'y glisser, tant que le chef est dans limpuissance d'agir et
que l'autorit6 se trouve bien fractionnie. Vous saurez done
que 1'ordre de choses etabli par le bref continuera jusqu'i,
ce que les circonstances viennent i changer; et je m'empresserai de vous donner avis de l'expiration de mon vicariat,
lorsque le moment en sera venu, et je disire ce moment de
tout mon coeur. En attendant, soyons unanimes a remercier
tous le bon Dieu de la grace qu'il nous a accordie, en dilivrant notre bien-aimi Phre, demandons-lui sa conservation, animons-nous a la pratique du bien et faisons en sorte
que les ipreuves auxquelles la Congregation est soumise
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diminuent par l'esprit d'obeissance, d'union et de regularit..
Votre tris humble
Benoit FENAJA.
z. p. d. I. m., Vicaire apostolique.

Les communications devenant plus faciles, M. le Suplrieur g6enral transmit de Tournai, le i3 septembre 1793,
une nouvelle lettre au vicaire apostolique, qui la communiqua aux maisons d'ltalie. Elle 6tait conque en ces termes:
a J'tais deji informe par les gazettes de ce pays, que le
pape vous avait nommd vicaire general de ia Congregation,
mais j'ignorais la teneur du bref. Cette disposition ne m'a
pas surpris, les circonstances le demandaient et le bien de
la Congregation l'exigeait. Je vous prie de porter aux pieds
de Sa Saintet, l'hommage de ma sincere et bien due reconnaissance pour cette preuve de bonti et de protection, dont
Elle a daign6 honorer la Congregation dans ces circonstances.
SJe sens toute la valeur des temoignages de dvouement
et des paroles obligeantes que vous me dites au sujet de
votre promotion, et soyez persuade que, sur ce point, je
suis sans inquietude et que je n'en prendrai pas ombrage.
Cependant, je suis determined reprendre les renes du gouvernement; mais je ne sais quand la divine Providence
m'en laissera la facilit. Lesaffaires delaFrance neprennent
pas une tournure qui puisse me donner des esp6rances prochaines, et je crains que le retablissement de I'ordre n'ait
pas lieu avant un an. D'un autre c6td, je suis effrayd de la
longueur du voyage d'Italie B cause de la saison et de ma
faible sante. Si Lyon se debarrasse, je pourrai essayer de
rentrer en France par cette partie. Je me d6ciderai a la fin
de septembre. .
§ i6. -

M. Cayla reprend le gouvernement de la
Congrdgation.
Dequ dans ses esperances de pouvoir rentrer prochaine-
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ment en France, M. Cayla se determina a se rendre dans
une de nos maisons du Palatinat, et, le 9 dicembre 17 9 3, ii
adressa une autre lettre i M. Fenaja pour l'informer
que, se trouvant & Manheim avec deux de ses assistants,
MM. Brunet et Ferris, ii allait reprendre ses fonctions. II
le priait de ddposer aux pieds de Sa Saintetd, l'hommage
de sa reconnaissance pour le bref du 2ojuin de cete annie,
le remerciait lui-meme d'avoir si bien repondu par sa prudence aux vues de Sa Saintetd, l'invitant de donner avis
aux maisons de sa ditermination.
Cette lettre parvint au vicaire apostolique, le 25 decembre et le 4 janvier 1794'; ii se conforma aux intentions de
M. le Supirieur gdneral et annonqa cette decision en ces
termes :
a J'ai resu une lettre de notre tres honord Pere Supdrieur
general, il me dit qu'il se trouve en atatde reprendre le
gouvernement de la Congregation, a laquelle iten donnera
avis dans sa Circulaire ordinaire du nouvel an. De Manheim, ii se rendra dans la petite maison que la Congregation possede a Neustadt, egalement dans le Palatinat, i
peu de distance de Manheim, oh doivent etre adressees les
lettres. Je me suis empressi de porter cette nouvelle a
Sa Saintetd et avec sa permission, je me dimets de mon
vicariat avec cette satisfaction que je n'ai fait qu'obdir en
I'acceptant. Je remercie tous mes chers confrzres de la
patience dont ils ont use envers moi et je demande 6galement le secours de leurs prieres. *
M. Cayla de son c6t€ lanca une circulaire en date du
I' janvier 1894, of ii disait :
a Depuis longtemps, mes relations avec vous ont 6te
interrompues par des evdnements trop connus pour qu'il
soit necessaire de les retracer ici. Ce silence force a bien
coft6 A mon ceur, et j'ai peut-dtre plus souffert de la privation de toute correspondance avec mes confreres que de la
persecution cruelle que j'ai 6prouvie de la part de ces
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factieux, qui, apres avoir boulevers fl'tat en France, cherchent A y iteindre la religion.
e Echapp6 par un bienfait singulier de la Providence A
la fureur et aux couteaux des assassins, j'ai erri pendant
quelque temps en Flandre; l'epuisement de mes fonds et
de mes ressources, et surtout le disir de me rapprocher de
mes confreres, m'ont fait prendre la route du Palatinat, ou
j'ai le bonheur de vivre dans une maison de la Congregation, avec MM. Brunet et Ferris, deux de mes assistants.
,
Depuis pros d'un an, je n'ai pu avoir des nouvelles de
M. Pertuisot; s'il n'a pas succombi sous le poids des annies
et des afflictions, il doit etre encore a Paris. M. Sicardi, forc6
de retourner en Italie, se trouve en ce moment A la tete de
la maison de Turin, d'oti je suis assez a portee de profiter
de ses conseils, en attendant que nous puissions nous rapprocher.
a Ma nouvelle position me donne toutes les facilitis de
reprendre le gouvernement de la Congregation. Je suis
moins eloign6 de la plupart de vous que je ne l'etais a Paris,
et il n'est point d'obstacle qui s'oppose a la libre circulation
des lettres. Je viens d'en prevenir M. Fenaja.
SEn France, nos malheurs sont A leur comble. A peine
le decret de suppression fut-il sanctionp!, qu'on s'empara
de nos demeures et de nos biens,nous laissant sans asile et
sans ressources. Plusieurs de nos maisons sont entierement
detruites; et les autres sont si digradees qu'elles ne peuvent
presque plus servir a notre usage. Trois de nos confreres
ont ret massacirs. M. Francois a trouv6 une mort glorieuse
au seminaire Saint-Firmin, A Paris, dont-il e2ait le supdrieur; il avait montrd le zile le plus grand dans les affaires
du serment, et s'etait distingue par des brochures utiles.
Les deux autres, MM. Gruyer et Gallois ont eu le bonheur
d'dtre associis a ces dignes pretres qui furent igorgds dans
les trop fameuses journres des 2 et 3 septembre. D'autres
furent arretes; ils gimissent encore dans les fers et leur vie
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est exposee plus que jamais. Quelques-unsont eu le courage
de rester en France, oi, a la faveur d'un d6guisement ndcessaire, ils rendent des services aux fiddles. II est difficile
qu'ils echappent A la fureur inquiete et active de leurs
ennemis. Tous les autres, errants, ont cherche asile dans
diffirents royaumes pour y trouver du secours. *
§ 17. - Sijour du Supdrieur gindral a Rome.
Apres avoir risiste aux instances que M. Fenaja lui avait
faites A plusieurs reprises de se retirer & Rome et a ses
offres, M. le Superieur gdenral ne put ne pas se soumettre
a la gracieuse invitation que lui en fit Sa Saintete par un
bref du 12 mars 1794. Parti de Manheim au mois de mai,
il arriva a Rome le 9 novembre 1794, en compagnie de
MM. Brunet, Ferris, Sicardi et Lesueur, secretaire de la
Congregation, et il se retira avec eux dans la maison de
Saint-Andre, a Monte-Cavallo.
L'babitation ne suffisait pas; il fallait pourvoir A Fentretien et a la subsistance des nouveaux venus. M. Cayla se
determina alors, dans sa circulaire du i" de I'an 1795, pour
ne pas etre a charge a la maison qui lui donnait asile, de
prelever sur celles des provinces d'ltalie, d'Espagne et de
Portugal une rente annuelle. Cette somme etait sans doute
bien insuffisante, pour faire face a tous les frais des membres de son conseil qu'il prenait A sa charge; mais il
comptait que la divine Providence ne manquerait pas de
venir i son secours. Si elle ne lui fit pas defaut, elle mit
bien sa confiance A de pinibles epreuves, comme nous le
fait connaitre la correspondance de M. Brunet.
La province d'Espagne se composait de quatre ou cinq
maisons, celles du Portugal de cinq ou six. Les taxes
furent ainsi qu'il suit:
PROVINCE D'EsPAGNE. . . . . . . . . ...
PROVINCE DE PORTUGAL... . . . .

.. .

8o [livres.]
100

--
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PROVINCE DB

Sarzane..........
Pavie . . . . . . . . . . .
Crimone . . . . . . . . .
Reggio . . . . . . ....
Modene...........
Udine..........
. . . . .
Ferrare
Ferrare. . . . ... . ... .. ...

Turin. ...........
Mondovi .........
Casale............
Voghera. ..........
Genes ...........
Savone ..........
San Remo ........
PR( )VINCE

College de Plaisance...

Florence . . .
Monte Citorio
Bologne . . .
Forli ...........
Macerata. . . .

. . . ...
. .....
. . . .. .
. . . .

LOKBARDIE

.

ROMAINE

3o

Fermo . . . . . . . . . .

25
14
to
to
10

Perouse . . . . .
Saint-Andre . . .
Forli . . . . . . .
Subiaco ..........
Total .

. . . .
. . .
. .. .
. ....

6
10
o

o
0

o4

471

M. Sicardi, pour ne pas rendre plus penible la position
de son supirieur ne tarda pas A repartir pour Turin et, au
mois'de juin 17 9 9, M.Ferris, du consentement de M. Cayla,
preta l'oreille A la proposition que firent les iviques d'Irlande pour aller organiser le college de Maynooth;
MM. Brunet et Lesueur resterent seuls jusqu'i la fin a la
charge du Supirieur g6ndral. Les secours que fournirent a
M. Cayla M. Viguier, A Constantinople, M. Vicherat, A Alger, M. de Fulgure, A Naples, et quelques personnes char'tables, le mirent a meme de maintenir quelques-uns de ses
confreres avec lui jusqu'a sa mort, et de supplier a la contribution que ne purent continuer les maisons d'Italie, supprimies par les gindraux de l'armee francaise.
M. Cayla regretta vivement de ne pas possider assez bien
la langue du pays pour pouvoir parler en public et entretenir les missionnaires des maisons qu'il visita ou dans lesquelles il demeura. De leur c6td, les missionnaires d'ltalie
auraient pu se convaincre, par eux-memes, du talent ilistingu4 qu'il avait requ de Dieu pour le ministdre de la parole. Etant A Florence, il juge a propos de mettre, par
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ecrit, une petite instruction qui fut, sur le champ, traduite
en italien. Cette traduction fut lue i la Communautd, a qui
elle plut beaucoup; maisquelle edification n'auraient-ils pas
tous ressentie si M. Cayla eft prononc4 lui-meme cette
instruction avec le ton animi et plein d'onction qui lui
etait habituel ?
D'ailleurs, tout semblait s'accorder pour ne Ie faire vivre
que de peines et de privations. L'etat de la religion en
France ne lui laissait gufre, pour le present, que des larmes
i rdpandre sur le sort des sept provinces francaises de la
Congregation. Les troubles survenus en Pologne, lagita.
tion, les mouvements convulsifs de toute l'Europe, en rena
dant les correspondances toujours lentes et difficiles, souvent meme impossibles, itaient cause que, pour 1'ordinaire,
il avait peu de chose a faire pourla Congregation. Mais, si
les moyens de la servir, comme il le d6sirait, lui avaient
echappd, son zile, sa sollicitude, son divouement pour elle
n'avaient rien perdu de leur activite. Certes, que de coups
n'ont point port6 & son. cceur les suppressions de presque
toutes les maisons de la province romaine et de celles de la
Lombardie!
L'entree de I'armne franqaise i Rome, le 1 fdvrier 1798,
et I'enlevement du Souverain Pontife qui eut lieu une dizaine de jours apres mirent a une .nouvelle epreuve M. le
Supirieur gendral. Tous les biens des communautds furent
confisquis et vendus; le 14 mai 1798, M. Cayla se vit contraint d'abandonner pr6cipitamment la maison de Saint
Andre, et de se retirer dans celle de Monte-Citorio. Pen
de mois aprbs, ii eut encore la douleur de voir decritee
egalement la suppression de cette maison. Quelle que
fut sa ripugnance d'entretenir des relations avec les ennemis
de l'Eglise, il ne balanca pas A les surmonter pour.aller
plaider, auprbs d'eux, la cause de l'unique maison qui restat encore aux Missionnaires dans 1'Etat eccl6siastique. II
fut assez heureux pour obtenir la suppression du decret
a3
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port contre elle; et cette suspension fut son salut. S'il eut,
avant sa mort, la consolation de voir plusieurs maisons
d'Italie sortir de leurs ruines, il emporta dans le tombeau
le regret de les laisser dans un etat de detresse qui ne leur
permettait pas encore de remprendre le bien qu'elles itaient
habitudes a faire. Au reste, les afflictions, les peines de
M. Cayla ont toujours eti de celles qui, loin d'alterer en
rien la r6signation i la volonti du Seigneur, lui ajoutent
un nouveau degr6 de perfection. Plus il sentait la
violence des coups, plus aussi adorait-il profond6ment, et
baisait-il, avec amour, la main qui le frappait. c Peu de
jours avant qu'il se mit sur son lit de mort, craignant, nous
dit M. Brunet, que tant d'afflictions n'eussent laissd, dans
son ame, une impression qui contribuit ale maintenir dans
letat de langueur oi il 6tait depuis six semaines, je le priai
de me dire s'il n'avait aucun chagrin. ( Non, me riponditil, je n'en ai aucun, j'ai une ferme confiance que le Seigneur nous regardera enfin d'un ceil de misericorde. J'attends ces moments avec patience, et je suis par sa grace
risign &k
sa volonte. *
§ 18. -

Circulaire de M. le Superieur gdneral.

L'abandon entre les mains du Seigneur, la resignation a
son bon plaisir, le soin que nous devons avoir de mettre a
profit les epreuves que sa bonti nous m6nage, le zeie dont
nous devons 4tre animes pour nous renouveler dans l'esprit
de notre saint etat et dans l'observance exacte de nossaintes
regles, notre eloignement pour les fausses maximes du
siecle, afin de pouvoir r6pondre aux desseins misiricordieux
du Seigneur sur nous et sur les peuples, tel 6tait le sujet
ordinaire de ses Lettres circulaires de 1795, 1796, 1797 et
1798. Voili comme M. Cayla s'exprimait dans celle du
I"' janvier 1797 :
SPeut-on parler de bonheur dans les jours desastreux oi
nous vivons, lorsque tous les fondements de la socitie sont
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ibranlks et qu'une fermentation generale agite les esprits et
divise les coeurs, lorsque les syst6mes d'anarchie et d'irriligion bouteversent les Etats, ditruisent les fortunes, depouillent l'Eglise, renversent les etablissements, portent la
crainte et I'6pouvante de toutes parts, et multiplient i Pinfini les malheureux ? Quelle joie peut-on gotier et comment
prononcer le mot si consolant de bonheur?
# Toutefois, Messieurs et mes chers freres, ne prenons
pas le change et ne nous livrons pas a une tristesse deplacie.
II est encore un vrai bonheur offert h nos dsirs, mais qui
n'est accord6 qu'aux enfants de la foi et aux amis de Dieu,
c'est celui que Jesus-Christ promet ses disciples au milieu
de la persecution et des outrages, celui qu'il assure a ceux
qui s'empressent de porter son joug : et invenietis requiem
animabus vestris; bonheur puisd dans le sein de Dieu
mdme et qui fait couler dans nos Ames un fleuve de paix et
les inonde d'une joie pure et inaltirable, bonheur inaccessible aux accidents de la vie et ia 'injustice des hommes. La
source en est ouverte pour nous; nous le trouverons dans
une entiere soumission au bon plaisir de Dieu et dans une
fidlite toujours plus parfaite A nos saints engagements.
t Voilia Iobjet des voeux que je forme pour vous en ce
jour; je ne saurais en faire de differents. Que d'autres dEsirent A la Congregation restime et la consideration, des
fonctions dclatantes, des etablissements consid6rables et
muhiplids; pour moi, marchant sur les traces de notre saint
fondateur, je ne puis lui souhaiter que cet esprit qui forme
les bons missionnaires, qui les rend utiles Ala consommation de l'auvrede Dieu et qui attire sur eux et sur leurs travaux les plus abondantes benedictions. Si cet esprit animait
les enfants de saint Vincent, nous jouirions des vrais biens,
et ceux que nous n'envions pas, nous seraient donacs par.
surcrolt. Bientot, la Congr.gation riparerait ses pertes ct
elle serait agriable i Dieu et aux hommes.
c Appliquous-nous donc, Messieurs et mes chers frires
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avec un nouveau zile, i conserver au milieu de nous
cet esprit qui nous est propre; revenons souvent au modale qui nous est presentd, dans la vie admirable de saint
Vincent, et signalons notre amour pour la Congregation
par la solidite de nos vertus et 1'etendue de nos services. a
Dans la crculaire du " janvier 1798, M. le Superieur gendral disait encore:
a Je suis sans doute bien sensible aux penes temporelles
de la Congregation; je m'en console par lespoir que, cependant, labondance des dons cdlestes suppleera A ce qui
nous manque des avantages de la terre, et que le d6sir des
biens immonels s'enflammera A mesure que nous serons
prives de ceux qui alimentaient nos corps; mais rien ne
saurait me didommager de la perte si intiressante des
dons de la grace, des fruits de la justice, de l'affaiblissement
meme dans la vertu, parmi des hommes dont le salut me
tient si fort au cceur. i
Si M. Cayla etait sensible aux desastres de la Congregation, ii I'eiait encore plus aux maux de flglise. II n'en
parlait jamais sans s'attendrir, quelquefois meme jusqu'aux
larmes. Son sejour a Rome avait resserre de nouveau les
liens qui Pavaient toujours attach6 et ddvouC an Saint-Siege.
Pen de temps encore avant sa mort, on Pentendit dans un
entretien particulier, faire professsion de ce devouement,
ce que d'ailleurs il avait fait d'autres fois. Quelle ne fut
pas sa douleur lorsqu'il vit Pimpieti venir jusqu'i Rome, y
itendre la devastation, et porter des mains cruelles sur le
Vicaire de Jesus-Christ. Dans ces. jours de disolation,
c'etait aux pieds des autels qu'il allait chercher un soulagement dans ses souffrances, une consolation dans. ses
peines et prier le Seigneur de jeter un regard de misdricorde sur ceux qui etaient le sujet de tant de calamitis et
sur ceux aussi qui se permettaient de les commettre.
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Sig. - Consolation qu'iprouve M. Cayla
au milieu des calamitds qui I'entourent.
Au milieu de tant d'angoisses, M. Cayla iprouva cependant quelques consolations qui pouvaient etre pour lui un
soutien pour Pavenir. Un des premiers sujets de soulagement k sa douleur fut la nouvelle qui lui parvint de la
c6lbration de la fete de Saint-Vincent, a Paris, le 19 juillet 1797, avec un iclat qui rappelait ces temps heureux oU
la religion etait en honneur dans la capitale. C'est a cette
circonstance sans doute qu'il fait allusion lorsque, dans sa
circulaire du i' janvier 1798, il dit : J'ai cru un instant
pouvoir vous annoncer a cette ipoque, sinon des jours
heureux, du moins Naurore d'un avenir moins desastreux.
Cet espoir flatteur s'est dissipe comme un songe. Nous
voila replonges dans de nouvelles horreurs; la main du
Seigneur frappe des coups plus sensibles encore et nous ne
voyons plus de remMde que dans ses mis6ricordes infinies. )
Les honneurs du Panth6on d6cern6s par la philanthropie
a saint Vincent de Paul comme bienfaiteur insigne de
I'humanite, la sympathie dont ce grand saint jouissait A si
juste titre aupres de toutes les classes de la societd, les ceuvres
de bienfaisance qu'il avait fondies, et toujours subsistantes
a Paris, par le d6ouement heroique des Filles de la Charitd,
qui s'etaient constamment maintenues, autant que les circonstances critiques le leur avaient permis, dans presque
tous les postes que leur avait confi6s la divine Providence,
les applaudissements avec lesquels la population parisienne
accueillait sur les thEtres meme les pieces qui rappelaient
quelques-uns de ses traits de charite, firent concevoir aux
pretres catholiques la possibiliti de readre publiquement
les honneurs religieux au saint dont le nom etait si populaire et commandait l'admiration et la reconnaissance des
personnes les plus d6favorablement prevenues contre notre
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sainte religion. A difaut d'eglise paroissiale, encore toutes
au pouvoir de pretres asserment6s, l'glise des Minimes
fut choisie pour cette fete catholique, qui fut cildbrde le
19 juillet 1797.
a Le concours de la population, lisons-nous dans le

Journal ecciesiastique(t. Ill), i qui nous empruntons ce
ricit, fut si considerable, qu'on se crut tiansporce aux plus
beaux jours de nos anciennes solennitos. Pres de deux cents
pr8tres s'y 6taient rendus des diffdrentes eglises de Paris,
pour honorer lamemoire de leur patron et de leur modtle.
Nous ne pouvions admirer cette affluence religieuse sans
faire en meme temps de tristes r6flexions sur la solitude des
temples et la privation absolue de tout culte public dans un
si grand nombre de nos ddpartements.'Mgrl'iveque de SaintPapoul officia pontificalement. Les circonstances ne permirent pas de faire le pan6gyrique du saint, dont la vie en
rappelant tant de bienfaits n'aurait fait en meme temps que
rappeler nos pertes et renouveler nos plus douloureux souvenirs. L'orateur fit un discours sur la Providence dont
saint Vincent de Paul fut le plus magnifique instrument,
mais n'en fit pas moins brOler quelques grains d'encens sur
'autel de ce heros de la religion et de l'humaniti. II n'en
prit pas moins loccasion de deplorer les ruines qui nous
entourent et qui proclament elles-mimes la bienfaisance de
saint Vincent par le bien qui ne se fait plus. II n'en a pas
moins rendu hommage i ces vierges chritiennes, genereuses servantes des pauvres avec lesquelles ont disparu les
soins touchants etles tendres sollicitudes envers les malheureux. II n'en a pas moins fait sentir tout ce qu'a pu faire
un seul homme anim6 par la religion, et ii a conclu, en
depit de la philosophie, que Fesprit du sacerdoce catholique
est un esprit de douceur, de chariti, de consolation, de
misericorde; que le ministre des autels est le citoyen par
excellence, puisque seul il est par itat l'homme de toutes
les vertus et de toutes les bonnes euvres, et, qu'enfin, le
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plus grand, le plus illustre bienfaiteur de la nation, a &t4
le plus saint et le plus grands des pritres. .
Ce fut encore une bien grande consolation pour
M. Cayla d'apprendre le retablissement (de fait au moins),
des Filles de la Charite en France. Les dernieres lettres
qu'il en requt lui annoncaient qu'elles avaient ddja plus de
deux cents maisons sur lesquelles la Superieure exergait la
mime autorit6 qu'avant la Revolution. La Superieure lui
ecrivit meme qu'un Missionnaire, M. Philippe, bravant
tous les dangers, s'etait livrd A des fatigues incroyables
pour visiter toutes ces maisons; que ces saintes flles, animies par les leqons, les exhortations et les exemples de cet
homme vraiment apostolique, avaient, sous un habit nouveau, conserve tout I'ancien esprit, toutes les venus deleur
etat.
Les instructions que M. Cayla donna verbalement a ce
digne Missionnaire, celles qu'il envoya depuis par ecrit
n'ont pas pen contribu6 airtablissement des mesures
presque infinies de prudence et de circonspection nacessaires
vis-a-vis du plus ombrageux des gouvernements. II en prit
de particulieres pour obvier aux inconvinients de sa mort
et aux embarras plus grands encore, qui pourraient resulter
de celle de la Superieure.
§ 20. -Deces

de M. Cayla.

Nous avons vu, au milieu des immenses epreuves qu'il
dut sentir durant le cours de son ganiralat, M. Cayla goiter
quelque consolation en semblant apercevoir quelque lueur
d'esperance pour un avenir, hilas! encore eloign6. Le Seigneur, satisfait de la patience et de la soumission de son
serviteur, allait lui faire part d'une consolation bien plus
grande en 'appelant a lui. Son heureetait arrivee; et c'6tait
la-Compagnie malheureusement dispersee de toutes parts,
qui allait, i tous ses. malheurs, se .voir obligie de joindre
celui d'etre priveddu chef qui dtait pourelle encore un aide

et un soutien. Tous ces voyages, toutes ces peines, ces souffrances, tant interieures qu'erxtrieures avaient certes bien
affaibli la sant6 de M. Cayla et nous savons combien il
avait redout6 d'entreprendre le voyage de Rome. Le
23 decembre 1799, il ressentit les premieres atteintes de la
derniere maladie qui acheva de le mirir pour le ciel. Une
fievre assez forte I'obligea de se mettre an lit et le priva de
la consolation de celdbrer les saints mystrres durant les
solenniti de Noel. Le mddecinlui permit de celebrer pour
la premiere fois le jour de Elpiphanie. Des retours frequents
d'une fievre tant6t tierce, tant6t quarte, ou, dans la realiti,
sans caractere bien marque, le retinrent encore dans sa
chambre le reste de janvier et contrarierent souvent
l'empressement religieux qu'il avait pour offrir le saint
sacrifice. I1 se trouva cependant assez bien le jour de la
Purification pour descendre au rifectoire et paraitre a la
recraation de la Communautd; un nouvel acces de fievre le
retint encore des le lendemain dans son appartement. Le
jour suivant, il sortit en voiture pour prendre Fair, ce fur
pour la derniere fois. Le lendemain la filvre le reprit encore,
mais elle ne l'empecha cependant pas dire la messe. Mais
un 6vanouissement grave, une prostration totale de ses
forces, la fievre continuant et mime redoublant d'intensitd,
commencerent, le 8 f6vrier, a donner de s6rieuses inquidtudes. Le 1o du meme mois, il perdit subitement la parole
et la connaissance; aussi s'empressa-t-on de lui donner
Iextreme-onction. Le Seigneur daigna lui rendre I'une et
1'autre dans un degrk suffisant pour qu'il pat se confesser
et recevoir le saint viatique dans la soir6e. Muni du pain
des forts, il passa environ quarante heures dans un ,tat convulsif qui, sans avoir rien d'elrayant ne lui laissait que de
courts intervalles d'une connaissance souvent imparfaite.
Dans un de ces moments,il voulut se confesser de nouveau
et timoigna le disir qu'il avait de recevoir encore NotreSeigneur. Enfin, le mercredi 12 fivrier 18oo, vers dix hcures
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du matin, expira Jean-Felix-Joseph Cayla de la Garde,
dizieme Supfrieur gdenral de la Congregation de la Mission,
a 1'ge de soixante-six ans moins six jours, dans la cinquamte et unieme annee de sa vocation, et la douzikme fort
avancie de son g6n6ralat.
Ses venus, que toutes les voix c6lbbrent a l'envi, nous
donnent une juste confiance que sa mort n'a te6 qu'un heureux passage, et, comme nous 1'avons dit, l'acceldration de
la ricompense de ses travaux et de ses souffrances.
La bibliotheque de la maison de Monte-Citorio, a Rome,
possede les manuscrits de deux ouvrages de M. Cayla. Le
premier a pour itre : la Vie chritienne;.tesecond, Triitd
de ftat ecclesiastique.-Labibliotheque de notre maison de
Paris conserve un troisieme volume intitul : Directoire
spirituelpour le siminaireet pour le temps des retraites
des Filles de la Ckaritd.
§

a1.

-

Vertus de M. Cayla.

Quoique durant tout ce chapitre, nous ayons vu parsemis, comme des fieurs precieuses, des traits qui nous prouvaient combien cet homme respectable, digne enfant de
saint Vincent de Paul, poss6dait i un haut degre la pratique des venus recommandees par ion bienheureux Pore,
et qui sont la vie et ressence du Missiounaire, nous ne
pouvons terminer le r6cit du geanralat de M. Cayla de la
Garde, sans contempler un moment comme en un faisceau,
les venus qui ont orn6 son existence et ont fait de lui
l'homme droit et craignant Dieu, rectus ac timens Deum,
l'homme fuyant en toutl'ombre du mal, et recedens a malo
(Job, 1, 3).
Pour ce qui est de resprit d'oraison, les Missionnaires
d'Italie savent &quel degrd M. Cayla le possedait. Ils out
4te timoins de sa fiddlitd a consacrer invariablement A cet
exercice l'heure entiere marquee par la regle et de l'edification qu'il offrait pendant ce temps, demeurant immobile et

-- 354 absorbi en Dieu. Ils out vu avec quelle ferveur il celibrait
les saints mysteres, avec quelle exactitude et quelle pi6t6 il
assistait aux saints offices, avec quelle assiduit6 enfin ii visitait plusieurs fois le jour Notre-Seigneur Jesus-Christ dans
le sacrement de son amour; et tous les soirs avant le souper, ii y consacrait une demi-heure entiere.
11 n'est pas un d'eux qui n'ait admire cette humilite profonde, qui semble avoir formi son caractere distinctif.
Apres avoir vicu tant d'annees avec lui, nous apprend
M. Brunet, je n'ai jamais entendu sortir de sa bouche une
parole qui pat nous faire soupconner le bien immense qu'il
a cependant oper6 et la consideration dont il avait su se
faire entourer A Toulouse, dans tout le Languedoc et dans
notre province de Cahors. Son humilite se revela principalement apres son election au g6neralat. Effrayd du poids
qui lui itait impose et qu'il croyait au-dessus de ses forces,
il declara a M. Gary, deputi de I'Assembl6e, et son ami
depuis leur entree dans la Compagnie, qu'il croyait ne pas
devoir accepter la charge de Superieur g6enral, et ii le pria
d'en faire part aux autres membres. Ce ne fut que sur la
riponse qui lui fut rapportie par M. Gary que les deputds
se retuseraient a faire un second scrutin qu'il diffra aux
vceux de l'Assemblie. Attentif a se servir lui-mime en
tout, il refusait absolument les secours d'autrui, lorsqu'ils
ne lui etaient pas indispensablement necessaires. Ennemi
de toute distinction, il fuyait jusqu' l'ombre de celles que
sa place ne lui faisait pas un devoir d'accepter. A part o1z
obligations de G6enral, ii semblait uniquement occupd a se
confondre au milieu de ses confreres et a leur faire oublier
qu'il itait Supdrieur. A cette humilite venait se joindre une
aimable douceur dont tous les Missionnaires ont pu faire
l'exptrience. Aussi voyait-on dans ses paroles, dans ses
actions, dans toute sa personne enfin, ces manieres obligeantes et affables qui lui faisaient accueillir indistinctement tous ceux qui se pr6semaient A !ui et partout lui
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ont donn6 autant d'amis qu'il a connu de personnes.
Si M. Cayla savait le moyen de gagner la confiance, it
possidait aussi d'une maniere eminente Part d'en user, en
sorte que personne ne regrettait de la lui avoir donn&e: imp6netrable sur les secrets qui lui etaient confies, il ne communiquait pas meme A ses assistants, sans une vraie n6cessitd,
les questions auxquelles il avait a repondre.
Si attentif aux moindres egards, il etait strement bien
loin de manquer aux devoirs de la chariti, a ceux surtout
que nos regles prescrivent a fl'gard des malades. Anim6 de
1'esprit de saint Vincent, il ne manquait pas de visiter les
malades quels qu'ils fussent, et m8me les domestiques de la
maison, et il n'dpargnait aucune depense pour leur gu6rison. On a su qu'6tant supdrieur de sa province, il avait, aux
depens de la maison, envoyi des confreres malades prendre
les eaux minerales assez 6loigndes, et jug6es necessaires
par le midecin. Touch4 de l'edifiante charite avec laquelle
nos malades sont soign6s dans nos maisons d'Italie, et dont
il a fait lui-meme i'epreuve dans sa derniere maladie, il
aurait seulement desire que les infirmeries y fussent dtablies
partout, s'il eit eti possible, sur le meme pied qu'elles
1'etaient et qu'elles le sont encore ailleurs.
S'il etait attentif et compatissant pour les autres, il itait
loin de s'ecouter lui-m&me; jamais personne ne s'est moins
ecout6 que lui sur I'article de la sante; personne n'a jamais
€td moins ddlicat, ni plus facile sur celui de la nourriture,
car il savait atre content de tout. Etant Supdrieur general,
comme avant de Petre, il ne permit jamais, sans un vrai
besoin, qu'on lui appr6tAt rien de particulier. II se refusait
jusqu'aux moindres adoucissements que son age et son temperament paraissaient exiger, A une ipoque surtout oh ii
voyait que les besoins extremes de la maison avaient nCcessiti les r6ductions les plus sevares sur la qualit6 et la
quantit6 de la nourriture. Le voyant sensiblement d6p6rir,
les Missionnaires durent plusieurs fois, mais inutilement,
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le conjurer de prendre quelq ue soin de sa sant6; cependant,
is parvinrent a le dicider A prendre le matin un breuvage
qu'ils savaientlui tre salutaire. Mais il n'etait plus temps;
il fut surpris par la maladie, avant d'avoir pu commencer
ce regime.
Cet esprit de mortification qu'il dtendait a tout, riglait
spicialement l'emploi de ses journ6es. Fiddle a la eon de
saint Vincent qui voulait que ses enfants, apres avoir ite
des ap6tres en mission, fussent des solitaires Ala maison,
il ne sortait que le plus rarement possible. A Rome, comme
a Paris et ailleurs, il ne faisait de visites que celles commandees par le devoir ou par de grandes biens6ances. A
Rome il restait des mois entiers sans sortir, et la vie sedeataire et trop retiree qu'il a menee n'a peut-4tre que trop
contribue a abreger ses jours. Le temps que le vide des
alraires et les exercices de piitd laissaient libre, il 1'employait
constamment a P'tude, ce qui avait etd cause que sa vue en
avait considirablement souffert.
Depuis l'automne de 1797, il avait presque entierement
perdu l'ceil gauche et l'autre 6tait considerablement affaibli.
de voir tout ce qu'il a ecrit
On serait vraiment etonno
durant sa retraite a Rome. D'ailleurs, jaloux de ne rien
perdre de ses lectures, il prenait continuellement des notes
et faisait des extraits. Aussi avait-il acquis une itendue de
lumieres peu commune. Aucun genre de connaissances ne
lai 6tait itranger et il parlait de tout en homme infiniment
modeste, mais qui avait prodigieusement appris et n'avait
rien oublid. Cette habitude d'un travail toujours assidu et
mithodique, jointe a une grande penetration, a une justesse
exquise, a une solidit6 d'esprit assez rare, n'avait pas peu
contribu6 A cultiver et a perfectionner en lui le talent particulier des affaires, qu'il avait requ de la nature a un haut
degrd. Quelque embrouillies qu'elles fussent, il avait une
etonnante facilit6 pour en saisit le veritable point, et en
eclairer les difficult6s; le jugement qu'il portait, etait pour
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l'ordinaire igglement prompt et sar. Dans sa dernikre maladie, lorsqu'il itait A peine en etat de supporter un quart
d'heure d'applicatioi, ii fut consult6 par une de nos maisons sur plusieurs questions d6licates, qui avaient partagi
les avis parmi les membres de la Communautd; malgrd son
etat de faiblesse qui lui rendait tout travail impossible, ii
sut encore mettre dans la reponse une precision, une clarte,
une justesse qui certainement auront r6uni et calmd les
esprits. - Tel fut M. Cayla, tel fut celui que la Providence
avait choisi pour conduire au milieu de la plus affreuse des
r6volutions la barque de saint Vincent. Edifiant des les premieres annees de son enfance, Missionnaire accompli quand
il faut obeir, Missionnaire plein de zile, de charitd, de patience, quand il faut commander, ii sut dans ces temps
affreux et difficiles suivre en tout la grande maxime de
saint Vincent : se soumettre a la tres pure et tres sainte
volonte du Seigneur.
(A suivre.)

NOS DEFUNTS
-MISSIONNAIRES
r..Frere Micozzi (Joseph), coadjuteur, diecedd Rome (ItaSlie), le 19 janvier 19o8; 87 ans d'age. 63 de vocation.
2. Frere Mac Mullin (Felix), coadjuteur, decdde a Cape: Girardeau (Itats-Unis), le 11 janvier 1908; 77, 51.
3. Frere Lynch (Philippe), dicdd A Cork (Irlandq), le
27 janvier 1908; 71, 41.

4. M. Prause (Hubert), pretre, diced6 & San-Jos6 (CostaRica), le 5 fevrier 9go8; 36, 19.
5. Frere Samia (Cecinius), coadjuteur, d6ced6 i Tripoli
(Syrie), le to fevrier 9go8; 65, 28.
6. Frere Hourquet (Vincent), clerc, d6eced A Dax (France),
le 13 fevrier 19o8; 26, 6.
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7. Frere Lachowski (Mathieu), coadjuteur, deceid & Cracovie (Autriche), le 20 fivrier 19o8; 29, 3.
8. M. Geisen (Robert), prtre, dcedi a Louvain (Belgique),
le 22 fevrier 1908; 36, 17.
9. M. Mivielle (Cosme), pr4tre, d&cd6 i Lima (Pirou), le
24 fevrier 1908; 72, 5o.

to. Frere Ciminari (Philippe), coadjuteur, dcide&Rome,
Monte-Citorio (Italie), le 20 fivrier 1908; 81, 5o.
i . M. Colliette (Joseph), pretre, dici&d a Constantinople
(Turquie), le 27 fevrier 1908; 52, 33.
NOS CHIRES S(EURS
Marie Plumecoq, diecdee a la Maison Saint-Vincent de 1'Hay,
France; 69 ans d'age, 49 de vocation.
Marie Sahm, Maison Saint-Vincent de Cologne; 57, 35.
Anne Moulin, Maison principale a Paris; 81, 59.
Frangoise Giraux, Maison de Charit" -de Verdun, France;
72, 54.
Maria Schneider, H6pital de Buffalo; Itats-Unis, 82, 58.
Josefa de Garaialde, H6pital de Laredo, Espagne; so, 3.
Maria Sampons, Misericorde de Mahon, lies Baleares; 64, 42.
Maria Villar. Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
24, 5.

Maria Peremateu, Hospice civil d'Alicante, Espagne; 74, 49.
Antonia Piersantelli, H6pital d'Arezzo, Italie; 29, 1o.
Marie Jeoffroy, Maison de Charite de Royan, France; 62, 34.
Marie Padgett, Asile des Enfants-Trouvds de Chicago, EtatsUnis; 47, 22.
Berthe Grasset, Orphelinat de Sainte -Marguerite, France;
49, 27Maria Andrade, H6pital Saint-Jean-Baptiste de Rio de Janeiro;
45, 28.
Berthe Wojciechowaska, Maison centrale de Culm; 38,
17.
Teresa Pepe, Maison centrale de Naples; 33, 13.
Corima Maestri, Maison centrale de Sienne; 34, 6.
Sophie M. Donnell, Maison de Chariti de Clichvy France;
75, 53.
Marie Delannoy, Maison principale a Paris; 74,
52.
Marie Brotan, Prison de Meseritsch, Autriche; 28,
4.
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imilia GusmAo, Maison centrale de Rio de Janeiro; 57, 3o.
Antoinette Bartosz, Maison centrale de Cracovie, Autriche;
84, 68.
Theodora Falzetti, Ouvroir de Sampierdarena; Italie, 79, 49.
Antonia Dogliani, Maison centrale de Naples; 41, 20.
Marguerite Acosta, H6pital de Buga, Colombie; 42, i3.
Marie Lansac, Maison de Chariti de Valence, Espagne; 58, 29.
Esther Parollo, Maison centrale de Turin; 29, 4.
Marie Paledzka, Maison centrale de Cracovie; 55, 9.
Jeanne Groisne, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque, France;
67, 47Marie Oriol, Hospice civil de Criel, France; 65, 40.
Louise Bertheau, Orphelinat de Saint-Etienne-du-Rouvray,

France; 75, 46.
Thirese Otte, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 25, 6.
Caroline Watellier, Maison de Chariti du Quesnoy, France,
71, 52.

Anne Kroich, Prison de Lankowitz, Autriche; 63, i8.
Pascuala Walde, Hopital d'Arequipa, PNrou; 59, 32.
Ramona Aleon, Bienfaisance de Tarragona, Espagne; 68, 5i.
Maria Onzalo, Hospice des hommes incurables t Madrid; 74.
Arsene Eingels, Maison principale &Madrid; 71, 48.

Anne Amouroux, Maison de Chariti de Begles, France; 32, 11.
Anna Zupancie, Clinique de Budapest, Hongrie; 27, 6.
Rosa Paulet, H6pital de Trani, Italie; 75, 51.
Caroline Pascau, H6pital de Tarbes, France; 76, 47Marie Dubroca, Orphelinat de Toulon, France; 70, 44ZUnobie Mdchinaud, Maison de Charitd de Clichy, France;
70, 49-

Gabrielle Haverland, Maison centrale de Buenos-Ayres; 38,
13.
Siller, Asile de 1'Union

7''ontevideo, 72, 40.

Marie Rouquette, Orph li ., de Libourne, France; 63, 41.
Laure Bousquet, Maison de Charite, paroisse Saint-Georges, A
Paris; 58, 41.
Jeanne Roussilloux, Orphelinat de Chambery, France; 46, 23.
Marie Krupinska, H6pital Saint-Vincent de Leopold, Autriche;
71, 51.
Augusta Sirven, Infirmerie de Flores, Republique ArgenTae;
31, it.

Antoinette Castanet, Maison de Charite, paroisse de Saint-Ferdinand, a Bordeaux; 57, 32.
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Deiphine Fresquez, Asile des aliens de Baltimore, Etats-Unis;
38. I2.
Marie Kremzar, Leoninum de Laibach, Autriche; 3o, 12.
Therere Norziglio, H6pital du Saint-Sepukre, i Plaisance,
Italie; 88. 67.
Marie Lucie, Maison de Charite, paroisse Saint-Marcel, a Paris;
80, 5x.
Marie Danjou, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 78, 43.
Marguerite Perrin, H6pital du Salvador, a Santiago, Chili;
43, o.
Apollonnie Dumas, H6pital Saint-Joseph, i Paris; 29, 6.
Maria Scarpetta, Maison centrale de Naples; 47, 21.
Julie Buckley, H6pital de Milwankee, Etats-Unis; 58, 34.
Jeanne Pradts, Maison de Charite de Metz, Lorraine allemande;
85, 58.
Marie Vignon, Maison Saint-Vincent de Lyon; 66, 45.
Fuldronde Prat, Maison de Charite de Saint-Barnabe, France;
52, 29.

Marie Miano, Maison centrale de Naples; 34, 8.
Brigitte Birkle, H6pital de Condom, France; 64, 4o.
Eliane de Senneville, Hospice de Navarrenx, France; 31, 8.
Marie Lestrade, H6pital general d'Angers, France; 9o, 69.
Louise Loisant, H6tel-Dieu de Peronne, France; 68, 5o.
Paula Orduna, H6pital de Corella, Espagne; 24, 4.
Luisa Vendrell, Bienfaisance de Tarragona. Espagne; 38, 14.
Marie Estournel, Maison de Charite de Valence, Espagne;
78, 53.
Reine Billiau, Maison de Charit6 de Corbeck-Loo, Belgique;
75, 5o.

Anne Desarmenien, Fourneau de Carthagene, Espagne; 62, 39.
Catherine Mac Mahon, Orphelinat de San Francisco, EtatsUnis; 53, 20.
Adeline Denizart, Infirmerie Marie-Thedrse, a Paris; 72, 48.

Josephine Michel, H6pital militaire de Langres, France; 89, 57.
Marie Mally, H6pital de Bourbon-1'Archambault, France;
. 71, 52.

Marie Voisin, Maison de Charitd de Lille-Wazemmes, France;
34, 11.

Lucie Dubocs, Maison de Charite de Vicoigne, France; 48, 22.
Marie Lanata, H6pital de Magny-en-Vexin, France; 69, 46.
Amelie Maugues, Maison de Charite, paroisse Saint-Remy, a
Reims; 39, 13.
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Elisabeth Gardettes, H6pital d'Orthez, France; 78, 47.
Marie Garnier, Hospice des alienes d'Agen, France; 51, 32.
Marie Laval, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle, France; 31, 8.
Marie Fournier, Maison de Charite de Clichy, France; 76, 55.
Delphine Motta, Maison centrale de Sienne; 83, 61.
Elisabeth Lolli, Maison centrale de Sienne; 53, 3o.
Th&erse Bertasso, Asile de Boves, Italie; 58, 27.
Francoise Thore, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France;
68, 45.

Marie Felluer, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie;
61, 25.

Adele Manquat, Hospice civil de Versailles, France; 79, 5o.
Maria Tatulli, Asile de Portici, Italie; 65, 45.
Louise Damance, Maison de Charit6 de Levignac, France;
80, 55.
Marie Mesnier, Hospice de Sainte-Reine, France; 43, 17.
Marie Delahaye, Hospice de Redon, France; 74, 52.
Augustine Damon, Maison Cozette d'Amiens, France; 68, 40.
Marthe Moreau, H6tel-Dieu de Monaco; 25, 4.
Adele Sanguineti, H6pital de Sassari, Italie; 28, 8.
Helene Delaval, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 33, 8.
Therese Klock, Asile de Budapest, Hongrie; 64, 39.
Clemence Guette, Maison de Charite, paroisse Saint-Augustin,
a Paris: 78, 57.
Barbe Tchang, Maison de l'Immaculee-Conception, a Pekin,
Chine; 68, 43.
Marguerite Binetti, Orphelinat de Giovinazzo, Italie; 31, I .
Marie Crangle, Misericorde italienne de Londres; 66, 41.
Agnes Stein, Asile des alienes de Baltimore, Etats-Unis; 8o, 55.
Marianne Solier, H6pital du 2-Mai, A Lima; 53, 26.
Josefina Mandiburn, Maison centrale de Lima; 55, 26.
Marie Bizord, H6pital central de Guayaquil, Equateur; 63, 43.
Maria Orlandi, Maison centrale de Sienne; 45, 20.
Eugenie Chailloux, College de l'Immaculee-Conception, A Rio
de Janeiro ; 74, 52.
Nathalie Boyer, Conservatoire Saint-Clement, a Rome; 79, 53.
Louise Borgonow, Hospice national de Milan, Italie; 3o, 8.
Marie Mazzoleni, Filature de Cannobio, Italie; 28, 4.
Baptistine Heyraud, Maison de Charitd, parc&;se de l'Immaculee-Conception, a Toulouse, France; 54, 24.
Petra Losarcos, Asile Saint-Jean-Baptiste, a Valencia, Espagne;
55, 35.
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Juana Radostain, Bienfaisance d'Azpeitia, Espagne; 65,42.
Rafaela Garcia, Bienfaisance de Palencia, Espagne; 38, 8.
Juliana Andino, H6pital de Santander, Espagne; 25, 3.
Fortiana Treserra, Asile Saint-Fernando, a Seville, Espagne;
83, 57.
Maria Perez, Maison Saint-Nicolas de Valmoro, Espagne; 28, 6.
Teresa Riera, Hospice de Cordoba, Espagne; 58, 3a.
Gabriela de los Santos, College de I'Immacuide-Conception, a
Manille, Iles Philippines; 40, ig.
Jeanne Chossonnerie, H6pital general de Laon, France; 65, 45.
Julia Lecomte, Maison de Chariti de Caen, France; 68, 45.
Sophie Signoret, Maison Saint-Vincent, a Brindisi, Italie; 74, 53.
Claire Delteil, Maison de Charite d'Albi, France; 68, 44.
Sophie Valiere, Hospice des Enfants-Trouves, a Bordeaux;
66, 43.
Josephine Guibert, Fabrique des Andelys, France; 77, 43.
Marie Guilleux, H6pital de Trujillo, Perou; 74, 53.
Rosalie Descamps, Maison de Charit6 de Royan, France; 71,48.

NOTICES
Voici la liste des intiressantes et 6difiantes notices des sceurs
publiees dans la circulaire de la tr6s honor6e Mere Kieffer aux Filles
de la CharitE, le i*r janvier 9go8 :
19o6, 15 aofit.

Soeur Constance DE PANEBEUrF,
h 1'Albergo des Pauvres (Cir.
9go8, p. 3- 5).
1907,23 mars. Sceur Madeleine PANARESE, la
Maison de Charit6 (Circ.
1908, p. 15-17).
19o6, 6 octob. Soeur Ernestine BRussoanrr,
la Maison de Charitd (Circ.
1908, p. 18-3o).
1906, 26 oct. Soeur Marie LEvy, A l'Orphelinat de Minilmontant (Circ.
1908, p. 30-42).
'906,; 29 nov. Sceur Franjoise PAGks &la Maison principale (Circ. 9go8,
p. 42-6o).
19o5, 2 nov.
Sceur Petra AULiS, a l'Asile
Saint-Martin (Circ. 1908, p.
6o-63).

NAPLES
(Italie).
PREGIATO
(Italic).
NaIms
(France).

PAWus.

PARIs.
Las PaLmAs
(Canaries).

1907, 14janv.

90o6, 24 dec.
1907,25 janv.

1907, 29 janv.

1907, 7 fev.
1907, 18 fiv.
1907, a mars.
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Seur Casilda RIESTRA, a l'Hospice (Circ. 90o8, p. 63-66).
Soeur Liliosa GILGENHEIMB, a
'Ecole (Circ. 1908, p. 66-69).
Soeur Anne-Marie PELLETIER, a
i'Hospice Saint-Charles(Circ.
1908, p. 69-72).
Sceur Marie-Claire MAHo,I la

25 mars.

Sceur Amelie MILLOT, a l'Hopi-

SceurTherese DENIS, 1'H 6pital
- mitaire (C. 1908, p. 93-97).
1907, 5 jiav. Sceur Therese CAR•u• R,a F'Orphelinat (Circ. 9go8, p. 97-

1907,7 avril.

Sceur Jeanne NavaRRE,

1907,

5 mai.

1906, 2 aott,
1906, 3 aoft.

COI.LEGNO

(Italie).
OZIEHI

(Italie).
MILAN

(Italie).
LANARCX

la Mai-

son San Manuel iCirc. 19go,

MALAGA

p. toi-iot).
Soeur Angele CORDARA, Maison

(Espagne).

des alidnes(Circ. 1908, p. io61907,24avril.

(France).

(Ecosse).

o10).

1907, 2 avril.

ROCHEFORT

(Turquie).
1908, p. 72-75).
Sceur Louise LanBE, Maison de BOUaR-LA-RsINs
(France).
Charite (Circ. 1908, p. 75-81).
CASTRES
Seur Irma PELISSIE, h l'H6pital
(France).
gendral (Circ. 19o8, p. 81-87).
Soeur Marie AsTORRa, a la Mai-

tal (Circ. too8, p. 91-93).

1907, i mars.

URaENY

(Hongrie).

Maison Saint-Joseph (Circ.

son de Charite (Circ. zgoS,
p. 87-91).
197,

BURGOS

(Espagne).

SIENNE

(Italie).
io81,
Sceur Caroline RouLY, H I'H6- SAINTPAUL
pital (Circ. 19o8, p. o8-i13). (La Reunion).
Sceur Augustine GCEURY, a la

Maison de la Sainte-Famille
(Circ. 9go8, p. ij3-1i8).
Sceur Catherine RocHE, i I'Or-

PANAMA.

phelinat (Circ. 1908, p. i 8- SAN FRANCISCO
(Etats-Unis).
128).
a
DONGHERTY,
Soeur Marguerite
laMaisoncentrale (Circ. 9o8, EMMITSBURG
(Etats-Unis).
p. i28-036).
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1907, 24 aoft.

Sceur Marie BIRos, a la Maison
principale (Circ. 1908, p. 136-

1906. i9juill.

Soeur Augustine LANDREAU, i
I'H6pital (Circ. 19oS, p. 166167).
SoeurCelestine HUBErT,A 'Hospice (Circ. 1908, p. 147148).
Soeur Philippine DIDES, a la
Maison Saint-Clement (Circ.
1908, p. 154-i55).
Sceur Madeleine M UL, a l'H6telDieu (Circ. o908, p. 155-156).
Sceur Eldonore BRIcorr, &
l'Hospice des alienes (Circ.
1908, 158-z59).
Sceur Felicitd BoussARD, Maison de CharitC,paroisse SaintThomas-d'Aquin (Circ. 19o8,
p. 156).
Sceur Catherine GONDEAUD, a la
Maison Saint-Vincent (Circ.
1908, p. 157-158).
Sceur Celine PESLOT, a la Maison de Charit6 (Circ. 1908,
p. 148-149).
Soeur Claudine DURET, ala Maison de Chariti (Circ. 1908,
p. 142-143).
Soeur Angele Rossi, i la Maison
centrale (Circ. 1908, p. 163).
Soeur Jeanne BARRE, a 1'Hospice des aliends (Circ. 1908,
p. 159-162).

PARIS.

142).

1906, 21 sept.

1906, 24 oct.

90o6, 29 nov.
1906, 21 dc.

1906, 23 dec.

19o6, i" janv.

1907, 2 janv.

19o7, 5 janv.
19o6, 3 fivr.
1907, i2 fevr.

1907, 7 mars.

MOLLENDO

(Perou).
BLANGY-

SUR-BRESLE
(France).

Rio DR JANEIRO
(Brnisil).
MoNAco.

RENNES
(France).

PARIs.
LA TEPPE
(France).
SAINT-DIr

(France).
HussEIN-DEY
(Algirie).
TURIN
(Italie).
RENNES
(France).

Soeur Josephine MAYNAUD DE
LA GINESTIERE,
la Maison

a

principale (Circ. 90o8, p. 146147).

1907, 17 mars.

Soeur Marie PaivosT DE LONGPERIER, i la Maison principale
(Circ. 1907, p. 161-162).

PARIS.

PARIs.

:907, 20

365 -

fevr. Sc.ur Marie CGHARASSE, &l'Hos-

AaRIQuiPA

pice (Circ. 190 8 , p. 143-145).
1o07, 2o0 fvr. Smur Maria CoaRONL, a a Maison centrale (Circ. 9go8, p.
1907,1

1907,

(Perou).

(Equateur).
i5i-153).
Soeur Justine VILLE, a a Maison centrale (Circ. 1908, p.
(CONSTANTINOPLE.
149-151).
5 mars. Soeur Germaine CosrTE, la Mai-I
son de Charite. paroisse de la
Redemption (Circ. 19o8, p
mars.

LYON.

i64).

1907, 16avril.

19o7,

28 avril.

3 juill.
0go7,

Sceur Marie GiNT, i la Maison
de Chariti, paroisse St-Jean
(Circ. 9go8, p. I58).
Sceur Marie FERRATON, a la Maison de charitd, paroisse SaintFranjois-Xaxier (Circ. 1908,
p. 156-i57).
Sceur Concepcion MARTORELL
v PuIG, hla Maison de Charite
(Circ. 19o8, p. 165-i66).

LYON.

PARIS.

CARTHAGENE

(Espagne).

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
314. Les Martyrs de Gorcum, par Hubert MEUFFELS,

C. M.- Paris, Lecoffre, 19o8. I vol. in-i8 de la Collection
Les Saints.
Dans la Collection aujourd'hui tres connue et tres appreciee Les
Saints, le volume consacr6 aux Martyrshollandais de Gorcum prend
tres dignement sa place. II a ete 6crit par M. Hubert Meuffels, missionnaire de la Congregation de Saint-Vincent-de-Paul, pretre de
Hollande, et, par consequent, particulierement a mcme de sc bien
documenter et d'apprdcier justement les fairs qu'il avait A raconter.
L'indication generale des sources et la maniere dont on constate
qu'elles ont 6td utilisees, montrent que ce livre a lavaleur scientifique
qu'on requiert justement aujourd'hui des etudes historiques ayant un
objet religieux comme des autres.
Le rdcit est toujours net et precis, vigoureux au besoin. Tout en
donnant, chemin faisant, les renseignements que ta curiosit6 d'un
lecteur instruit ddsire, IPcrivain va droit au but. Et Ie lecteur, ayant
la sensation qu'il s'instruit sans s'attarder inutilement, suit I'auteur
avec satisfaction.
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Pour les esprits qui reflechissent, cherchant a sc renseigner et, au
besoin, i s'orienter par l'explrience du passe dana les difficultes
prsentes, - puisque c'est li ane des utilitds de I'histoire, magistra
vitae, - it est peu de reits plus suggestifs que celui de M. Meutels.
L'auteur salue nettement Guillaume d'Orange (s533-1584), du titre
de a Pire de la Patrie a, et nous 1'en louons, puisque, de fait, c'est
a lui que les Pays-Bas septentrionaux - la Hollande - doivent leur
independance. Mais c'est la qu'on constate p6cialement l'oeuvre du
temps. En 4172, c'est ce Guillaume d'Orange - le Taciturne - issu
d'une famille lutherienne (p. 33), parent du protestant amiral de Coligny (p. 43), aid~ par les bandes d'aventuriers, les Gueux de mer,
presque tons acquis aux idees de la Reforme, qui proclame I'independance de la Hollande. Qu'on s'imagine alors Ia situation pleine
d'angoisse des catboliques populations des Pays-Bas. El!cs etaient
jusque-la sous ia domination de la catholique Espagne- Rester fiddles
a I'Espagne et L Philippe II, qui les traitait durement, d'ailleurs, par
la main du duc d'Albe, c'6tait renoncer a lindependance de la patie;
passer aux libirateurs, c'tait se separer des forces catholiques et
passer, semble-t-il, au parti des calvinistes : que faire? C'est la situation quasi inextricable qui ressort des debuts du livre de
M. Meuffels.
Or, les derniires pages de ce livre se terminent par un tableau tres
different: celui de Paccord qui rigne aujourd'hui, par un liberalisme bien entenda, entre catholiques et protestants sur cette terre de
Hollande devenue hospitalibre A toutes les confessions religieuses,
conferant des droits civils egaux tous, soit protestants, soit catholiques. Comment en est-on arriv6 l ?
Comment ? par Ia force des choses et par 'action du temps.
Dans ces sortes de crises, deux voies peuvent amener au resultat favorable: ou bien une evolution rapide sous la main directrice d'un
guide tres perspicace et tres .cout6, lequel donne le mot d'ordre;
comme nous en avons eu 1exemple : a Accepter la Constitution et
ametiorer ensuite la legislation i (Leon XIII aux Francais); ou bien,
si ce mot d'ordre n'est pas donne ou n'et pas accept6,se laisser aller
sur a'autre voie qui eat I'volution lente et le procesusi ordinaire de
ces crises. La fusion politique, le rapprochement, Ie a ralliement a,
comme on s'est exprime quelquefois, met alors de longues periodes
a s'accomplir, comme cela cut lieu pour les catholiques d'Irlande en
face des souverains d'Angleterre, et comme cela se constate aussi pour
les catholiques de Hollande, en face du parti vainqueur de Guillaume
d'Orange: il y faut parfois des si6cles de douleur et d'adaptation
laborieuse. Le parti triomphant de Guillaume d'Orange, qui etait
compos6 des elements que nous avons 6num6r&s tout i l1'eure, suspectait les catholiques de lui 6tre politiquement hostiles. Or, nul
gouvernement ne supporte volontiers un parti dans lequel il sent
contre lui de ihostilite; il ne supporte mAme pasun parti qui affecte
de vivre a l'ecart et de se tenir en marge de la vie nationale, car ii
reprend alors, son compte, la parole dite dans la soci6et spirituellequi non est mecum contre me est (I'glise catholique, d'ailleurs, n'a
d'hostilit6 contre aucune forme de gouvernement). Pendant plus de
deux cents ans, a cause de cela, les catholiques de Hollande, dont le
lryalis:ne 4tait suspect6 par les protestants qui avaieat donne I'inde-
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pendance au pays, ont ete foulds par eu : parfois mis a mort comme
les martyrs de Gorcum, ruinds en "partie par la confiscation de tous
les biens d'Eglise, excius de toute fonction ipublique, notamment de
l'enseignement i tous ses degres : tel fut le sort des catholiques
(p. 179). C n'est qu'apres 1'invasion de la Hollande par les armees de
la Rdvolution et, plus tard, sous le gouvernement de Louis-Napoleon,
que la tyrannic sectaire dut adoucir ses exigences (p. 180).
II fallait que les catholiques reprissent pied sur le terrain politique
car, enfin, des catholiques ne peuvent accepter de vivre, dans leur
pays, etrangers aux intedrts et aux destinees de leur propre patrie.
Mais comment proceder? L'auteur nous raconte comment le firent
les catholiques de Hollandedurant les quarante dernieres annies qui
leur ont procurd la situation enviable dont ils jouissent. g Sur le
terrain politique, dit-il, la pr6voyance d'un grand honmme, le doct'ur
Schaepman (pretre, depute au Parlement), a fair cont-acter entre catholiques et calvinistes croyants, des alliances. ) L'auteur ne le dit
pas, mais nous savons que ces alliances furent, au d6but, qualifies de
t monstrueuses a par des catholiques intransigeants; ii ajoute et il
constate, lui, tres justement, qu'elles furent a fdcondes en bons
r6sultats a (p. 191).
L'auteur, enfin, jetant un coup d'oil vers I'avenir, termine par ces
paroles, qui nous paraissent specialement dignes d'etre remarquees et
retenues: a Si I'avenir ramene, dans le pays, le temps des troubles
et de la persecution, les catholiques ne se decourageront pas. Ils reprendront A lear compte la ractique de leurs prres. Ennemis par
nature, des demonstrations steriles et des illusions par lesquelles
P'homme voudrait parfois s'aveugler lui-meme, les ancEtres convenaient sans difficulte, qu'ils etaient un parti vaincu, quoique au service d'une cause qui doit n6cessairement triompher a nouveau. Its savaient done se taire, se recueillir, et garder, dans leur de(aite passagere, cette noble dignite qui convient a des blesses, qui les honore
et qui leur permet de preparer, dans le calmeet le silence, la victoire
prochaine. Ils r&ussirentainsi,lentement,mais infailliblement, d'abord
i reconquerir leurs droits i 'existence, puis a provoquer cet dpanouissement de la vie chretienne du pays dont nous. avons esquissi
quelques traits. a (P. 191.)
Du beau livre de M. Meuflels nous aurions pu extraire, pour nos
lecteurs, quelques episodes particulierement dmouvants, mais le
choix en entt etd difficile, car ils abondent et meritent tous d'&tre lus.
Nous avons prefer6, on le voit, risumer les vues g6ndrales sur la situation des catholiques de Hollande : le lecteur sait maintenant qu'il
trouvera,dans cet ouvrage, non seulement de belles pages tracees par
un 6crivain distingue, mais aussi qu'il se degage des faits un programme esquissa par un esprit tr6s avise.

3 5. Curso de literatura por Un sacerdote de la Congregacion de la Mision [Faustino SEGURA]. Popayan, Velasco,
9go6. 2 vol. in-8.
Cet ouvrage, qui comprend les preceptes et un excellent choix
d'exemples assez 6elpdus pour former Ie gout des jeunes gens, a et#
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compos6 pour I'usage [des eleves des dtablissements d'enseignement
secondaire. On nous ecrit que le gouvernement de Colombie I'a fait
imprimer aux frais du Trisor public, ce qui indique 1'estime qu'on
en fait. II peut etre tres utile dans tous les pays de langueespagnole.

316. Une page de la bienfaisance A Saint-Quentin;
Aperfu historique sur l'auvre des Filles de la Chariti,
165o-z 8gg, par Pabbd Lion DELORME. Saint-Quentin, 1907.
Brochure in-8.
Cette dtude est extraite des Memoires de la SocietW acadhmique de
Saint-Quentin. Dans un recit tres pricis et vraiment historique, mais
qui revet, ern mcme temps, un v6ritable charme litt6raire, revit le
r6le charitable des Filles de Saint-Vincent-de-Paul a Saint-Quentin. C'est le ior septembre 1685 qu'elles s'installirent d6finitivement
dans cette ville oi, en passant, elles avaient d6ja exercd leur zele.
Mame pendant la Rdvolution, sous un costume laique, elles continu6rent a y faire le bien. En I8o9, une nouvelle convention fut conclue avec la ville. On y lisait: a L'instruction qu'elles donneront
consistera dans la lecture, I'6criture, et, s'il est possible, les premiers
elements du calcul ; elles veilleront principalement i I'education morale, la commission s'en rapportant i elles avec la plus grande confiance, du soin d'inspirer de bonne heure a leurs dl6ves ces sentiments honnates et religieux, qui font les enfants dociles et respectueuses, les femmes fidcles et laborieuses, les m6res sages eticonomes,
et qui repandent, dans les jeunes cceurs, des germes feconds de vertu
et I'amour du bien. a Suit le detail de 1'extension des oeuvres, des
epreuves aussi que ces oeuvres traversent dans la periode difficile oi
nous nous trouvons. * Les sceurs ont da abandonner leurs classes, et
leur mission n'a plus rien d'officiel. a Cependant, a elles ont encore,
pour leur zele, un champ des plus vastes et des plus feconds *.
Cette monographie est 6crite avec un v6ritable talent: on y sent
aussi une vive sympathie, qui est aujourd'hui particuli6rement precieuse.
A. Muox.

Le Gerant: Ch. SCHMaTEn.

Imp. J. Dumoulin, 5, re

des Grands-Augustins.
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LE JUBILE SACERDOTAL
DU SOUVERAIN

PONTIFE PIE X

PELERINAGE A ROME DE M. LE SUPiRIEUR GiNRIAL

Le jubile sacerdotal, c'est-A-dire le cinquantieme anniversaire du jour ou le Souverain Pontife Pie X a iti
ordonn6 pretre, fut Poccasion, durant cette annie i908,
J! "-'-SKEf^

LE SOUVERAIN

PONTIFI

PIE X

d'un concours de pelerins h Rome plus nombreux que
d'habitude.
Un certain nombre d'eveques, accompagnis parfois de
leurs diocisains, et piusieurs superieurs generaux d'Ordres
on de communautis religieuses se sont rendus a Rome pour
offrir au Souverain Pontife leurs filicitations et les presents
25
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de leur piete filiale. C'est ce qu'a accompli. M. A. Fiat,
Superieur general de la double famille religieuse fondee
par saint Vincent de Paul, les Pretres de la Mission et les
Filles de la Charitd.
Avec M. le Superieur general, se rendit i Rome M. Vincent Tasso, Pun de ses assistants. Recemment nommi dvequ e
du diocese d'Aoste, en Piemont, M. Tasso allait recevoir i
Rome la consecration episcopale.
Cest le lundi 25 mai, que M. le Superieur gienral fu4
requ par le Souverain Pontife. M. Tasso et lui furent intro-I
duits ensemble aupres du pape, lequel leur timoigna Atoul
deux une grande bienveillance.
M. le Superieur exprima au vicaire de Jesus-Christ ses
sentiments de veneration et de filial attachement en son
nom et au nom de la double famille de saint Vincent de
Paul. II lui remit ensuite 'offrande des deux communautis.
Le Saint-Pere Pen remercia. L'audience dura trente-cinq
minutes.
Une autre audience, oii seraient presents les Missionnaires
et les Filles de la Charite qui se trouvaient a Rome, fat
assignee pour le vendredi 29.

Les deux jours suivants furent employes par M. le Superieur general a faire des visites aux cardinaux, prCfets des
Congregations, par qui sont traitees nos affaires, et a d'autres
personnages importants : le cardinal secretaire d'Etat, les
cardinaux Gasparri, secr6taire ue la Congrdgation des
Affaires ecclesiastiques extraordinaires; Respighi, cardinalvicaire; Goti, prefet de la Propagande; Cretoni, prefet de
la Congregation des Rites, etc., etc.

Le jour de l'Ascension, 28 mai, eut lieu, dans la chapelle
de la maison de Monte Citorio, le sacre de Mgr Tasso.
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C'est le cardinal Merry del Val qui consacra le nouvel
iveque; les prelats assistant le consecrateur etaient Mgr Costagliola et Mgr Parodi, tous deux de la Congregation de la
Mission; le premier, pricedemment visiteur de la province
de Naples, aujourd'hui archeveque de Chieti en Italie; le
second, autrefois visiteur de la province de Turin, aujourd'hui archeveque de Sassari en Sardaigne.
Etaient presents a cette belie cdr6monie, M. le Supirieur
general et MM. Pirichon et Guichard qui laccompagnaient, de nombreux Missionnaires d'Italie et de nombreuses Filles de la Charite. Une place a part avait etd
reservee 6 une deputation du clerge et du peuple du diocese
d'Aoste qui etait venue assister au sacre de son nouveau et
deja justement appricid et tres aimi pasteur.

Comme il avait eti rigl, le 29 mai eut lieu une audience
gendrale. La lettre suivante en rend compte.
Lettre de la seur BOURGEAT, Fillede la Charitd,
a la tris honore MWre KIEFFER, a Paris.
Rome, Conservatorio Torlonia, 29 mai 19o8.

... Vous savez, ma tres honoree Mere, que nous itions
convoquds pour dix heures au Vatican, pour l'audience des
deux families de saint Vincent de Paul. Les Missionnaires
etaient, je crois, au complet, car ils etaient trbs nombreux;
les Sceurs ne P'etaient pas moins, mais les classes et les ndcessites des ceuvres en retenaient un bon nombre dans les
maisons.
Nous etions dans la grande salle rouge du Consistoire;
les Missionnaires groupes a droite, les Sceurs garnissant,
tres serrdes, le tour de la vaste salle. Notre tres honord
Pere avait un brillant tat-major de trois ivdques, MgrTasso,
Mgr Parodi, Mgr Castagliola,les visiteur* etc.: il se tenait
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lui-meme si humble et si recueilli, que c'tait un sujet
d'idification de le regarder.
Quand le pape est entri, tout le moade eat tombi i
genoux; Sa Saintetd est venu d'abord A notre trs honor6
Pere, puis a fait Ie tour de la salle, laissant baiser sa main
i chacun et &chacune, et disant quelques paroles; notre boa
P6re laccompagnait avec Mgr Tasso qui nommait les
Sceurs ou leurs ceuvres. Apres cela, le Saint-Pere est monte
au tr6ne, et notre tres honore Pere s'est avance pour lire
son adresse, lui presenter ses fils et ses filles, et assurer Sa
Saintete de l'absolue et filiale soumission des enfants de
saint Vincent.
Puis, le Souverain Pontife a remercid notre Pere qui itait
venu de si loin lui offrir ses ftlicitations pour son jubile.
a Que le Seigneur, a-t-il dit en substance, vous console et
vous riconforte dans vos tribulations. La tempete souffle
en ce moment sur 1'Eglise, et en particulier sur les ordres
religieux; mais nous ne devons pas craindre cette persecution; Notre-Seigneur Pa annoncec; il ra subie lui-meme,
nous devons lui ressembler; il vous aidera; il multipliera
les vocations pour accomplir les ceuvres qu'il vous a confiees
aupris des enfants, des pauvres, des malades; et si les ouvriers manquent, le Seigneur multipliera leurs forces afin
qu'ils puissent suffire au travail. 3 Puis, Sa Sainteta a dit
quelques mots aux Missionnaires concernant les seminaires,
et nous a souhait6 de travailler selon I'esprit de saint Vincent.

En descendant de son tr6ne, le Saint-Pere s'est encore
rapprochi de notre Pere qui restait humblement a sa place,
et, a ce moment, Mgr Tasso a dit au pape que M. le Superieur gineral fetait aujourd'hui mime ses cinquante ans de
sacerdoce. Le Saint-Pere s'est illumind, ii a ouvert les bras,
j'ai cru qu'il allait embrasser notre bon Pere! 11 lui a mis
les deux mains sur la tate, en lui souhaitant a la soixantaine ,, et cela avec tant de bonte et d'affection, que nous,
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les heureux timoins, nous en avions les yeux pleins de
larmes. En partant, le pape a dit au tris honori Pere: Addio,

Padre auio.
Soeur BOURGEAT.
Cette circonstance du cinquantieme anniversaire d'ordination sacerdotale de M. le Supirieur general a itd l'occasion dans les maisons oii ii est passe, Rome, Turin, Naples,
Genes, puis, a Paris, lors de son retour, de timoignages
particuliers d'affection filiale et de divouement.

PARIS
RECEPTION

DU NOUVEL

ARCHEVkQUE

A LA MAISON DES.PR9TRES DI

DE PARIS,

G

M-

AMETTE,

LA MISSION ET A CELLE DES FILLES

DE LA CHAIITE.

Par la mort du veneri cardinal Richard, Mgr LionAdolphe Amette, nommi deux ans auparavant coadjuteur,
avec future succession, de larchevrque de Paris, devenait, le
28 janvier 19o8, e pasieur et le pere des fiddles du diocese
de Paris.
La double famille religieuse de saint Vincent de Paul
desirait avoir l'occasion de lui exprimer ses sentiments de
religieuse vendration. Et.sur la demande qui lui en fut faite,
Mgr Amente, tres gracieusement, voulut bien s'y prdter.
Les Missionnaires eurent l'honneur de le recevoir i la
maison-mere, rue de S&vres, 95, le 17 fivrier, et au mois de
mai ce fut le tour des Filles de la Chariti h leur maisonmere de a .rue du Bac, 14o.
I.

CHEZ LES MISSIONNAIRES

C'est au soir de la fke d'un de nos martyrs, le bienheureux Franqois Clet, et pour cl6turer cette solenniti que
Mgr Amette voulut bien, se rendant a linvitation de M. le
Superieur gineral, nous honorer de sa visite.
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II fut requ d'abord a notre a salle des Reliques ~ oi toute
la communautd dtait reunie et oil son tr6ne avait etc dressi.
Lorsque les chants qui I'accueillirent eurent cess6, M. le
Supirieur general, au nom de toute la communauti, lui
exprima nos sentiments de vCniration, la joie que nous ressentions en voyant que c'itait lui que le Saint-Pere avait
mis A la tete de cette grande famille diocisaine de la capitale

t

M

G'

ANETTE,

ARCHIEVQUE DE PARIS

de la France. Rappelant la religieuse vineration et I'entiere
obeissance que saint Vincent de Paul professait a 1'egard
des archeveques de Paris en son temps, il declara que
c'etaient la des sentiments dont nous 6tions jaloux de garder
la tradition et que nous etions heureux de professer a
1'gard de I'archev&]ue d'aujourd'hui.
Mgr rarchevqque ripondit en des termes pleins de bien-
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veillance. 11 rappela gracieusement que, lorsqu'il fut nommi
eveque, ses compatriotes lui offrirent une croix pectorale;
ils lui avaient demande ce qu'il desirait y voir, et il leur
exprima le disir d'y trouver entre les reliques qu'on y plaqa
celles de saint Vincentde Paul. a On vous en demanda dans
ce but, Monsieur le Superieur general, ajouta le prilat, et
vous avez bien voulu nous en donner. Pendant que s'executaient des chants, chacun des membres de la communaute vint baiser la main de Mgr I'archeveque, aprds quoi le pr4lat voulut bien donner Ala chapelle
le salut du saint Sacrement.
II. CHEZ LES FILLES DE LA CHARIT-

Ddij, pendant qu'il itait coadjuteur, Mgr Amette etait
venu chez les Filles de la Chariti et leur avait tdmoignd la
sympathie qu'il avait pour leurs oeuvres et leur communaute: elles desiraient offrir leurs hommages non plus seulement au coadjuteur, mais aujourd'hui A l'archevique de
Paris. Mgr Amette voulut bien venir a leur maison-mere,
rue du Bac.
11 fut recu a la chapelle, oil la nombreuse communaute
dtait toute reunie, par M. le Supdrieur general et par le
directeur, M. Meugniot, entoures de la Mere gdndrale etdes
soeurs appartenant Al'administration de la communaute.
M. le Supdrieur gdneral presenta a Mgr l'archeveque les
hommages et les voeux de cette nombreuse famille religieuse.
Monseigneur r6pondit avec une tr6s grande bienveillance.
II constata le constant intirdt que les archeveques de Paris
ont temoignE A cette communautd que saint Vincent de
Paul avait fondee dans cette grande ville avec leurs encouragements et leur benddiction. C'est a celui qui fut ensuite
le cardinal de Retz que saint Vincent de Paul demanda
I'approbation des regles des Filles de la Charitd, et
Mgr Amette, en faisant allusion a la vie connue du cardi-
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nal de Retz, plus pr6occup6 parfois des affaires de la cour
et du monde que de la piet ecclsiastique, aiouta: c J'aime
a penser que la signature qu'il donna, en approuvant les
Rlgles des Fillesde la Chariid, aura compense devant Diea,
comme une des meilleures oeuvres qu'il fit, les imperfections que les coutumes du temps avaient introdaites daus
sa vie.
Aprs le salut du saint Sacrement, Mgr 'archeveque vonlut bien demeurer encore cuelques moments a la maison
de la communautm, temoignant pour les ceuvres le plus vit
intirkt et s'entretenant avec la Mere generale et les seurs.
qui lui furent presentees avec la plus touchante bontd.
L

RETRAITE DES S(EUIS SUPERIBURES.-

Suivant la coutume,

interrompue seulement durant les trois derniires annies, i
cause des circonstances actuelles, la retraite des saeurs servantes a eu lieu a la maison-mere de la rue du Bac, a Paris.
Elle a commenc6 le soir de Poctave de la fMte de la Translation des reliques de saint Vincent, ainsi que c'est lusage.
Deux cent quarante sceurs, venues, on peut le dire, de tous
les pays du monde, etaient prisentes. M. le Superieur general leur a prechi les saints exercices.
Cene retraite, commencie le to mai, s'est ecoulee dans la
paix. L'avantage d'entendre en public les supdrieurs et de
pouvoir ensuite, en particulier, s'entretenir avec eux des
intirdts spdciaux de chaque ceuvre a procure une grande
consolation.
A TRAVERS LES TEMPETES
(Suite; voyez ci-deasu

page 193)

Nous continuons les considerations historiques que nous avons
commence i publier sous ce titre, parce que, ainsi que nous I'faons
deja dit, elles montrent, par les fairs, comment, avec de la patience
et de la prudence, on finit per traverser les epreuves, et aussi parce
que 'est 'occasion de placer dans une vue plus ge&rale at daas leur

-377cadre historique plusieurs ditails de notre histoire, connus d6ji ,
mais prdsentes d'une maniere trop isolee. Nous donnerons la fin de
cette 6tude dans le prochain numero.

Dans la Grande-Bretagne, an temps de Cromwell; en
Pologne, lors des divers partages de ce pays entre les voisins de Russie, de Prusse et d'Autriche; en France, au temps
de la grande Revolution de la fin du dix-huitieme siecle,
la Congr6gation de la Mission fut terriblement epronvte,
nous I'avons vu. Nous avons aussi expose comment elle
sortit de ces orages.
Rappelons quelques autres tempetes qu'elle a da traverser. Ce fut au dix-neuvieme sicle, en Portugal, en Espagne,
au Mexique, ailleurs encore.
IV. -

EN PORTUGAL

Le vent d'irriligion qui avait passe an dix-huitieme siecle

sur l'Europe y avait porte partout les semences de scepticisme et d'incrduliti qui devaient, lorsque les circonstances
leur deviendraient propices, germer et porter leurs mauvais
fruits. Les doctrines philosophiques avaient rendu les esprits des lettrds et des politiques irrespectueux envers
I'Eglise, et l'exemple des princes protestants d'Angleterre
ou d'Allemagne avait familiarise avec les proced6s audacieux par lesquels on viole la propriete ecclisiastique.
Nous avons rappele r6cemment dans les Annales (t. 71)
les debuts et le ddveloppement de la Congregation de la
Mission au Portugal. Au commencement du dix-neuvieme
sicle, les Pr&tres de la Mission avaient des etablissements

florissantsdans cepays, notamment a Sainte-Croix, pr6s dela
ville de Guimaraens, et surtout dans laapitale, i Lisbonne,
oi, avec une gAnerosite royale,Jean V leur avait csi6, dans
le quarrier nord de la ville, en un site merveilleux, L'itablissement de Rilhafolles. La statistique de 1792 (Aannaes,
t. 72, p. 455) mentionne six 6tablissements en Portugal.
C'est i l'occasion de la competition politique etre Ies
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deux freres don Pedro et don Miguel pour la succession an
tr6ne, en i833, qu'clata la discorde civile. Don Pedro
I'emporta dans la lutte et la guerre religieuse d6coula de la
guerre politique. Nous I'avons rappeld pricedemment dans
les Annales (t. 71, p. 198):
a Le nonce du pape fut renvoyd du Portugal, et il quitta
Lisbonne le 4 aout I833.
a Le 5 aoit, don Pedro rendit une serie de dicrets qui
livraient l'Eglise de Portugal a la confusion et au schisme.
Un de ces decrets ordonnait a tous les novices de sortir des
couvents et ddfendait d'en recevoir d'autres.
a Un decret du 9 aout ordonna de dissoudre tout couvent,
monast&re ou hospice qui comptait moins de douze religieux; ceux-ci devaient itre envoyes en d'autres maisons et
leurs biens etaient ddclares bien nationaux. Les ordres monastiques sont places sons I'autoriti du clergi seculier. Les
religieux ou prdtres seculiers qui refuseraient, sous quelque
pretexte que ce soit, d'obdir a ce decret seront poursuivis
et punis comme rebelles; enfin, les maisons de ces communautis seront fermees, leurs biens confisques, et leurs
membres prives des secours du gouvernement. Le d6cret
ajoute que toutes les lois contraires sont abrogees. N(L'Ami
de la religion, i septembre i833.)
« De graves disordres eurent lieu a Lisbonne au mois
d'aoit. Les biens des adversaires de don Pedro furent sequestrds; don Pedro ordonna que tout partisan de son frbre,
don Miguel, qui serait pris les armes a la main, soit fusille
sur-!e-champ. Des prisonniers parmi lesquelssetrouvait un
religieux capucin furent arraches des mains de la garde et
egorges dans la rue. . (L'Ami de la religion, 1833; ibid.\
Le d6cret du 9 aoft i833, prohibant les Prelados majores,
avec ses autres ditails contre les communautes religieuses,
etait deji fort grave. La loi du 28 mai 1834 fut radicale;
elle abolit les ordres religieux dans le Portugal, et confisqua
tous leurs biens.
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La Congregation de la Mission en Portugal cessait d'exister. M. Salhorgne, Supirieur gendral, dcrivait I'annee suivante: a Depuis que, le 24 juillet dernier, le gouvernement
de Lisbonne a passe en d'autres mains, il ne m'est parvenu
aucune nouvelle de nos confreres portugais. Seulement, je
viens d'apprendre que notre seule maison de Lisbonne a
souffert de ce changement de gouvernement. Le 27 juillet,
elle etait occupee militairement, et nos confreres avaient etC
forces de quitter leur habit. Le visiteur avait cru devoir
quitter cette risidence. J'ignore absolument ce qui s'est
passe dans cette maison depuis le 27 juillet. Mais je sais
que nos autres maisons du Portugal sont demeurees jusqu'a
present dans F6tat oL elles 6taient avant les ievnements de
Lisbonne. * (Circulaires, i" janvier 1834, t. II, p. 456.)
Bient6t les autres maisons disparurent comme celle de
Lisbonne.
Lorsque les missionnaires se dispers6rent, la maison de
Rilhafolles fut 1'objet de d6pridations. Sur I'alerte donnie
un jour par un fr6re qui rentrait de ville, le depart s'accomplit avec precipitation. Chacun s'enfuit n'emportant que ce
qu'il avait sous la main.
Ce que furent les consequences de cette ruine pour chacun des missionnaires, on peut le supposer; on s'en fera
une idee par un exemple que nous allons mettre sous les
yeux du lecteur. Ce sont quelques lignes d'un missionnaire
force de fuir, lors de la revolution de i833, et qui demandait en 1857, lorsque les pretres de la Mission vinrent de
France en Portugal, A etre admis de nouveau dans la Congregation.
La lettre est de 1estimable M. Jos6 Antonio Correa Goncalves. II disait:
SEn 1833, la rivolution 6clata & Lisbonne, et avec la
permission du visiteur, chacun s'enfuit comme il put, i
travers mille difficultis, qui ne firent qu'augmenter pendant
les mois et annees suivants, en consequence de la loi

-

38o -

d'extinction de toutes les maisons religieuses et du schisme
religieux dans le royaume, jusqu'en 1842.
SDurant ces huit annees, j'ai vcu avec mes parents dans
les provinces du Nord. J'ai souffert de grandes privations,
parce que je n'ai pu obtenir du gouvernement le subside
qui avait etc promis. J'aietc crueliement persicute pour ne
vouloir pas reconnaitreles prilats intru. 11 y eat des annees
o& je ne pouvais point celibrer la messe, ou, si je la cel6brais, c'itait en cachee et avec les plus grandes precautions. *

Tout espoir de voir renaitre les ceuvres de la famille de
saint Vincent de Paul en Portugal parutun moment perdu.
M. Eienne, Suprieur g6neral, apres avoir laissi entreToir
d'abord quelques lueurs d'esperance, ecrivait, e.e1" janvier
1845, a toute la Congregation : a La province de Portugal
n'existe reellement plus; je puis dire qu'il n'en reste plus

mnme des debris quipuissent nous laisser 1'espoir de la voir
se rdtablir un jour. Le visiteur, missionnaire respectable i

tous egards, verse des larmes ameres sur son isolement, et
i2 ne voit d'autre ressource, pour faire revivre la Compagnie, dans sa malheureuse patrie, qued'adresser auSeigneur,
dans ce but, ses voux et ses prieres. (Circ., t. III, p. 76.)
C'est par la venue
Lisbanne en 1855, de Missionnaires
et de Filles de la Chariti envoyis de France, que, peu a
peu, une nouvelle province de Portugal allait se former.
Ces seurs elles-me
me, accueillies avec empressement a
Lisbonne en i855, y furent bient6t uasmises iane terrible
epreuve. Parce que cela a etc rappelk ici rAicmmea
nous
ne redirons pas les details de la tempite qui, en Portugal,

se dechaina sur les Filles de la Charit, au Padement, sur
les thatres, darn la tue. C'es a ce point qu'il fallut cder
devant 1'orage en les rappelant et que, sept ans apres, le
9 juin 186, elles se rembarquaient pour la France. On peut
voir le detail an tome 44 des Annales, page 553 et an
tome
63, page 240.
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Mais Forage a cesse, et les soeurs son retournies sur
cette terre o6 regne en realiti un sincere sentiment religieux
et leurs ouvres y sont bnies de Dieu.
Quant aux Missionnaires dispersis en r834, it faut constater qu'aucun des biens qui leur furent confisques par le
gouvernement n'a ite rendu; et ron. apercoit sur une des
hauteurs de Lisbonne, la splendide maison de Rilhafolles
que possidaient autrefois les PrEtres de la Mission. Elle a
eti transform6e par le gouvernement en asile d'alides.
Aujourd'hui encore, les peintures de la chapelle qui se rapportent i la vie de saint Vincent de Paul rappellent ceux a
qui cette maison appartint autrefois.
Et pourrant les oeuvres ont repris, de nouvelles maisons
se sont etablies pour les deux families de saint Vincent de
Paul: missions, collge, seminaire pour les Pritres de la
Mission; h6pitaux, ecoles, sanatorium pour les Filles de la
Charite. Et en 19o1, la Congregation de la Mission et celle
des Filles de la Charite, par deux actes du gouvernement,
out requ Papprobation legale.
V. -

EN ESPAGNE

Ce furent, en Espagne comme en Portugal, les dissentiments politiques qui amenarent, au dix-neuvieme siscle, les
troubles religieux. 11 s'agissait politiquement,en Espagne, de
deux choses: rordre de succession au tr6ae et le disir, par
une partie de la nation, d'avoir i la place du pouvoir absolu,
un gouvernement constitutionnel. Voici d'abord, briavement, la suite des dvinements:
En 1808, Napoleon, profitant des dissensions de la famille royale, placa sur le tr6ne d'Espagne sou frCre Joscph.
Ii en resulta une guerre acharnee avec la France (r8088
• ), qui fut une des causes de la chute de l'empereur.
Pendant cette guerre, les Cortes donnereat au pays, en 1812,
une constitution libdrale qui fut accueillie avec enthou-
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siasme. Le 22 mars 1814, les Bourbons rentrerent en Espagne: Ferdinand VII y ritablit le pouvoir absolu. Une
revolution, qui iclata en 1820 & 1'ile de Leon, 4tablit
un gouvernement constitutionnel, dit gouvernement des
Cortes; mais une armde frangaise, appelee par Ferdinand
et commandee par le duc d'Angouldme, le renversa en 1823
pour retablir Ferdinand. Ce prince, qui moarut en i833,
avait ridigi une Pragmatique par laquele il leguait sa
couronne a sa fille Isabelle encore enfant, sous la tutelle de
Christine, sa mere. Celle-ci, apres une longue lutte contre
don Carlos, frere du dernier roi, qui ne fut expulse qu'en
1839, et contre le parti rivolutionnaire, se vit forcee, en

184o, d'abdiquer la regence, qui fut deferee par les Corts
au g neral Espartero. Ce dernier fut renvers6 en i843, et
Isabelle proclamee majeure. Elle epousa, en 1846, son cousin, I'infant don Frangois d'Assise. Son regne fut trouble
par de nombreuses revoltes ou insurrections militaires, dont
la derniere (septembre 1868) la declara dechue, ainsi que
sa famille. Des Cortds constituantes nommies par le suffrage
universel appelerent au tr6ne Amidde, duc d'Aoste, qui
abdiqua apres moins de trois ans de regne (d6cembre 1870fevrier 1873). La republique fur alors proclamie, mais le
fils aini d'Isabelle (Alphonse XII) fut proclame par un
pronunciamiento le 3o decembre 1874 et reconnu roi en
1875. 11 est mort en 1886. Son fils Alphonse XIII qui
rigna d'abord sous la regence de la reine veuve, a,depuis,
atteint sa majorit6 et regne lui-meme aujourd'hui.
Reprenons les faits.
A deux fois, pendant le dix-neuvi6me siecle, l'orage bouleversa l'Eglise d'Espagne, viola la propriidt ecclisiastique
et forca les membres des communautis religieuses a quitter
leur patrie : ce fut le sort des Pr&tres de la Mission d'Espagne en 1834, et, de nouveau, en 1868.
I. Leur premiere expulsion de leur pays eut lieu en 1834.
Leur maison centrale etait alors a Madrid, rue del Barquillo.
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Deja,en 1736, la maison de Barcelone,le premier 6tablissement des missionnaires en Espagne, avait iti siparde de
la province de Rome et unie a celle de Turin ou de Lombardie; puis, en I774, constitude en chef-lieu de la nouvelle
province d'Espagne. Peua pea, on sentit les avantages qu'il
,y a, pour une administration importante, de se trouver dans
une position centrale oU les communications soient faciles
et frequentes; aussi, en 1828,on vendit l'immeuble de Barcelone au gouvernement qui en fit un h6pital militaire, et
le prix servit en partie a acheter, a Madrid, la nouvelle
maison centrale, rue del Barquillo, du c6ti Est de rancien
Madrid, attenant a ce qui est aujourd'huid'un c6t, la nouvelle Bibliotheque nationale, d'un autre, ractuel Ministere
de la guerre. On s'y installa le 19 juillet. - (Annales de la
Mission, edition espagnole, t. IX, p. 257.). - On y vicut
en paix quatre ans.
En 1833, mourut le roi Ferdinand VII. Des troubles
graves iclatirent en Espagne sur la question de la succession an tr6ne. Ferdinand avait, sans consulter les Cortes,
aboli la loi salique; ildesigna, par testament, pour heritiere
au tr6ne, Isabelle II, sa fille et fille de Marie-Christine, et
il etablit Marie-Christine regente du royaume et tutrice de la
jeune Isabelle, agee de deux ans. Mais, en vertu de la loi
salique, le tr6ne revenait an frere de Ferdinand, don Carlos.
La reine veuve prit le gouvernement du royaume au nom
de sa fille Isabelle II, et a sa cause se rattacherent des partisans inquiets et ennemis de la religion. Ators, don Carlos
voulut revendiquer par les armes le pouvoir dont le testament de son frere 1'excluait. Apres divers succes et des revers
amenes en particulier par la trahison de Maroto, un de ses
generaux, ii dut, en 183 9 , ceder et se retirer en France. C'est
durant cette periode de la regence de Marie-Christine que
le desordre prevalut.
En t834, a Madrid, les monastires furent occupes a
main armee, spolids, devastis et. beaucoup de religieux y
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furent massacres. De semblables horreurs aurent lieu dans
d'autres villes.
En 1835 et annies suivantes, les ordres religieux furent
supprimes; le gouvernement s'empara de leurs biens et les
vcndit. II en fut de m0me des biens et des ornements des
eglises qui furent coafisquis et mis en vente. Les prdtres et les,
iveques, soumis a des vexations, furent les uns emprisonnes,
d'autres religuis hors d'Espagne. Des ecclisiastiques, nommas aux siges vacants par le pouvoir civil, au mepris des
droits de 'Eglise prirent I'administration des dioceses. Un
grand nombre de clercs, de moines, de religieuses furent
riduits a une extreme indigence : tout ce qui concerne
PEglise fut mis dans le plus triste etat. En 184o, enfin, la
reine rigente Marie-Christine, complice de tous ces maux,
fut abandonn6e des siens et dut quitter PEspagne. Hdlas !
r-us le general Espartero, qui prit la rigence, la situation
religieuse devait encore empirer. - WouTsas, Historiae
ecclesiasticae Compendium. Lovanii, 1848, t. III, p. 439.
Que devenaient les Missionnaires pendant ce temps ?
Comme on le lit dans une Notice biographique de M. Mailer qui devint plus rard visiteur de la province d'Espagne
(Annales, t. 59, p. 73), la communauti des Missionnaires,
6tablie depuis quatre ans dans la capitale de l'Espagne,
rue del Barquillo, fut dissoute, et les superieurs furent
obligds de disperser les sujets qui la composaient. Quatre
jeunes gens qui s'y formaient alors et parmi lesquels
se trouvait le jeune Marien Mailer, furent dirig6s sur la
maison de Guisona, en Catalogne. Ils se mirent en chemin
par Valencia, et ils arriverent heureusement a Guisona,
apres plusieurs arrets et diverses piripities, dont aucune
pourtant ne leur fut prijudiciable.
A cause de la Revolution qui les avait deji expuls6s de
Madrid, les jeunes etudiants furent obliges de passer les
Pyrenees et de se rifugieren France, pour sauverleur vocation et peut-*tre leur vie. Dans ce voyage, ils furent accom-
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pagnis par M. Pascual, Missionnaire, qui avait pricidemment travailli au Mexique.
Les jeunes exiles arriverent avec leur guide a Montolieu,
ou ils furent recus et accueillis tr&s cordialement par les
Missionnaires franqais qui y avaient alors un nombreux et
florissant itablissement. Ils 6tudierent, dans cette nouvelle
residence, la philosophie, que leur expliqua M. Armengol,
missionnaire espagnol, qui avait ddi, comme eux, s'expatrier
a cause de la persecution. Le cours de philosophie termin6,
ils allrent A Paris pour s'y appliquer a la theologie avec
les autres itudiants de la maison-mere de Saint-Lazare.
Nous lisons ailleurs (Annales, t. 59, p. I49),que le tr juillet 1834, les cinq seminaristes qui restalent quituerent Madrid. Quelques jours apres leur depart eut lieu le massacre qui ensanglanta plusieurs couvents de Madrid, scenes
sauvages qui se reproduisirent en plusieurs autres villes
d'Espagne.
Ce massacre cut lieu le 17 juillet a Madrid. Au.couvent
de Saint-FranCois-le-Grand, chef-lieu de I'Ordre des Franciscains de l'Observance, pros de quarante religieux furent
victimes de la fureur populaire. Le couvent de Saint-Thomas-d'Aquin, occupe par les Dominicains, fut, lui aussi, forc6
et devaste. La maison des Jdsuites surtout, situee rue de
Tolde, fiit le thatre de scenes affreuses. C'etait un college;
le prifet des itudiants fut massacre sousles yeux des jeunes
gens; au procureur on brisa la thte avec des b~tons, on lui
cassa les dents et on mit tout son corps en pieces; et ainsi
de plusieurs autres. Quelques jesuites, se travestissant avec
les vitements des el0ves, voulurent fuir : on en reconnut
plusieurs. L'un deux recut un coup de sabre a la ttee; on
voulut ensuite le conduire en prison. Chemin faisant, un
furieux lui donne un autre coup dans le ventre, et un soldat
lui dicharge son fusil dans la tite. 11 faut taire les horreurs
exercees sur son corps. -- L'Ami de la religion, 31 juillet,
29 novembre et 9 decembre 1834.
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La maison des Missionnaires, rue del Barquillo, ne fut
pas envahie et il n'y eut point parmi eux d'accident facheux.
C'est peu apres cette catastrophe, comme il n'y avait plus
de strete a Madrid pour les Missionnaires, que les su perieurs
deciderent que les Itudiants passeraient en France oi les
seminaristes les avaient deji precedes.
A la fin de 1836, la Congregation de la Mission fut supprimee, de mrme que presque toutes les communautes
religieuses en Espagne. -

Annales, t. 59, p. 149.

Dans une Notice biographique sur un missionnaire espagnol de cette epoque, M. Joseph Borja, on lit ces details
(Annales, t. 54, p. 159): a Presque toute notre jeunesse

fut transferee d'Espagne en France; quelques confreres
allerent en Italie. Grand nombre de pretres, tant de la maison de Madrid que des autres maisons, durent egalement
emigrer. La France vit alors arriver MM. Jean Roca, Carlos Roca, Escarra, Cerda, Gros, Codina, Coll, Pi, Santasnsanna, etautres venerables anciens. Plusieurs ont laiss des
souvenirs de grande edification par leur bon exemple et la
fiddle observation des regles. Tous s'appliquerent a se rendre
utiles comme ils le pouvaient, les uns dans 1'enseignement,
les autres dans le saint ministere; ils rencontraient devant
eux les difficultes de la langue que la majeure partie
ignoraient; mais ils se faisaient petits pour apprendre la
langue francaise, ils composaient des instructions et les
faisaient corriger pour les transcrire ensuite, les apprendre
par coeur et les donner mot a mot. On conserve encore a
Madrid quelques-unes de ces instructions avec leurs corrections, comme des reliques de ces vendrables missionnaires. p M. Borja, de la Notice biographique duquel som
tires ces d6tails, resta, lui, a Madrid, et s'employa Ala direction spirituelle des Filles de la Charitd. Ce fut son occupation exclusive depuis Pannee 1834 jusqu'A I'annee 1854,
epoque du retablissement de la Congregation en Espagne.
Les Circulaires des Supirieurs generaux constatent la suite
.2
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de ces terribles devnements. En voici les principaux passages:
Le i" janvier z836, M. Nozo, Superieur gindral, crivait:
a Vous savez tous maintenant les malheurs dent a etdaussi
affligde notre province.d'Espagne. Peu de nos confreres de
ce royaume y resident en ce moment; la plupart out df
fair une terre qui les menajait des plus grands dangers, et
se mettre i l'abri du fleat de la guerre civile dont deja
grand nombre de membres du clergd ont iti les victimes.
Nous les avons accueillis en France avec la chariti que
nous inspirent et leurs malheurs et PIdifiante risignation
avec laquelle ils les supportent. Ils sont a nombre de vingt
et un dans notre maison de Paris, et un igal nombre se
trouve partag6 entre plusieurs de nos maisons des provinces
meridionales de France. Nous regardons comme un devoir
et un bonheur pour nous d'adoucir, autant qu'il est en
noire pouvoir, Iamertume de leurs peines et de les con-soler dans les douleurs de leur exil; et notre charite pour
eux se trouve hien recompensde par l'exemple qu'ils nous
donnent de toutes les vertus de notre vocation. b - Circulaires, t. II, p. 478.
Plusieurs prirent le parti d'aller travailler dans les missions lointaines..Le i" janvier i838, M. Nozo ecrivait en
effet: c Notre province d'Espagne nous a fourni six jeunes
missionnaires pleins de .zle et de sante: MM. Cercos,
Calvo, Llebaria, Masnou, Amat, Estany, et un frere coadjuteur, nommi Sala. Notre province de Lombardie y a
ajoutd deux sujets : M. Burlando, pretre, et M. de Marchi,
etudiant. Tous s'embarquerent ensemble au Havre, a la fin
du mois d'aodt, pour 1'Amerique. a - Circulaires,t. II,
p. 509.
En 1839, le mdme Supirieur gendral ecrivait: « Plusieurs
de nos confreres d'Espagne sent retournes dans leur patrie,
.malgre la continuation des troubles de la guerre civile:
entre autres, M. Rocca, visiteur, et M. Gras, pour consoler
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leurs confreres qui y sont demeurEs et les maintenir dans
leur vocation; mais principalement pour s'y adonner Ala
direction de nos cheres soeurs, les Filles de la Chariti d'Espagne, qui etaient souvent depourvues des secours propres
A leur vocation. a - Circulaires,t. II, p. 513.
L'annee suivante, ii ajoutait: a Le malheureux etat oil
se trouve toujours le royaume d'Espagne ne permet pas
encore aux Missionnaires de cette province d'y aller reprendre les oeuvres de notre Institut. Nous avons la douleur
d'en voir toujours un certain nombre errants et fugitifs, des
mesures politiques les empdchant de se fixer dans celles de
nos maisons oi nous pourrions les recevoir. Ceux qui
resident depuis quelques annees dans nos dtablissementsde
France ne cessent de nous 6difier par leur resignation et
leur regulariti, aussi bien que par leur zele a se rendre
utiles autant qu'il est en leur pouvoir. Quant A ceux qui
sont rentris en Espagne, ils y font tout le bien que leur
permettent les circonstances, et travaillent avec un divouement digne d'iloge. 2 - Circulaires,t. II, p. 522.
Les circonstances demeuraient en effet mauvaises.
En I843, le vicaire general de la Congregation, M. Pousson, ecrivait que, malgri les essais faits par les Missionnaires
pour reprendre position dans leur pays : c Rien n'annonce
qu'en Espagne la Compagnie puisse etre ritablie de longtemps. v - Circulaires,t. II, p. 55 1.
En effet, lorsque, en 1841, la regente Marie-Christine
abdiqua, abandonnde des siens et obligee de quitter 'Espagne, les Cortes donnerent la rigence au general Espartero. Celui-ci, loin de reparer les torts faits a 'Eglise, les
augmenta encore: il supprima le tribunal de la Rote auquel
etaient portees les affaires ecclisiastiques; il ordonna la vente
des biens ecclesiastiques du clerg6 siculier, et commit
encore d'autres mefaits. Le pape Grigoire XVI ne put que
protester dans des allocutions consistoriales de 1841 et 1842.
- WOUTERS, Ibid.
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Espartero tomba ason tour (juillet 1843), et alors la reine
Isabelle II fut ddclarde majeure, quoiqu'elle n'eut que treize
ans: la situation s'adoucit graduellement.
Ce n'est pourtant que huit ans plus tard, a l'occasion du
concordat entre -'Espagne et le Saint-Siege (i85 1), que la
restauration de la Congregation de la Mission en ce pays
eut lie,. M. Etienne, alors Superieur gendral, fit part de
cet evenement en des termes de vive reconnaissance pour
Dieu et de confiance en lavenir : a Depuis dix-sept ans,
ecrivait-il, la province d'Espagne avait dte rdvolutionnairement supprimde; tons les membres en avaient etd disperss ; beaucoup d'entre eux itaient morts dans Pexil; et
ceux qui restaient encore avaient la douleur de penser que
le terme de leur carriere arriverait sans qu'ils pussent voir
1'edifice de la Congregation se relever dans leur patrie. Mais
le saint Pontifie Pie IX fit pour nous, en Espagne, ce que
Pie VII, de sainte m6moire, avait fait en France. Un article
fut insird par ses soins, dans ie concordat qu'il fit avec la
reine des Asturies, dont l'objet etait le rdtablissement de la
double famille de saint Vincent dans ses Etats.Son Excel.
lence le nonce de Sa Saintetd, en Espagne, deploya toutes
les ressources du z6le le plus actif et le plus intelligent pour
amener la rdalisation des intentions bienveillantes au SaintPere. Enfin, un d6cret de la reine, en date du a3 juilet t85a,
rendit a notre Congrigation son existence legale en Espagne. Par ordre de la reine, une maison vaste et convenable fut aussit6t affectie a Ietablissement du seminaire
interne et de l'administration centrale de la province, avec
des ressources suffisantes pour en faire les frais; et, le
26 septembre dernier, veille du jour anniversaire de la mort
de saint Vincent, Son Eminence le cardinal archevdque de
Tolede fit solennellement l'installation de nos confreres
dans ce nouveau berceau de la province. D6ji on compte
onze missionnaires et six freres coadjuteurs dans cette maison; trois postulants ont etd e.dmis au sdminaire; boa
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nombre d'autres s'anhoncent encore. II y a lieu d'esperer
que les membres de cette petite famille vont se multiplier,
et que cette province deviendra plus prospere et plus riche
en sujets et en maisons, qu'elle nele futjamais. i - Circalaires, t. Ill, p. 199.
Les espirances de M. Etienne, Supdrieur gidnral, se rialis6rent. Les Missionnaires s'6taient itablis de nouveau i
Madrid. Ce fut dans I'ancien palais du duc de Osuna, situ6
dans la partie ouest de la ville, pros de la casene d'artillerie
de San Gil, ayant a l'est la rue de Leganitos, d'oa la maison
tira sa denomination habituelle. L'immeuble avait trois
itages. On y installa, non sans peine et non sans dipense,
avec les Missionnaires exerqant leurs fonctions habituelles,
le noviciat et le scolasticat. - Annales, edition espagnole,
t. IX, p. 259.
La premiere temp&te dtait passee. La tranquilliti dura
dix-huit annies.
II. Mais,en septembre r868, eclata une nouvelle tourmente,.qui allait de nouveau tout ditruire et chasser unc
seconde fois les Missionnaires espagnol. de leur patrie.
Pendant six ans, la rivolution et la guerre civile allaient
de nouveau disoler I'Espagne et jeter la communautd sur
le sol francais: elle alla s'abriter pres de Dax, au Berceau
de saint Vincent de Paul.
On sait en quelles circonstances eclata la revolution de
septembre 1868. A cette poque, la lutte des partis contre
le gouvernement royal de la reine Isabelle s'6tait accentude.
On en pent lire un expose dans le livre de M. kmile Ollivier, fEmpire libdral, t. XI, p. 4o-48. Les inspirateurs des
insurrections militaires dtaient surtout les gindraux Primi
et Serrano, et l'amiral Topete.
Le t8 septembre 1868, ces trois chefs souldvent Cadix et
proclament que dona Isabella a cesse d'etre reine d'Espagne. Nous citons le rdcit des ivenements donnd par
M. Emile Ollivier.
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£ Le pronunciamiento de Cadix s'itendit A toute PEspagne. Seville se prononqa avec sa garnison, puis Cordoue;
Serrano, A la tte des troupes, se dirige sur Madrid, Prim
s'embarque pour longer les c6tes et y allumer la revolte.
c Vers dix heures, le 29 septembre, le mouvement dclatait
&Madrid avec une telle violence, qu'il n'y a plus A songer
& le gouverner. Une junte revolutionnaire se prdsente a
Manuel Concha et obtient qu'il remettra ses troupes au
general Ros de Olano. Des armes prises dans les magasins de l'tat on dans les casernes sont distributes a la
foule.
£ Cependant, la reine, appelde a Madrid par Concha,
allait quitter Saint-Sebastien, lorsqu'en montant en wagon,
le sifflet du depart ayant dej& retenti, on lui remit deux
dep&ches. Elle les lut, couvrit sa figure de ses mains, sortit
du wagon et rentra dans son palais. Le lendemain, le visage
ruisselant de pleurs, elle descendait lentement I'escalier,
s'arritant pour embrasser et etre embrassde, au milieu de
Plmotion des soldats, du silence respectueux de la multitude, et elle augmentait la liste des rois qui prennent la
route de I'exil. a Je croyais, dit-elle, avoir de plus fortes
c racines dans ce pays! * (3o septembre).
SL'armde vaincue a Alcolea se rendit A discretion et
s'encadra dans les rangs victorieux. Serrano fut nommi
par la junte gindralissime; Prim, capitaine gendral, eut le
portefeuille de la guerre; Topete, la marine. Tout alla bien
tant qu'on ne s'occupa qu'i la curde, et on y proceda largement : officiers, soldats, depuis le caporal jusqu'au lieutetenant-colonel, recurent le grade superieur; le temps de
service fut reduit a deux ans; un emprunt de too millions
de piastres fut imis.
c Les biens des colleges, congregations et autres itablissements religieux abolis furent attribues A l'tat; on respecta seulement les saeurs de Charitd de Saint-Vincentde-Paul et de Sainte-Isabelle, les freres de la Doctrine
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chretienne, qui se consacrent a l'enseignement et a la bienfaisance.
S-Mais le peuple trouvait tout cela insuffisant : des
juntes rivolutionnaires s'tablirent sur tout le territoire,
detruisirent les imp6ts, les douanes, creerent des depenses
nouvelles en abolissant les ressources. La multitude se livrait
a des violences sur les choses et les personnes; elle assomma
a la Puertadel Sol le secretaire de Gonzales Bravo, et le
clerge ayant refuse son concours A une ceremonie funebre
commimorative de sergents fusillis en 1866, des hommes
armes envahirent la nonciature et accablerent d'injures et
de menaces le nonce, Mgr Franchi. •
Au mois de janvier 1869, on procida a des elections generales pour des Cortes constituantes qui etaient appelies a
diterminer la forme future du gouvernement. En attendant,
l'esprit de la nouvelle rdvolution se montraitcompletement
hostile a I'Eglise; des paroisses furent supprimees, des
dglises demolies, et, le 1 octobre, la populace fit une
demonstration pendant laquelle on brala le Concordat
devant le palais du nonce apostolique. - CHNTaREL, ibid.,
p. 642.
En prisence d'une pareille situation, on comprend queles
Missionnaires aient df fuir. C'est en France, au Berceau de
saint Vincent, pres de Dax, dans le dipartement des Landes,
qu'ils se retirerent.
Le Superieur gienral, M. Etienne, fait mention de ces
evinements dans sa circulaire du i~"janvier 1869 : * Notre
province d'Espagne, ecrit-il, vient tout ricemment de subir
les violences du vent de la revolution, qui a renverse et la
monarchie et toutes les grandeurs humaines. Forcds de
quitter la maison centrale de Madrid, tous, pretres, tudiants,
siminaristes et freres coadjuteurs, n'eurent qu'une pensee,
celle de venir en France me demander un asile. La Providence m'a permis de pouvoir leur ouvrir un vaste refuge au
berceau mime de saint Vincent, ois ils se trouvent rdunis au
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nombre de cinquante-six. Ils y sont itablis en communaute
parfaitement reguliere. Les itudiants yont leurs professeurs,
et les siminaristes, leur directeur.
a Les autres maisons de cette province, A l'exception de
trois, sont encore occupies par nos Missionnaires, quoique
le nouveau gouvernement ait supprim6 la Congregation. a
- Circulaires,t. III, p. 418.
En 1870-1871, les disastres de la guerre franco-prussienne et de la Commune de Paris nicessitxrent, par prudence,
le depart de Paris des etudiants et des seminaristes; le nord
et l'est de la France etaient envahis, il ne restait de refuge
que dans la maison du Berceau de saint Vincent de Paul.
Les missionnaires espagnols qui s'y trouvaient a voulant
cependant iviter de se disperser et de rentrer dans leurs
familles, se dicidrent tous, sans hisiter, a traverser les mers
pour se rendre dans leur missions de la Havane et des iles
Philippines, pour leur offrir le tribut de leur devouement.
- Circulaires,t. III, p. 438.
Et M. Etienne ajoutait sur le meme sujet en 1873: £ Notre
province d'Espagne demeure toujours sous les etreintes dans
lesquelles la revolution l'a jetee. Mais elle ne s'est pas
eteinte dans les ruines. Elle compte encore huit maisons,
oii s'exercent les fonctions de notre Institut. 3 -- 'Circulaires,
t. III, p. 455.
II signalait deux colonies des Missionnaires espagnols
prives de liberti dans leur patrie et dont l'une s'etait rendue
aux lies Philippines, Pautre a la Havane. I1 concluait: a Ce
sont li d'excellents matdriaux qui serviront a la reconstruc.
tion de l'edifice, quand arrivera le moment fixe par la Providence pour le rebatir. *
Peu A peu, un calme politique relatif s'etablissait et permettait d'entrevoir que ce moment si desire viendrait enin.
C'est en 18 74, en effet, que la Communautidespagnole
qui avait mend une vie errante et preoccupie apres Dax, a
Murguia, A Burgos, a Elizondo, rentra AMadrid avec les-
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poir de reprendre possession des anciennes maisons qu'il
avait fallu abandonner.
En 1875, on vit qu'il fallait renoncer a tout espoir de
recouvrer I'ancienne maison centrale; on acheta alors une
propriet~ sur un.des c6tis de la ville de Madrid, dans le
quartier appelW de Chamberi. C'etait une sorte de maison
de campagne appelde de los Cipreses(des cypres). En agrandissant et en modifiant les anciens batiments, en les reunissant entre eux, on forma une nouvelle maison centrale que
vint habiter ddfinitivement, le Ir-septembre 1876, le visiteur,
M. Maller. - Annales, t. 66, p. 539.
C'est en 1876 que fut votie par les Conrs la Constitution
qui rigit encore 1'Espagne ( 908) et qui retablissait les droits
et privileges de 'Eglise catholique comme seule religion
d'Elat.
A la fin de l'ann6e x877, le Superieur gendral avait la joie
d'ecrire: a Nous avons des fairs consolants a enregistrer sur
la province d'Espagne. Cette annie meme, son personnel et
ses oeuvres ont pris un d6veloppement remarquable. La
maison centrale, placde favorablement, a Madrid, dans le
quartier dit de Chamberi, compte quatorze prEtres, treize
etudiants, seize siminaristes et plusieurs freres coadjuteurs.
En memetemps, les maisons de Badajoz, d'Avila, de Teruel,
de Barcelone, de Los Milagros, et de Palma, dans 'ile de
Majorque, ont dt6 restaurtes on pourvues de nouveaux
sujets. v - Circulaires,t. III, p. 56r.
Posttempestatem reditserenitas,apres la tempete, comme
s'exprime le livre de frmitation de Jisus-Christ,revient la
srednite. Et la sredniti da temps d6veloppe la feconditd. A
Madrid, sur remplacement de la maison de los Cipreses et
sur les terrains avoisinants, une demeure vaste et adapt6e
aux pratiques d'une communaute a ite irigde par les misSionnaires. La rue oi ils sont dtablis porte aujourd'hui le
nom de Garcia Paredes : c'est celui d'un illustre guerrier
de Pancienne Espagne.
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L'herbe fauchee deux fois a repouss6 plus abondante:
la province d'Espagne, devastie deux fois, a aujourd'hui plus
d'6tablissements et de sujets qu'auparavant. Elle fournit
aujourd'hui de missionnaires nos maisons du Mexique en
grande partie, des iles Philippines, de Cuba et de PortoRico. L'Espagne, avec ses deux provinces de Madrid et de
Barcelone, compte aujourd'hui, soit sur le continent, soit a
Majorque et aux Canaries, vingt-cinq 6tablissements et dans
les maisons de formation, cent vingt-six 6tudiants et quarante-trois seminaristes.
Ca et Ia, des nuages passent an ciel et la question descongregations religieuses, pour lesquelles on sera tolerant ou
que I'on combattra, revient de temps a autre dans le programme politique des hommes d'Etat, en Espagne comme
ailleurs. Mais, heureusement, les soirs d'Electra sont rares
a Madrid *: ils ne sont que comme des eclairs de chaleur
qu'on considere lointains et communiment inoffensifs au
soir des brilantes journees d'etd. En r6alitd, la pair r6gne.
Confiantes en Dieu d'un c6td, de lautre discretes et prudentes, les associations catholiques, plusieurs foiseprouvees
en Espagne, peuvent espirer d'y travailler aujourd'hui dans
la liberti convenable et avec fruit.
VI. -

Au MEXIQUE

C'est le 4 novembre x844 que dix Filles de la Charite et
deux Pretres de la Mission venant d'Espagne ddbarquerent
an Mexique pour y accomplir les ceuvres de leur Institut.
Tout avait 6ti prevu pour les itablissements et, deji en 1843,
le gdneral Antonio de Lopez de Santa-Anna etant president
de la Republique, une loi avait et vot6e assurant aux deux
congregations des Pretres de la Mission et des Filles de la
i. 11 y a quelques annies, apris la repr6sentation, i Madrid, de la
tragedie d'Electra, ou les congrdgations sont mises en cause, la foule
vint briser les vitres d'un courent.
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Charit, de Saint-Vincent-de-Paul, le droit de s'etablir.
Annales, t. 23, p. 411 et suiv.
Durant quatorze ans, les maisons, soit de missionnaires,
soit de soeurs, s'accrurent en nombre et les oeuvres prospirerent.
Rappelons brievement la suite historique des ievnements
au Mexique et la situation g6nerale A lI'poque oi la famille
religieuse de saint Vincent de Paul y arriva.
Le Mexique, oh Fernand Cortez avait ddbarque en 1519
et qu'il avait conquis pour PEspagne, itait, depuis s535,
erig par cette nation en vice-royauti. Au dix-neuvieme
sikcle, le Mexique echappa, comme les colonies de lAm&rique du Sud, a la mere-patrie. Aprds trois tentatives inutiles
d'ind6pendance, sous Hidalgo, cure de Dolores (18io) et
qui fut mis a mort par les Espagnols, Pannee suivante; puis
sous le cure Morelos, ami d'Hidalgo, et qui se maintint
quatre ans; enfin sous Xavier Mina, qui fut pris et qui fut
tusill a Mexico en 1817, le general Iturbide se mit a la
tete des Indipendants (1820). II triompha de la resistance
des vice-rois espagnols et finit par se faire proclamer empereur sous le titre d'Augustin Ior (1822). Son regne fut de
courte durde. Tombd en 1823, il se refugia en Europe;
etant revenu au Mexique, il fut arreti et fusille (1824). Le
Mexique se constitua alors en Ripublique f&idrative et
assura son independance par la victoire remportee a Tampico sur les troupes de Ferdinand VII d'Espagne (1829).
Mais cette indipendance n'eut alors d'autre suite que l'anarchie : le Guatemala, qui s'etait uni au Mexique dans la
lutte, s'en ditacha pour former une Rdpublique fiddrale
(1824), laquelle se fractionna bient6t en plusieurs, le Honduras, Guatemala, San Salvador, Nicaragua et Costa-Rica;
cette union, rompue de fait en 1832, fut officiellement
dissoute en 1839. Le Mexique proprement dit perdit le
Texas
(i836) qui s'annexa bient6t apr6s aux Etats-Unis
(1845) et
la guerre qui s'ensuivit entre le Mexique et les Etats-Unis
-
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fit perdre A la rdpublique mexicaine le Nouveau-Mexique
et la Nouvelle-Californie (1848). Ces ddsastres augmenterent 'anarchie. Parrui les presidents qui se succidaient,
quelquefois regulierement, le plus souvent d'une maniere
violente, Santa-Anna, le president que nous avons nomm6
plusbaut, maitre quatre foisdu pouvoir(i832, 1843, 1847,
1853-1855), montra presque seul I'nergie ndcessaire pour
contenir les partis, et encore n'y put-il parvenir que pour
peu de temps; la dernidre insurrection qui 1'eloigna du
Mexique redoubla lanarchie.
Tel etait le pays ou ddbarquerent, en 1844, les Missionnaires et les Filles de la Charitd: terre imprdgnee de foi
catholique par les Espagnols et oI les oeuvres animdes du
sentiment religieux germaient comme spontanement; mais
aussi terre ravagee par les discordes civiles et oh il fallait
s'attendre i voir se succeder les orages.
Le t" janvier 1846, M. Etienne se rejouissait des succes
qu'obtint au Merique, d6s les debuts, la famille religieuse
de saint Vincent de Paul. II ecrivait dans sa circulaire :
a Je vous ai annonce Farrivie au Mexique de deux Missionnaires et de onze Filles de la Charite, pour etablir dans
cette contree nouvelle les ceuvres de saint Vincent. Depuis
cette epoque, la fondation s'est consolidee; les Chambres
ont adopte une loi qui donne une existence definitivement
legale A nos deuxfamilles, et qui leur permet de se developper librement et de s'dtendre sur tous les points de la Republique. Une consequence immddiate de cette mesure importante a ete la donation, faite &la Congregation par Mgr l'archev8que de Mexico d'une belle et vaste maison avec une
iglise publique et des revenus considerables, qui mettront
nos missionnaires a mdme d'entreprendre et de remplir
dans le pays toutes les fonctions de la Compagnie. Dans le
but d'assurer Fexdcution des bienveillantes intentions du
vendrable prelat, j'ai destind A cet etablissement deux nouveaux missionnaires espagnols, qui travaillaient precedem-
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ment dans notre mission des Etats-Unis. D'autres dveques
demandent avec instances que de semblables etablissements
se forment dans leurs dioceses, et offrent a cet effet de
riches donations. Nous nous rendrons a leurs veux aussit6t que nous pourrons avoir a notre disposition les sujets
necessaires a cet effet. Tout annonce qu'une riche moisson
se prdsente A nos deux families dans cette partie du monde,
qui nous etait inconnue jusqu'i present. > - Circulaires,
t. III, p. 89.
La moisson fut belle en effet, et pendant quinze ans environ les ceuvres se developperent malgri les luttes politiques
des geniraux qui se disputaient le pouvoir. Les troubles
allaient pourtant s'aggravant.
En 1858, I'anarchie regnait an Mexique et, suivant les
endroitsou lon etait etabli, les oeuvres pouvaient continuer
ou bien les immeubles etaient confisques et les Missionnaires chasses. En voici quelques exemples:
c C'est le jour de Noel 1858, ecrit un missionnaire
(Annales, t. 25, p. 355), que fut supprim6 notre petit seminaire de Patzcuaro ainsi que notre grand seminaire de
Morelia. Dans ces deux villes, eloignees rune de Pautre,
de quelque 6o kilometres, A la faveur du silence et de
l'obscurite de la nuit des Saints-Innocents, ou du martyr de
Cantorbery [fin decembre] nos deux maisons furent envahies
par les troupes aux ordres des autorites locales; nos confrres pris et bannis sur-le-champ, avec defense de rentrer
sous peine de mort ; nos 6ilves disperses. nos etablissements
pillis et occupis militairement. Nos missionnaires proscrits
arriverent A Zinapuecaro, harasses de fatigue, et ils y dormaient tranquillement, quand, de nouveau la police locale
jugea a propos d'intervenir pour achever de les depouiller :
il leur restait environ 2 ooo francs, preserves de la rapacite
des premieres bandes. Denues de ressources, nos confreres
en compagnie des collaborateurs qui leur arrivaient en ce
moment de Mexico pour 1'oeuvre des s6minaires, partirent,
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errant a travers champs et marchant a l'aventure. Les
pauvres Indiens qui les rencontraient, etaient tout emus de
compassion, et ils les assistaient de ce qu'ils avaient : c'itait
parfois un tlacos ou centime, semblable a l'obole de la
veuve de l'Evangile.
- Enfin, apres bien des detours et des dangers, les uns
arriverent a Mexico et les autres allerent a Silao et a
Lion. w
Le recit que nous citons donne ensuite quelques renseignements sur ce qui se passa i Leon : A C'est a Lion que
se trouvait ce grand etablissement qui comprenait le grand
et le petit seminaire, le college et la meilleure eglise de cette
ville, peuplie de cent mille habitants, dont la plupart sont
des artisans. La, nous etions en face de ces deux sortes d'ennemis que craignait tant saint Augustin: les ecc!esiastiques
et les civils, caches pour la plupart.
a Peu a peu, l'evdque nous retira son appui, et prit les
revenus. Les ecclesiastiques de la province de Lion, de
leur c6te, s'efforqaient de se mettre en possession de notre
eglise et de notre splendide batiment qui nous avait coite
200 ooo francs; et souvent ils etaient secondds par l'autoriti
municipale, qui, A son tour, detournait a son profit les
revenus des maisons a nous appartenant, et qu'elle occupait
a notre place.
SL'autorite civile tenta parfois de nous interdire 1'enseignement, et c'est son appui qui enhardissait nos enmemis
nous tourmenter de mille manieres. Le gouvernement nous
regardait comme des coospirateurs qu'il fallait traiter en
consdquence. De 1, les bannissements repetes de nos confreres et l'impunit6 assuree au pillage de nos proprietes,
meubles, biblioth6ques, etc. Notre maison servit de do ane
et devint ala fois l'h6tel de ville et le .palais de justice de
Leon. Cet itat de choses dura jusqu'a l'arrivie des troupes
francaises, qui en prirent possession d'apr6s les lois de la
guerre. a - Ibid., p. 255.
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Telle etait la situation en 1858; en i86o, elle n'etait pas
amilior6e. Le mime ricit fait connaitre ce qui se passa pour
les Pretres de la Mission a Mexico :
a Le Saint-Esprit, notre maison centrale de Mexico, eut
aussi sa part de souffrances dans ces moments de bouleversements. En effet, le soleil du 25 decembre 186o devait
eclairer le triomphe des liberaux, 1'entrie de leurs troupes
dans Mexico, la suppression des ordres religieux et la dispersion de leurs membres. Notre communaute put se considerer comme arrivie a son Consommatum est : notre s&minaire, nos dtudiants, nos pretres, nos freres coadjuteurs,
tout se disloqua. Nous itions alors une trentaine de sujets,
et il n'en resta qu'une demi-douzaine. Notre etablissement
du Saint-Esprit disparut comme par enchantement.Aujourd'hui, personne ne pourrait reconnaitre lendroit oh etait
notre maison et sa belle iglise.
* Comme notre maison n'dtait pas de fondation ecclsiastique et que nous la possidions a titre d'achat, quelques
confreres purent y rester encore quelques mois; mais certains liberaux, plus exaltes encore que les autres, brilant
du desir d'achever notre ruine, demandaient au gouvernement si c'itait pour enrichir leur musde des Antiques qu'on
laissait encore le Saint-Esprit, tant le regne des communautis paraissait ddja surannt
I N'ayant pas de reponse, ils
prirent l'initiative de l'exdcution, nous mirent dehors, nous
jetant ainsi dans la rue, nonobstant les plus dnergiques
protestations de M. le ministre de France. La divine Provi.
dence devenait ainsi notre asile, notre vetement et notre
nourriciere. Nous trouvAmes, pour nous loger, quelque
petit local que nous louames; nous primes le pantalon et
la redingote pour nous habiller en seculiers; les lois de la
libertd le voulaient.ainsi. w- Annales, t. 33, p. 258.
Le ricit dont nous venons de citer divers traits, se termine par ces mots (p. 261) : ( Le feu de la guerre embrase
tout. Les bandes des divers partis vont et viennent, sillon-
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nent le pays en tous sens, pillent, massacrent, commettent
ia'envi les plus horribles forfaits. *
Au mois de juillet 186r, le trop celebre Juarez etant arrivd A la presidence de la Republique, lautte prit un caractire plus accentue et plus legal de persecution religieuse.
Alors, les Filles de la Charite, qui, au milieu des discordes civiles, avaient exercd librement leur ministere de
bienfaisance, virent leur existence mise en question. La
sceur visitatrice da Mexique dcrivait quelques annies plus
tard (Annales,1.4o, p. i65) : d Lorsque, en 1861, on supprima entierement les couvents a Mexico, ii fut mis en
question, si la loi qui les abolissait n'atteignait pas aussi la
communaut6 des Filles de la Charite. Une circulaire du
ministre, qui les conservait legalemeot, les saiva du naufrage universel. * Ellesdevaient y aue envelopp6es quelques
annies plus tard, en 1874.

L'un des premiers actes de Juarez avait 6t6 d'expulser
l'ambassadeur d'Espagne et le nonce du pape; ii ne tarda
pas a emprisonner des vice-consuls francais et a traiter
d'une maniere indigne le ministre de France an Mexique.
Puis, il d4clara suspendues pour deax ans les conventions
passies avec les souverains etrangers, et nulles pour lui les
obligations que les gouvernements precedents de la republique avaient contractees vis-a-vis des gouvernements de
lEurope. 3 Cdtait une banqueroute financisre. a En meme
temps, FEglise etait persecutee, les evdques se voyaient
forces de quitter le territoire du Mexique, et Juarez organisalt un vaste pillage des biens eccl6siastiques. - C*NTRaE, Hisioire contemporaine, 1884, p. 619.
Ainsi se passaient les choses partout ou les partisans de
Juarez etaient les maitres. Comme exemple, voici ce qui
advint aux Pritres de la Mission de la maison de Gucdalajara. La supdrieure des Filles de la Charitd en cette ville en
a laisse ce recit (Annales, t.

29,

p. 410) : * Le 20 ao4t

(i863), pour la fete de saint Bernard, vers les cinq heures
V7
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du soir,le chef politique vint A la maison demander i parler
a M. Torres, supdrieur des Missionnaires. II dtait au confessionnal. On Pappelle et ce monsieur lui demande s'il est
le supirieur des prdtres de Saint-Vincent; on lui repond
que oui: a J'ai, dit-il alors, A tenir une conference secrete
a avec vous et avec vos confreres. * Quand ceux-ci furent
venus : a Messieurs, leur dit cet envoyS, je viens de la part
a du gouverneur vous dire de quitter la ville, d'ici a trois
a jours, et que si vous y restez plus longtemps vous subirez
a la peine de mort. * Le 23 aott, les Missionnaires, quatre
pretres et deux freres partirent done. Bon nombre de personnes accompagnerent assez loin la voiture qui les emmenait. *
Les questions financieres ou diplomatiques n'etaient pas
traitees avec pluts d'dgard que les affaires religieuses.
La France, IAngleterre et PEspagne plus intdressees a
mettre un terme aux malversations de Juarez se concerterent
pour une action commune et signerent un trait6 connu sous
le nom de Convention de Londres (3o octobre 1861).
Une expidition eut lieu. L'Angleterre et l'Espagne se
contenterent d'une satisfaction pour leurs intidr~s picuniaires. Les troupes frangaises continuerent seules l'expidition, entrerent i Puebla (17 mai 1863), puis i Mexico
(to juin 1863), d'oft Juarez avait pris la fuite.
Avant de quitter le Mexique, le marichal Forey qui commandait alors les troupes francaises avait convoque une
assemblie des notables mexicains qui se prononcarent pour
la forme monarchique du gouvernement. Pour eviter les
competitions, il fut convenu qu'on proposerait aux suffrages
des populations un prince europeen. Les suffrages se porrrent sur I'archiduc Maximilien, frere de 1'empereur d'Autriche. Maximilien fit son entree a Mexico le 12 juin 1864.
Les troupes francaises repartirent pour la France en mars
1865. Le nouvel empereur s'appliqua avec activite a sa
tiche, mais bient6t des fautes graves furent commises. II ne
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pouvait compter que sur 'appui des catholiques : it ne sut
pas les satisfaire et donna sa confiance a des hommes secretement devouds & Juarez. Fait prisonnier a Queretaro
(r5 mai i865) il fat fusilli le 19 juin par ordre de Juarez
qui reprit possession de Mexico et le Mexique retomba dans
I'anarchie d'oix 'on avait voulu le tirer.
Juarez appliqua de nouveau ses principes et gouverna
aussi tyranniquement qu'auparavant. La guerre civile dura
encore plusieurs annies.
Probablement parce qu'ils dviterent de se meler aux
questions politiques et parce que dans leurs ceuvres purement apostoliques les Missioriaires et les Filles de la Charite dtaient soutenus par les sentiments religieux des populations, ils r6ussireat pendant les annees suivantes a continuer a pen pres leurscuvres. - Circulaires,t. II, p. 389,
415.
A la date du i"r mai 1870, un missionnaire 6crivait: « Le
Mexique offre actuellement a nos yeux un bien triste spectacle. Sous P'empire, iphemere it eia vrai, de Maximilien, il
etait plein de vie; on y voyait les 4Arangers affluer de toutes
parts dans )'Fpoir de s'y livrer a des cntreprises commerciales et ai tires par les immenses richeses des mines d'or et
d'argent, qui sont in6puisables. Malheureusement, toutes
ces belles eperances oat disparu.
* Le gouvernement est tres hostile a la religion. Beaucoup
de couvents et d'eglises sont devenus des proprietds siculieres; les biens du clerge ont ete pilles et vendus.
a Sous ces lois de reforme nous ne pouvons plus vivre en
communautd, ni porter I'habit ecclisiastique hors de la'
maison. Cependant, cela ne nous empiche pas de nous livrer
Al'exercice des fonctions de notre Institut et d'opdrer quelque bien, notamment par les missions dans les villages.
a Quant aux Filles de la Charite, la Providence leur a
ouvert un champ tres vaste dans le Mexique. Leur commu-.
naute est la seule approuvie par le gouvernement et l'unique
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aui subsiste : elle rend de grands services aux pauvres. Les
ennemis m&mes de la religion ne peuven s'empacher de le
reconaipre et de leur rendre bommage. I y a en ce moment
trois cent cinquante sneurs dans la Ripublique, dont trois
cents sont Mexicaines, et les vocations depuis que les couvents des religieuses ont dti firm6s devienaent plus nombreusess. - Amnales, t. 37, p. 459.
En 1872, les scears. taient quatre cents.- Ibid., p. 4Jo.
Juarez mourut le 8 juillet 1872. De nouvelles guerres
civilesensanglantrentencorele Meique. Le prsidentLerdo
de Tejada fat renverse, en 1876, par le g4enral Porfirio
Diaz, proclamd president; ce dernier fat A son tour remplace, le i" decembre i88o, par le gin6ral Manuel Gonzalez.
L'heure de la pers6cution finale avait sonnu pour les Filles
de la Chariti. C'est sons le president Lerdo qu'elles furent
expulsees do Mexique.
La visitatrice ou supdrieure provinciale du Mexique,
socur Ville, adressa a M. Eugene BorE, Supirieur gendral,
I la date du 1 avril 1875, on rdcit de ces dvenements. 11
commencait ainsi : II1y a trois ans j'avais la consolation
d'adresser, du Mexique, le compte rendu de nos oeuvres en
ce pays. Aujourd'hui, il m'incombe le triste devoir de vous
rendre compte de la tempete qui a devasti, et mmne deracini, cette vigne fertile et dispers6 au loin les ouvrieres qui
la cultivaient (Amales, t. 4 o , p. x65 et suiv.) - De ce ricit,
nous extrayons quelques ddtails.
La Communaute des Filles de la Chariti serait-elle supprimee, elle aussi? Pendant les annees qui preciderent 1874,
la question fut traited aux Chambres a plusieurs reprises.
Cest le 8 decembre x874 que fut votte contre elle la loi de
suppression et le 17 dcembre qu'elle' fut promulgu6e.
Alors se diroulerent toutes les tribulations qu'amenent de
semblables circonstances.
Le rapport que nous citons donne ces details (Aimales,
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t. 4o, p. i66, r74 et suiv.) : a Dans les etablissements du

gouvernement, les smeurs n'avaien qu'i remettre immidiadiatement A qui de droit le materiel et le service de la maison. Mais dans les maisons libres, et notamment A la maison centrale, il fallait r rdaliser a. Le triste spectacle de
vente, par expropriation forcde, de notre linge, de nos
meubles, ustensiles, etc., dura plusieurs semaines, c'est-Adire jusqu' la veille mdme de notre ddpart. Pendant ce
temps, notre grande cour dtait un vrai marche public, oi
se coudoyaient les acheteurs, les curieux et aussi les espions.
" Cependant, nous avions a enlever de la maison quelque
chose d'autrement pricieux que nos meubles : les restes de
nos sceurs difuntes. Un grand nombre d'entre elies reposaient tout pres de nctre chapelle, dans notre joli Panthdon. C'est un cimetiere oi, selon 1'usage espagnol, on
introduit les bieres dans des niches ou trous profonds,
pratiqu•s dans.l'paisseur d'un mur. On comprend que nous
tenions ales soustraire a toute profanation.
, La Socidti de bienfaisance frangaise, suisse et beige,
qui, en tous.temps, a etd pour nous admirable de sympathie
et de proc6des ge6nreux, nous avait donad, depuis quelques
anndes deja, dans son pieux et beau cimetiere, un terrain A
part, entourd d'une jolie grille en fer, peinte en blanc et
dorde. Sachant notre disir d'y transporter les cendres de
nos cheres compagnes, MM. les directeurs de cette sociCi
firent disposer A leurs frais un caveau propre A les diposer,
dans la meme enceinte, oi plusieurs autres avaient deja
recu, par leurssoins, une honorable sepulture.
SNous les remimes, deux i deux, dans de nouveaux
suaires, et en remplimes plusieurs grandes bieres. Le corbillard fit trois voyages, accompagno chaque fois par quelques-unes de nos seeurs. Parmi les divers sentiments dont
lenrs caeurs itaient attristis, plus d'une se surprit a envier
le sort de celles qu'elles condmisaient auchamp du repos. *
Tel est le ricit fait, par la visitatrice, de l'expulsion des
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soeurs du Mexique. Apres ces scenes douloureuses suivirent
celles du depart. Le meme ricit les raconte ainsi :
a Le premier delai d'un mois, qui dtait accordi aux
Filles de la Charit, allait expirer. Le paquebot frangais, qui
mouille a Vera-Cruz le i5 de chaque mois, devait emporter, le 18 janvier, les premieres voyageuses. 11 fallait
disposer leur depart. Nous avions deji dirigi beaucoup
d'entre elles vers le port ou a proximite.
SA l'arrivie du navire, le telegraphe nous avertit qu'il
pouvait recevoir cent soixante-huit sceurs, et nous nous
occupames de completer ce nombre. La compagnie des
chemins de fer, dont la ginerositi nous a toujours transportees gratis sur toutes ses lignes, voulait bien tenir a
notre disposition, pendant plusieurs jours, les wagons
necessaires. I1 fallait, enfin, se mettre en route.
* Notre avant-garde comprenait la plus grande partie des
jeunes sceurs, dont huit seminaristes, avec leur directrice
en tete. Les premiers adieux furent tristes, et coiterent bien
des pleurs...

a 11 en fut de meme lots du second depart.
a A Vera-Cruz, lors du premier et du second depart, non
seulement nous redimes de la bonne societe de Vera-Cruz
la plus affable hospitalitd, mais encore, on nous combla des
plus delicates attentions. Beaucoup de ces dames vinrent
nous recevoir b IA station du chemin de fer, et, plus tard,
nous accompagarent jusque sur le quai.
.c Le 17 fivrier 1875, nous quintmes le port, a bord de
la Ville-de-Brest. Nous tions, cette fois, cent douze.soeurs
et deux postulantes. Ce jour 14, la derniere cornette avait
disparu du territoire mexicain. * - Ibid., p. 226, 233.
Lors du depart (janvier et fevrier 1875), en beaucoup de
villes, comme a Leon (t. 40, p. 207) et A Zacatecas (p. 2t5),
des personnes charitables et disolees promettaient aux seurs
d'entretenir lesaeuvres jusqu'a leur retour. Yretourneronmelles ? Plus de trente ans sont deja passes...
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II y a quelques annies, nous avons entendu raconter par
un ivique du Mexique venu en France, qu'il avait pris ses
assurances et qu'il pouvait ramener avec lui des soeurs de
Paris: il fallait seulement quelques managements en face
de l'opinion. Ce projet ne s'est pas realis&.
Nous venous de parler des sceurs. Que devinrent, de leur
c6t, les Missionnaires atteints, eux aussi, par les lois? Eux,
s'adapterent de leur mieux a la situation et resterent dans
le pays.
M. Bore, Superieur general, ecrivant a la meme ipoque
(1875), disait : aAu Mexique, 'intolranceddfend aux pretres,
en general, de porter dans la rue I'habit ecclisiastique sous
peine d'amende de 5o francs environ la premiere fois, mais
accrue dans le cas de rcidive a. - Circulaires,t. III, p. 5o6.
Et risumant la situation de I'annie 1877, le meme
M. Bore ajoutait que les confreres exeraaient encore l'ceuvre
des missions avec fruit malgre les difficulths de la situation
politique. a Dans ces derniers temps, ajoutait-il, its ont dd
accepter, mais temporairement, quelques paroisses qui leur
offrent un refuge et les ressources necessaires pour vivre, en
s'occupant aussi de la formation des jeunes livites D. - Circulaires,t. Ill, p. 562.- Les dernicres lignes qu'on vient de
lire datent de 1877. En 1884, M. Porfirio Diaz fut rd~lu
president de la Republique; il est aujourd'hui encore a la
tite du Mexique. Son gouvernement a r6tabli l'ordre et favorise le progres du pays.
A ce que nous lisons dans le r6cit du depart des soeurs,
l'on espira a que leur expulsion aurait pour rusultat une
reaction religieuse, fonciere et durable. v (Annales, t. 4o ,
p. 239). Cette conjecture ne s'est pas realisde, et ces calculs-l1
sont communiment dedus.
Ce qui est advenu et ce sur quoi on peut communiment
compter, ailleurs comme au Mexique, c'est que, par la force
des choses, les sentiments excessifs se moderent et s'adoucissent peu a peu. Les. lois d'expulsion contre les congriga-
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nistes n'ont pas i6t abolies au Mexique ct le glaive reste
suspendu sur les communautes qui peuvent se trouver en
ce pays; mais la rigueur avec laquelil on appliqua cos lois
au ddbut s'est amortie. Ceux contre qui elles ont t~ faites out
senti, de leur c6ti, qu'ils etaient les plus faibles et que dans
ces conditions ils ne pouvaient guere esperer que la tolerance
de la part de leurs adversaires. Par amour pour le bien sur.
naturel des mes dontils sont les ministres, ilss'accommodent
i une situation dont ils ne sont pas les maitres, espirant
qu'ainsi s'affermira l'dtat d'esprit dans lequel la liberti de
tous pourra s'itablir et profiter i la religion.
Les mceurs soot parfois meilleures que les lais : elles en
suspendent,'au moins en partie, l'application. Nos lecteurs
ont par le Catalogue le moyen de se renseigner sur ce
qui existe de nos oeuvres au Mexique. En constatant ce qui,
apr6s les tempdtes que nous venons de raconter, y subsiste
ou s'y est releve, certainement ils beniront Dieu.
Apr6s ce qui a etd dit dejA des epreuves par lesquelles
autrefoisla Congregation est passee en Irlande, en Pologne
et, A la grande R6volution, en France; apr6s ce que nous
venons de dire des ipreuves traversies plus recemment en
Portugal, en Espagne, au Mexique, il nous reste A parler
des tempetes qui se sont levies en Allemagne au temps du
Kulturkampfet en Italie au temps de l'incamiration c'est-Adire de la confiscation des biens ecclisiastiques. Parce que
ces derniers dvdnements sont plus rdccats, nous les rappellerons aussi plus brievement.
A. MILQn.
(La fin au prochain numdro,)

EUROPE
FRANCE
PARIS
CHEZ LES FILLES DE LA CHARITE
LES SYNDICATS PROFESSIONNELS FEMININS
Si&ge social : Paris, 5. rue de I'Abbaye.

Syndicat des institutricesprivies;
Syndicat des dames employdes du commerce et de l'industrie;
Syndicat des ouvrieres de 'habillement;
Syndicat desgens de maison, femmes, a Ie Menage a;
Syndicat des gardes-maladesdipl6mees de lafamille.
(Suite; voyez ci-dessus, page 223).
SRVIC4C

DU PL.CCKMKST

Ce service est aussi fort important. Outre la facilit4 qu'il
donne aux syndiquies pour trouver des situations avantageuses et stables, il concourt a la bonne renommee des syndicats, en procurant aux families, aux directrices, aux protecteurs d'dcoles, aux patrons du commerce et de l'industrie,
un personnel str. II facilite aussi I'exercice d'une action
morale et bienfaisante sur les personnes placees ou a placer;
les personnes en quite de travail, avec une grande facilite,
racontent ieur vie A la secretaire qui leur fait d'abord la
chariti de sa patience et de son attention. Si elie ne peut pas
autre chose, elle leur donne au moins sa bonte ou un bon
conseil. On trouve moyen de les tirer d'une situation difficile. LA peut s'offrir, dans la creation de syndicats, un champ
tres vaste Alexercice de la charite chritienne.
On a plac. en 9go6 : 360 institutrices, 250 employees,
8o ouvrieres, 8o domestiques.
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Si quelque difficulh judiciaire s'el~ve pour les syudiquees
dans 1'exercice de leur profession, le Conseiljudiciaireest

prdt

i les 6clairer, a les guider. Des avocats iminents

M* Joseph Menard, MO Auffray, M* Bazire, se sont, des la
premiere heure, offerts a le former.
Enfin, pour faciliter la solution des questions professionnelles qui intiressent h la fois les patrons, les employes et
les ouvridres, des rdunions de delegues des syndicats patronaux et des syndicats professionnels auront lieu a la Bourse
du commerce, au secr6tariat des Unions fiddrales des syndicats patronaux. Ces r6unions facilitent la bonne entente
des employeurs et des employds, tout en respectant les
droits de chacun.
Rares sont les parfaits de saint Francois de Sales: a Etre
acheteurs en vendant, vendeurs en achetant *; et dans un
syndicat mixte, les intdrats des patrons et ceux des employds ne seraient peut-dire pas toujoursaussi bienexamines.
II est prdfdrable que chacun travaille ordinairement sur son
propre terrain et que Iunion se fasse par les sommets.
La grande question inscrite i P'ordre du jour des reunions
intersyndicales est celle du ch6mage parisien, si prijudiciable aux ouvrieres.
ACTION

*cONOMIQUE

L'amdlioration des conditions de la vie par I'aide mutuelle est un des grands bienfaits de I'organisation syndicale.
Dans la soci6ti de secours mutuels c la Fraterniti commerciale et industrielle i, on peut avoir, en versant 2 francs
par mois, le service complet en cas de maladie : c'est-a-dire
les soins des medecins, les medicaments et une indemnite
de 2 francs par jour de maladis, le premier mois; de I franc
par jour le mois suivant. Si l'on ne veut verser que i franc
par mois, on n'a droit qu'A un demi-service, c'est-a-dire au
choix entre les soins du midecin avec les mUdicaments et
l'indemnitd.
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Les syndiquies trouvent ausbi gratuitement les consultations midicales et les soins de petite chirurgie, au dispensaire de la rue de IAbbaye, ou au siege de leur section.
Elles jouissent aussi de deux lits fondis A Ph6pital SaintJoseph et A Ph6pital Bon-Secours.
Quant an service de la Coopdrative, voici en quoi il
consiste. On fait des achats chez les fournisseurs qui ont
traiti avec les syndicats et dont la liste est remise aux syndiquCes. On paye comme des clients ordinaires, mais en
apportant au siege social, A la fin du mois, les factures
acquitties, on recoit quelque temps apr6s un escompte de 5,
de 6, jusqu'A 1o p. too, ce qui, au bout de Pannie (surtout
lorsqu'on vit en famille et que tous profitent des escomptes),
aide a r6aliser une iconomie de 150o 2oo francs.
En 1907, nos syndiquies ont recu 50o francs d'escomptes
sur leurs achats. Elles ont aussi la facilite d'acheter, sur
ichantillons deposis au siege social, des articles d'alimentation, de chauffage, de vetements, de linge, etc., an prix
du gros.
Les syndicats de la rue de 1'Abbaye ont ajouti aux services rendus a leurs adhirentes une Caissede Retraitepour
la vieillesse; une Caissedes Familiespour le secours immediat et discret quand les syndiquees se trouvent momentanement genees; la Table syndicale, o6, moyennant
75 centimes elles peuvent prendre leur repas; un service de
Villigiature, grice auquel elles peuvent passer leurs vacances dans plusieurs stations an bord de la mer on en montagne, moyennant une dpense de i fr. 5o, 2 francs ou 2 fr. 5o

par jour, et pour s'y rendre, les compagnies de chemin de fer
se montrant gindreuses, on obtient des billets A demi-tarif
pour les voyages; enfin, un atelier de chOmage procure du
travail aux ouvrikres, pendant les mois d'6td et une dcole
d'apprentisagepourles jeunes syndiquees, lesmet a fl'bri,
pour plus tard, du reproche de n'avoir pas appris a fond
leur metier. Le syndicat s'est fait aussi le centre du travail
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de couture qui peut eire distribud k domicile aux femmes
qui preferent sagement rester a leur foyer, au lieu d'aller A
I'atelier.
Ces avanzages tres appreciables convaincront les besitantes, qui ne saisissent pas bien l'idie morale et sociale du
groupement professionnel et qui feront leur education par
la pratique, quand les benefices tangibles les auront tentes.
ACTION SOCIALE

Faire penetrer 'idde syndicale dans 1'eprit de ses adh&
rentes, la faire rayonner autour de soi par son bulletin mensuel la Ruche syndicale, est un des efforts des syndicats.
La Ruche contient toujours un article de vie syndicale, le
compte rendu des conseils, des conferences, puis des
articles sur des questions de travail ou d'organisation professionnelle. En outre, la bibliotheque est assez riche de
brochures, livres, revues periodiques, qui traitent les memes
questions.
L'action sociale des syndicats femioins s'exerce d'une faSon tres reelle, tres efficace par le droit de vote dans les elections du Conseil superieur du travail: les quatorze voix
des employees ont ete utiles en 1907, aux boais candidats
dont Pun etait en ballottage. Les ouvri&res et les institutrices out ete moins heureuses, mais les premieres prendront leur revanche aux prochaines elections; plus nombreuses alors, elles aideront Mile Rochebillard a tiiompher.
Les deuxiemes out deja la promesse de voir se poser une
candidature qui repond A leurs vues et A leurs desiderata,
celle de M. Lecerf.
ACTION MORALE

L'action morale eAt le plus efficace des moyens d'aposolat. Vivre a le syndicat , est done excellent pour les syndiquees, car Ie vrai syndicatest un milieu sain et raisonnable.
Dans les pi menades collectives, les petites fetes, les reu-
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nions ouvertes aux families, cette influence du bon milieu
se diveloppe et s'accentue. La bibliothaque rdcreative y
ajoute son oeuvre.
A c6td, en debors du syndicat de 'Abbaye, on a 6tabli
des retraites spirituelles pendant les vacances, puis des confirences ou cercles d'itudes religieuses don P'importance
ne peut chapper a personne.
SECTIONS

Un article de la loi et des statuts syndicaux permet de
fonder des sections relikes au si4ge social. Nous en comptons vingt dans Paris:
25, rue Bayard;
33, rue Caulaincourr;
7, rue Clavel;
6, rue d'Estrde;
i r, rue du Fauconnier;
39, rue Guilleminot:
56, rue d'Hauteville;
19, rue Monsieur;
73, rue de la Mare;
83, rue NoIlet;
145, avenue Parmentier;
i I, rue des Poissonniers;
19, rue R6aumur;
6o, rue Raynouard;
64 bis, rue Thdophile-Gautier;
iS, rue de Ia Tour-d'Auvergne;
172, rue de Vanves;
19, rue de la Verrerie;
15, rue des Bernardins, etc.
Puisse-t-on voir ces sections de syndicats s'etablir dans
tous les patronages catholiques de jeunes filles! ... Est-ce
utile-? Oui, sans nul doute, Le patronage assure, pendant
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quelques annees, la perseverance des jeunes filles, mais i
un certain Age, elles echappent, le plus souvent, par I'influence de I'atelier, du milieu du travail. A un certain Age,
le lien purement amical et pieux du patronage ne leur suffit plus; si elles l'aiment encore, elles n'y soot plus suffisamment interessies, ni assez serieusement occupies. Que les
directricesdu patronage leur parlent dorganiser leur viede
travail, leur vie professionnelle, devant la sociiet et devant
la loi, comme elles ont organise leur vie de pietd dans les
confriries devant 'Eglise et devant Dieu; elles verront
comme ces jeunes filles seront interessees. Cette organisation de la vie de travail, c'est le Syndicat, et Pon aura
trouvd le remEde i 'isolement dans lequel leur vie chretienne et leurs bons sentiments allaient s'amoindrir ou disparaitre.
A la section syndicale, on donnera la vie syndicale, la
mieuxappropriee au quartier: tels cours, telles conferences,
telles recherches de placements. La section aura sa presidente et son conseil. Par l'intermidiaire d'une bonne syndiquie qui sera fidele aux reunions du conseil syndical, au
siege social, et qui percevra les cotisations, qui fera signer
les earners, qui recevra les escomptes et qui les distribuera,
la participation de la section i Ja vie syndicale, sera assuree; et, si les soeurs du patronage n'ont plus sur leurs
grandes jeunes filles, surleurs ancienpes, une action directrice, elles conserveront une action bienfaisante, alors
mdme que ces jeunes syndiquies auront fonde une famille
et quelle que soit leur situation, elles les suivront toute
leur existence.
Pour completer les renseignements pratiques ndcessaires
Ala fondation d'un syndicat ou d'une section, il faut visiter
Pl'euvre de la rue de I'Abbaye, surtoqt un jeudi; on y verra
la Ruche en activiti, et l'on en reviendra persuade que
cooperer a l'augmentation des sypdicats professionnels,
c'est, pour les Ames chritiennes qui veulent aider leurs
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sceurs du travail, le moyen le plus efticace de temoigner au
peuple le grand amour et le grand divouement qui fut au
cueur de saint Vincent de Paul pour les pauvres artisans.

BORDEAUX
On nous communique le fragment suivant d'un journal de Bordeaux :
S(EUR MELANIE

Le 13 fivrier 19o8, un modeste convoi funebre traversait
les rues de notre ville. On conduisait Asa derniere demeure
une humble Fille de la Chariti de Saint-Vi-ncent-de-Paul,
sceur Melanie, dans le monde Mile Valibre.
Soeur Mdlanie consacrait sa vie, depuis vingt-cinq ans,
a donner des soins aux petits enfants atteinms de la terrible
maladie connue communiment sous le nom de a croup 7.
Certes, depuis la dicouverte du sirum antidiphterique,
la mortaliti due au croup a considerablement diminud;
mais, de quels soins minutieux et ddlicats ne doivent pas
etre entourees les petites victimes de la diphtirie pour
arriver a la guirison complete, surtout quand, surpris, ou
ne pouvant les soigner chez eux, les parents attendent le
dernier moment, -

quelquefois trop lard, -

pour porter

leurs enfants a l'h6pital!
Or, c'est AiPh6pital-hospice des enfants que seur Melanie remplacait les meres affolees et desoldes aupres des
berceaux ; elle etait, pour aiusi dire, cloitrde par son inlassable divouement au milieu des bebds malades, sans craindre
pour elles les dangers de la contagion.
Souvent, nous avions entendu louer sa maternelle sollicitude et son abnegation. Nous pensions qu'il appartenait
au corps midical bordelais, temoin de son ddvouement
quotidien, de rendre a la sainte Fille de Saint-Vincent-dePaul un dernier hommage.
Aussi, sommes-nous heureux de reproduire les lignes sui-
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vantes, que nous trouvons dans le dernier numiro du
Journal de mddecim de Bordeaux :
S(EUR

MELANIE

Elle faisait presque partie de notre corps medical borE
delais, sceur Melanie, que ia mort vient de frapper. Depuis
vingt-cinq ans, elle dirigeait le service de la diphterie. Tous
ceux qui, pendant cette longue succession d'annies, ont
friquentme h6pital des enfants, la connaissaient, l'aimaient,
Padmiraient. Ils conserveront longtemps devant les yenx le
spectacle de la bonne soeur an miliende ses petits malades,
occupee Ason incessant labeur, se transportan d'an.berceau
a Iautre, pour nettoyer et badigeonner les gorges malades,
diboucher on changer les canulesA tracheotomie, poser des
ventouses on faire respirer l'oxygene a cent qu'angoissait
la gene croissante de la respiration, veillant a tout, veillant
sur tous, apportant a chacun secours ou consolation.
. A ces petits etres qui la comprenaient a peine, elle
savait, A force de douceur et de patience, enseigner a supporter la souffrance, et cent souffrance, disciplinee,semblait
devenir moins cruetle. Les plus effares, les plus revolts
reprenaient confiance i sea c6tes et so trouvaient assagis.
a Ce n'Wtait pas seulement dans ces mille petits soins
qu'excellait sceur Melanie, ce n'etait pas seulement pour
maintenir l'ordteet ramener le calme dans lessales, temoins
de tant de drames emouvants, qu'elle avait one baguette
magique I Elle etait PAme de bien des decisions sdrieuses et
importantes, 'aide expdrimente des operations difficiles.
c Au cours de la tracheotomie, elle avait la mission ddlicate de maintenir la ttle. Mais, avant qu'on passit dans
la salle d'opdration, elle avait souvent du donner son
avis.
Lorsque, perplexe sur la conduite a tenir, 'interne se demandait s'il devait laisser bendficier I'enfant des autres
chances de guirison, ou s'il fallait ouvrir la ttachee,
il
songeait A faire appel A la grande experience de saeur Mila-
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nie. D'une fajon discrete, cherchant A s'effacer, elle repondait d'un mot, par un geste, par un regard, et ce conseil,
ainsi donnd, &taitle conseil dcoutd.
a Pendant sa longue carridre, toujours semblable a ellemfme,immuable dans son zMle, elle traversa les dpiddmies
les plus meurtrieres sans d6couragement, sans lassitude
apparente, s'exposant t3ujours au dange-, n'ayant jamais
rair de le soupqonner. Lorsque, a bori' de forces, elle avoua
un jour sa fatigue physique, il etait deji trop tard I On
jugea qu'il etait imprudent de la deplacer pour la ramener
h la communaute. On lui dressa, dans une piece de service,
le lit sur lequel elle vient d'expirer, bercee a son tour, A
ses derniers moments, par les pleurs et les rires des enfants.
Elle tomba sur ie terrain oi elle avait si vaillamment et si
longtemps combattu !
c En dehors de cette enceinte itroite oi s'etait diroulde
cette vie d'abnigation et de divouement, elle avait rayonni
par tout le bien qu'elle avait fait. Nombreuses itaient les
sympathies, grande dtait la reconnaissance dont elle etait
'objet.
SA ces ligitimes tmmoignages de gratitude qui lui avaient
deji etd accordds, nous devons, puisque sa modestie n'a plus
a en souffrir, y ajouter maintenant 'eloge. Plus que personne elle y a droit, si du moins, pour juger ceux qui
partent, nous haussons notre estime A la grandeur de leurs
merites.
v D' A. Moussous,
a D1 de Th6pital des Enfants. D
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AUTRICHE
SALZBURG
MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARITE
VINGT-CINQUIME ANNIVERSAIRE DE LA RgUNION DES S(EURS
DE
LA

CHARFFI

DE

LA CHARITE DE

SALZBURG

A

LA COMPAGNIE

DES FILLES DE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL.

Le 29 juillet dernier, une touchante fete se celbrait A la
Maison centrale de Salzburg. Cette date, ramenant le vingtcinquieme annniversaire de l'union de cette province a la
vraie famille de saint Vincent, rappelait de trop precieux
et trop chers souvenirs, pour ne pas provoquer une pieuse
manifestation d'actions de grAces. Nous en trouvons le ricit
dans la lettre suivante d'une soeur de la Maison centrale
dont nous regrettons de n'avoir recu que tardivement conmunication. ...
Des l'avant-veille, samedi, nos chers invites, etaient
arrives pour la plupart. De Graz etaient venus
: M. Pertl,
superieur de la maison de la mission de Graz - auteur, apres
Dieu, du premier mouvement vers la reunion, et son fervent zelateur -;
ma soeur Angela Schaffgotsch, depuis
cinquante ans A la tete du seminaire et Pheureux temoin
du
memorable evenement -; une des soeurs secritaires accompagnait la ch6re directrice. Leur presence rappelait A tous
les coeurs le souvenir de la vindree soeur LIopoldine Brandis, qui fut l'ime de la reunion et Pange gardien de la
jeune
province, comme 1'Ncrivait a notre tres honoree Mere
Derieux, la chere soeur Praxmarer, le 2 avril x882. M. Mddits,
directeur de la province de Hongrie, qui prit, lui
aussi, une
part si active a 'annexion, retenu a Budapest parses devoirs,
s'dtait fait excuser, promettant de celebrer le
saint sacrifice
de la messe a notre intention. Un grand nombre
de soeurs
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anciennes itaient accourues de toute la province, se joindre
aux seurs des maisons de la ville.
KLe dimanche, dans une belle conference qui fut comme
le prelude de la fete, M. Perti fit ressortir les bienfaits de
l'union, les graces inappriciables qu'elle procure. Puis il
exhorta a la reconnaissance, au renouvellement dans lesprit
de la vocation, a I'amende honorable pour les fautes commises pendant vingt-cinq ans et rappela enfin la memoire
des bienfaiteurs et des membres des deux families qui ont
si gdnereusement contribui A cette reunion.
a Le lundi, jour meme de la fete, la messe de communion
fat dite a cinq heures un quart, par M. Weissenbacher, directeur de la province, et une grand'messe tres solennelle
fut c6lebree a sept heures par M. Pertl, devant une nombreuse assistance.
c A 1'issue de la grand'messe, dans la salle des retraites,
artistement decoree par la directrice du seminaire et, ses
soeurs d'office, euz li.2 -.. petite sdance pleine d'intret.
Apres les felicitations offertes &ma smtar visitatrice, dont la
fete coincidait precisiment avec le cher anniversaire, un
petit dialogue fit entrer en scene les plus marquantes des
contemporaines de nos saints fondateurs: sour Marguerite
Chdtif, sceur Mathurine Guerin, soeur Barbe Bailly, etc.,
venant du ciel exprimer leur satisfaction de tout ce qui a iet
fait par la g6neration actuelle pour le bien de la Compagnie.
A ces ouvrieres de la premiere heure, on avait adjoint pour
la circonstance, ma soeur Preisinger et ma soeur Praxmarer,
premieres suporieures des sceurs de Salzburg, proclamant,
elles aussi, leur joie des heureux resultats de Punion d.e la
province au trnc vigoureux de la vraie famille de saint
Vincent. Le tout 6tait entremdle de chants appropries I la
circonstance, entre autres, un beau duo, imitd de c l'Ange et
a rAme >; 1'ange de la province et l'ange de la communauti celebrant le pricieux anniversaire.

v Pour Fex6cution de la petite scAne, quelques sceurs de
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Salzburg, dont plusieurs anciennes et meme des soeurs servantes, toutes avec une ravissante simplicit6, s'etaient partage les r6les et ont grandement interesse.
a M. le directeur, puis M. Pert, dirent alors encore un
mot bien touchant. Vint ensuite la distribution de petites
images rapporties par M. Peril du pelerinage de Lankowitz.
Enfin, ma seur visitatrice nous donna lecture de la lettre
que notre tres honoree Mere nous adressait a cette occasion
et nous distribua les images que sa bonti nous avait envoyees. Mais ce ne fut pas tout: un teligramme de M. notre
tres honore Pere etait arrivd, nous apportant sa precieuse
benediction; c'itait 1A le couronnement qui convenait le
mieux a la premiere panic de cette belle journee. A cette
occasion, bon nombre de nos soeurs, timoins de la riunion,
nous rappelkrent la visite que M. notre tres honore Pere fit
a ses nouvelles filles de Salzburg, le g1juin 1883. z
Apr6s cette visite, dont le souvenir embaume encore les
coeurs, la respectable seur Praxmarer, visitatrice des sceurs
reunies, dont elle etait auparavant la superieure gendrale,
ecrivait a notre tres honorde Mere Derieux, une lettre precieusement conservde dans les archives de la province; en
voici la traduction :
a Maison centrale de Salzburg, 26 juin x883.
( MA TRES HONORIE MERE,

• La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
* Permettez-nous de vous exprimer nos sentiments de
profonde reconnaissance pour la grande grace de la visite
de M. notre tres honore Pere. Nous appricions mieux encore le bonheur de notre reunion i la vraie famille de saint
Vincent, depuis que nous avons requ la benddiction de son
digne successeur dans uotre Maison centrale, et que nous
avons entendu ses avis paternels.
t Notre tr6s honore Pere est arrive heureusement A Salzburg le r9. Nos sceurs de toutes les maisons de Salzburg,
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de Schwarzach et autres itaient reunies; le coeur battant de
joie, nous le suivimes i la chapellc o4 I'on entonna le Magnificatque toutes les saeurs chantrent avec enthousiasme,
puis toutes furent prisenties i ce vineri Pere.
a La joie, 1'emotion etaient universelles et firent ripandre
plus d'une larme. Avec la plus grande attention, nous pretions I'oreille aux paroles que nous adressait notre tres honor6 Pare, et que M. Mungersdorf et la respectable soeur
LUopoldine Brandis avaient la chariti de nous traduire.
Nous resumes avec une vive reconnaissance les encouragements et avis qui nous furent transmis de votre part, ma
tres honoree Mere; ils sont profonddment graves dans nos
coeurs et, comptant sur la grice de Dieu, nous promettons
de les mettre en pratique et de nous efforcer toujours davantage d'acqudrir 'esprit d'humiliti, de simpliciti et de charite, et de nous acquitter de nos devoirs, d'apr6s les maximes
de saint Vincent. Votre volonte et vos desirs, ma tres honoree Mere, nous trouveront toujours oboissantes et disposdes a tons les sacrifices.
a Dans la journie, M. notre tr6s honore Pere visita la
Maison centrale, le s6minaire et quelques maisons voisines.
Le lendemain, il dit la sainte messe i cinq heures et demie
dans notre chapelle, toutes nos seurs de toutes les maisons
y assist-rent, et nous edmes le bonheur de recevoir la sainte
communion de sa main. Dans la jnatinee, visite a Mgr notre
archevdque et Aquelques autres Itablissements de nos sceurs
qui furent heureuses de l'intdert bienveillant de notre trks
honor6 Pere pour toutes leurs ceuvres.
* Mais le temps de son sejour s'ecoula trop vite, car
le soir meme, ce vaenrd Pre nous quittait. Maintenant,
nous nous occupons i relever ses paroles paternelles pour
les envoyer dans routes nos maisons, comme souvenir de
cete pr6cieuse visite. , Telle fut la lettre ecrite alors a la
mere Derieux.
Reprenons la relation des ricentes noces d'argent. ' Le
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soir, Ia benediction du saint Sacremement avec le Te Deum
et le Magnificat complita la solennit6, et, le lendemain,
une messe de Requiem fut c6lbrie pour tous les ddfunts
ayant particip6 a la reunion et pour les deux cent quatrevingt-dix soeurs qui ont, depuis, quitti la terre. Nous garderons le souvenir de cette fete, du grand 6vdnement qu'elle
nous rappelle, et il en rdsultera une union plus etroite
avec notre ch6re maison-mere et les dignes superieurs qui
nous representent notre bienheureux Pire, saint Vincent
de Paul, et notre vinerable Mere, Louise de Marillac.

HOLLANDE
PANNINGEN
Lettre de M. Hubert MEUFFELS, Pritre de la Mission,

i M. Alfred MILON, secrdiaire gindral.
Helden-Panningen, 17 mai

g(-S.

Je suis heureux de rdpondre a votre desir et de vous.
donner quelques details sur la touchante cedrmonie que
M. le Supdrieur gnderal est venu accomplir au siminaire
Saint-Joseph de Panningen. Permettez-moi de les faire pricider de quelques indications gdographiques.
Sur les onze provinces que compte la Hollande, deux
sont entierement catholiques, le Nord-Brabant et le Limbourg. C'est dans ces deux provinces, situCes au sud du
pays, qu'il faut chercher les quatre etablissements que la
double famille de saint Vincent de Paul- compte actuellement en Hollande.
L'6cole apostolique de Wernhout grandit depuis
plus
de vingt-cinq ans dans le Nord-Brabant, au diocese deBreda. C'est encore dans le Nord-Brabant, mais au dioc6se ,
de Bois-le-Duc et tout pros de cette ville, que se trouve la
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maison de Veld-Driel des Filles de la Charite. La maison
de Susteren, premiere fondation des Filles de la Charit6 en
Hollande et le seminaire Saint-Joseph de Panningen sont
tons les deux au diocese de Ruremonde dans la province
du Limbourg.
Le Limbourg est une bande de terre longue et itroite
lancde de 1'extremiti sud-est de la Hollande, entre la Belgique et PAllemagne. Au sud, viennent expirer les derniers
contreforts des Ardennes. Nous rencontrons ensuite la
plaine cultivee et les prairies, parfois aussi la bruyere et les
vastes bois de sapins. Le long de la Meuse, qui parcourt de
bas en haut toute la province, s'dtagent a des distances indgales les trois villes principaies : en bas, Maastricht, le cheflieu de la province; au centre, Ruremonde, la ville episcopale ; et plus haut, Venlo, Pancienne ville forte, bien connue
dans rhistoire des guerres de Louis XIV.
La maison des Filles de la Charit6 de Susteren se trouve
entre Maastricht et Ruremonde, sur la ligne du chemin de
fer qui, parallelement A la.Meuse, traverse toute la pro''iaxce.
Le seminaire Saint-Joseph est situd moins avantageusement.
La gare qui nous dessert est celle de Reuver, a mi-route
entre Ruremonde et Venlo. C'est i1 que nous d6barquons
d'ordinaire pour nous rendre a Panningen, qui se trouve
A lo kilometres sur la gauche. On peut, il est vrai, descendre aussi a Ruremonde on a Venlo et franchir dans le
premier cas 2o kilometres, dans le second 15 ou 16. En
definitive, le chemin de Reuver est le plus court.
Mais, A d'autres points de vue, nous sommes mieux
partagds. Dans notre solitude nous pouvons faire sur place
presque toutes les provisions ndcessaires A une communaute.
Nous avons le mddecin, le tdelgraphe, le tilephone. Le service de la poste est particulierement bien fait: nous avons
trois distributions par jour; c'est mieux que dans beaucoup
de villes.
Nous avons aussi, Dieu merci, un autre moyen de com-

-

424-

munication en perspective; celui d'un train qui nous
conduisant d'ici A Venlo, nous y procurera l'accs des
grandes lignes. Ce train fait souvent lobjet d'intiressantes
discussions an conseil municipal de Venlo. Le projet peut
aboutir plus vite que ne le font esperer les diceptions
iprouves jusqu'a present, si Fon entreprend 'exploitation
des gisements de houille, recemment dicouverts dans la
contree.
Panningen forme avec le village tout voisin de Helden,
une seule et mdme commune, HELDEN-PANNIVGEN, absolument, - siparvamagnis componere licet - comme dans

l'Auvergne, Clermont et Montferrand, forment la ville de
Clermont-Ferrand.
Les deux localites forment deux paroisses distinctes;
celle de Helden compte I 8oo Ames; celle de Panningen,
26o00 mes. Les habitants vivent d'agriculture; tous, sauf
deux ou trois fonctionnaires, sont catholiques, et il est a
peine besoin d'ajoater, - car nous sommes en Hollande, que tous sont catholiques pratiquants.
C'est dans cette solitude et dans cette atmosphere chritienne, que la Providence fit commencer, en juillet i9o3, le
s6minaire interne et les etudes de Panningen. L'origine
et les premiers debuts de 'oeuvre ont eit brievement racontms
dans les Annales (annie 1904, p. 36). Comme on peut le
voir par la gravure qui accompagnait le ricit, la maison se
composait alors de deux corps de batiment dont I'un s'appuyait A Fautre, a Ia maniere d'un bras de croix 1-. Deux
annees plus tard (i 9o5), la nicessiti fit doubler la longueur
de ce bras. Et aux premiers jours de Pann6e derniere (1907),
la crainte d'dvenements, qui ne sont heureusement pas
arrives, fit decider la realisation immediate du plan complet. On vient d'achever une grande aile, parallAle A celle
qui existait des le debut; et la maison forme en ce moment
un H complet. Une vaste chapelle occupe les deux tiers
de cette aile nouvelle, et, bien qu'au-dessus de la nef, il ait
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fallu minager, comme a Saint-Lazare, a Paris, une grande
salle pour le seminaire interne, la maison du Bon Dieu fait
tres bel effet dans son style gothique, sobre, mais pur.

Pour fonder et entretenir cette nouvelle maison de formation, ct pour la completer par l'installation d'un calorifere et d'un iclairage 6lectrique, il a fallu faire bien des
sacrifices. A M. le Superieur general, itait done naturellement riservee la consolation de la binir solennellement
an nom de 'Eglise.
Par suite de circonstances providentielles, j'eus moimeme le bonheur d'amener notre tris honore Pere A son
petit Saint-Lazare de Hollande. Apres avoir vdenrd les
precieux restes de saint Vincent et de nos martyrs, et dit la
messe sur leur tombeau provisoire, nous arrivimes i Panningen le samedi de Piques, Ie 25 avril 1908. Toute la
communaute, rdunie i PentrQe de la maison, accueillit le
successeur de saint Vincent avec une viniration filiale.
Quoique vivant loin de nous, notre tres honord Ptre connait presque tout le monde par son nom, et ce fut une
scene bien touchante, dans sa simpliciti, que ces embrassements paternels, accompagnes pour chacun d'un mot
tr6s cordial. Mais c'dtait un samedi, et bient6t il renvoya
aimablement tout le monde &ises affaires , c'est-a-dire
a a confesse , comme il ajouta lui-meme en riant. Son
bonheur, - il l'avait dit a plusieurs reprises, - serait
d'avoir le spectacle du train de vie de chaque jour. La
communautd se rendit a ses desirs. La vie ordinaire, a
peine interrompue, reprit son cours, et les s6minaristes
acheverent rdgulierement et pieusement leur retrait de
PAques.
La cer6monie de la benidiction solennelle de la chapelle,
avait dtd fixie au mardi 28 avril. La f4te commenja pour
nous des cinq heures du matin, a la chapelle ou nous faisons l'oraison. Se rappelant que le saint concile de Trente
conseille aux pasteurs d'expliquer aux ames qui leur sont
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confides, le sens des c6rimonies qu'ils sont amends a faire,
M. le Supdrieur giendal, s'inspirant du rite sacri qu'il allait
accomplir quelques heures plus tard, nous expliqua la
signification des exorcismes qui accompagnent cette auguste
ceremonie, et la dignite de nos eglises oilDieu lui-meme
demeure au milieu de nous pour nous fortifier, nous encourager et nous benir.
II nous ddveloppa ensuite la doctrine de saint Paul sur
le temple spirituel que Dieu s'drige en nos Ames: Nescitis
quia templum Dei estis (I Cor., in, 16), et, k la suite d'un
Pere de 1'Eglise, il nous montra comment nous devons
fonder ce temple sur la foi, l'ilever par I'espirance et par
les verus morales, et le consacrer par la cbaritd. Apris le
temple materiel o6i Dieu riside, et le temple spirituel que
le Saint-Esprit orne dans notre ime, ii nous montra un
troisieme temple, le temple universel, la Jerusalem celeste
queDieu seconstruitdans l'immense chantier qu'est I'Eglise
catholique romaine, et a l'achevement duquel la double
famille de saint Vincent travaille, a la fatigue des bras et A
la sueur du front, surtoutes les plages, - la Chine eut une
mention toute spiciale.
Nousecoutions avec un religieux respect le successeur de
saint Vincent; ses explications dtaient parsemees de citations des saints Livres, et d'applications pratiques. II eut
un souvenir emu pour les trois jeunes clercs que la mort
nous a ravis en ces cinq annees, trois fleurs odoriferantes,
transplantdes du jardin de Saint-Joseph aux parvis de la
Jdrusalem celeste; trois pierres pricieuses, travaillees ici
meme par le marteau de la maladie et de la souffrance et
eachassies par le divin ouvrier dans les dcrins qui ornent
le temple eternel. Et il termina en paraphrasant le beau
psaume: Laetatussum in his quae dicta sunt miki.
La cdermonie, prdparee par cette touchante instruction
de notre Pere vdndrd, cut lieu a huit heures. Elle fut pieuse,
simple et majestueuse tout A la fois. Portant la chape d'or

CARTE DE HOLLANDE (1908).
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qu'avait riservee pour la circonstance la piete g6nereuse
de la tres honoree Mere Kieffer et de la respectable sceur econome, M. le Superieur general accomplit l'exterieur et a
l'intdrieur les prescriptions si expressives et si belles du
Rituel. II aspergeait les solides contreforts qui donnent a
notre chapelle un aspect monumemal. II avait I'air vraiment heureux et rajeuni en benissant ces murs legers, ces
chapiteaux fleuris et ces fenetres ogivales qui livrent passage A des flots de lumiare, et qui, lorsque nous en aurons
le moyen, retraceront quelques scenes de I'histoire de la
double famille de saint Vincent et du passe religieux de la
Hollande. Puis il monta porter la biendiction du ciel dans
le reste du bitiment et dans la grande salle du seminaire
elevee sur la votte de la chapelle dans i'air pur et le soleil.
Pour dpargner a notre tres honord Pere toute fatigue
inutile, selon la recommandation que m'avaient faite i
Paris ceux qui doivent veiller sur sa santd, je l'avais prid
de ne pas chanter lui-meme la grand'messe. En rdservant
cette partie de la cerdmonie a M- Guichard, nous honorions
encore M. le Supdrieur gendral dans la personne de son
secretaire particulier, et nous montrions en meme temps
A notre ancien professeur de philosophie et sous-directeur
qu'il est toujours doublement chez lui dans le seminaire
Saint-Joseph.
M. le Supdrieur gdndral avait dit la messe de communion
an sortir de loraison, il fit la benidiction solennelle comme
nous I'avons raconti, et dans I'apr&s-midi, il voulut donner
lui-mdme le salut du saint Sacrement. Quatre Filles de
la Chariti de Susteren y assistaient ainsi que le digne
M. Gleizes, supirieur de la maison de Liege et directeur
des Filles de la Chariti de Belgique; le successeur de saint
Vincent voyait representie autour de lui sa double famille
religieuse.
Le lendemain de ce beau jour, etait le jour de conge.
Toute la communautd se rendit a la campagne, et M. le
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Supdrieur gendral y cut encore une belle journie. Apr6s le
diner, il nous parla encore une fois avec tout son coeur, nous
remerciant, nous encourageant et nousdisant au revoir. Car
le lendemain jeudi, il nous quittait. Devant etre de retour
a Paris le samedi soir, ii n'avait que pen de temps a donner
a l'ecole apostolique de Wernhout, et certes, nous ne youlions pas Wtre des egoistes.
Voila, Monsieur et tres honore confrere, quelques souvenirs de notre fdte. Dans cette chapelle, consacree par le
successeur de saint Vincent, en l'honneur de la Viergelmmaculde, le divin Ouvrier des ames voudra peut-etre exercer
sur des recrues, toujours plus nombreuses, les operations
mysterieuses par lesquelles il se prepare ses elus et ses
ministres : Deus qui de vivis et electis lapidibus aeternum
majestati tuae praeparashabitaculum. Nous etions vingtsix en arrivant ici, nous sommes maintenant cinquantequatre. Que le Seigneur augmente encore notre nombre,
-les besoinsdes oeuvres sont partout si grands, - et qu'il
conserve dans sa fid~liti et dans son amour ceux qu'il a
deja appeles.
Veuillez agrier, etc.
Hubert MEUFFELS.

IRLANDE
LA CONGREGATION DE LA MISSION
PROVINCE D'IRLANDE
NOTES HISTORIQUES
(Suite; voy. Annales,t. 72, p. 5o6, et t. 73, p. 253.)
ERECTION DE LA PROVINCE D'IRLANDE

(1848)

Dans sa circulaire du i" janvier 1849, M. Etienne,Supirieur gindral, ecrivait: a En Irlande, le succ6s et laccrois-
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sement rapide de nos ceuvres, I'augmentation toujours
croissante des vocations et la fondation d'une nouvelle maison a Cork, nous ont permis, das le commencement de
l'annee qui vient de s'dcouler, d'driger cette partie si int6ressante de la famille de saint Vincent, en province de la
Compagnie, et nous lui avons donn6 pour visiteurle vendrable M. Dowley. » -

Circulaires,in-4, t. III, p. 127.

A l'assemblee gindrale de 1849, la province d'Irlande
fut reprdsentee par :
MM. Lynch (Jacques), substitut du visiteur;
Mac Namara (Thomas), supirieur de la maison de
Phibsborough, Dublin;
Kickham (Roger), superieur de la maison de Cork.
En 185o, une lettre du tres digne M. Dowley donnait la
statistique du personnel et en faisait l'eloge dans la lettre
suivante, adressie au Superieur gineral :
c Vous avez en ce moment, Monsieur ettrs honore PKre,
trente-neuf enfants Irlandais, et c'est pour moi un devoir
bien doux devant Dieu de vous dire qu'A Pexception d'un
seul (on verra, quelques lignes plus bas, que dans sa modestie, c'est de lui qu'il voulait parler), ils sont tous distinguds par une vertu tendre et docile, une grande pietd, un
amour profond de leur saint etat, et un zele qui demande,
comme j'ai deji eu le bonheur de vous le dire, la vigilance
et l'autoritd des superieurs, pour le retenir dans les bornes
de la discretion. Celui-la, qui seul, fait exception, est un
peu vieux et infirme. Cette circonstance, heureusement
pour la cause de Dieu, a empichi qu'il soit un sujet de
scandale. Vous serez bien aise d'apprendre que I'autorite
qu'il exerce sur ses confreres produit, par la misericorde
divine, les effetsles plus salutaireset lesplus consolants'. a
i. Cette lettre est citee par M. Etienne lui-mame, dans sa circulaire du i"l janvier i85 . Le vnderd M. Dowley mourut a Castlecknock,le 3i janvier 1864; quelques semaines auparavant, le Superieur
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Cette annie-lh (185o), M. Etienne mentionnait avec satisfaction que la jeune province d'Irlande avait donne ce
timoignagedez6le qui est de s'interesser aux missions lointaines: Je ne dois pas omettre de vous dire, ecrivait-il, que

M.

PHILIPPE DOWLEY,

PREMIER VISITEUR PROVINCIAL DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
EN IRLANDE.

cette province a fourni un missionnaire i nos missions de
la Chine, c'est M. Dowling. a - Ibid., p. 166.
En 1852, le Superieur gdndral qui dtait ddjA alli en
Irlande, voulut de nouveau encourager les missionnaires
general, M. itienne, avait consacri au vendr6 vieillard un souvenir
plein d'affection et d'estime dans sa Circulaire du commencement de
'annde A toute la Congr6gation (t. III, p. 371). Dans les Annales de
la Mission se trouve au tome 41, p. 48, un eloge de M. Dowley.
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de la Congr6gation de la Mission.
Deuxieme Visiteur provincial dirlande
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de cette province par sa presence. II constata que leur
nombre allait s'accroissant. progressivement : a Le tendre
interet, icrivait-il, que je porte a notre ch6re province d'Irlande, m'a porte Aaller moi-mame faire la visite de la maison de Castleknock, oi reside le visiteur. Je tenais & donner cette preuve d'affection a nos confreres irlandais, en
retour des grandes consolations qu'ils me procurent par
leur conduite 6difiante et par les beaux succes qui couronnent leurs travaux. J'eprouvais une bien douce jouissance au milieu d'eux, me voyant entoure de trente-cinq
missionnaires et de douze freres coadjuteurs, tous unis par
les liens de la plus cordiale charite, tons remplis de l'esprit
de notre vocation, et observateurs zedIs de nos saintes
regles. a - Circulairedu i" janvier 1853; t. III, p. 202.
Enfin, en s853, avait lieu un ivenement important pour
1'extension de la nouvelle province d'Irlande, c'itait la
creation d'un nouvel etablissement, mais, cette fois, en
Angleterre. M. Etienne pouvait ecrire, iz*
e
janvier 1854 :
a Notre province d'Irlande, en fondant une quatri6me maison, a realis6 un voeu bien ardent de mon coeur... Avoir un
petit coin a cultiver dans le vaste champ que l'Angleterre
prdsente en ce moment an zMle des ouvriers 6vang6liques,
il me semblait que ce devait dtre 14 un but que la Providence s'etait propose en itablissant les enfants de saint Vincent en Irlande, et il me tardait de le voir atteint. C'est a
Mgr Brigs, iveque de Beverley, que la Providence avait reserve la mission de les introduire dans cette contree o& une
si riche moisson se presente A recueillir. a (Circulaires,
t. III, p. 227.) II s'agissait, dans ces considdrations formulees parle Superieur general, de l'itablissement des Missionnaires dans la ville de Sheffield. Voici la notice concernant cette maison.
- SHEFFIELD (Angleterre). -

853

Jusqu'en 1853, les travaux des Missionnaires de la pro-
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vince irlandaise se trouvaient restreints dans les limites de
PIrlande. Saint Vincent de Paul, dans les exhortations qu'il
adressait a sa Communaute, diplorait, en soupirant et en
pleurant, la defection de l'Angleterre infiddle i sa foi. 11
envoya meme un membre de sa Compagnie aupres du consul de France a Londres, dans 'espoir d'obtenir par son
influence quelque pied-A-terre dans le pays. Mais c'itait
alors un r6gne de terreur et de sang; et rien ne put etre
effectuE.
Cependant, les annees s'ecoulaient; saint Vincent alia recevoir sa ricompense; et 1A, du haut du ciel, il put voir un
rayon d'espirance briller sur les catholiques persecutes
d'Angleterre. On etait au regne du duc d'York qui 6tait
monti sur le tr6ne sous le titre de Jacques II (1685). Ardent
catholique, son grand desir fut de ramener ses sujets a la foi
qu'on leur avait ravie. Commencant par lui-meme et sa
cour, il s'adressa a la maison-mere de la Congr6gation de
la Mission, a Paris, et lui demanda un groupe de preires
pour exercer leur ministre Ala chapelle royale de Windsor,
comme il les avait vus faire a Versailles. La requete fut
accord6e; mais, helas! l'hresie etait trop profondement
enracinee dans cette terre; et bien que tranquilles posses.
seurs des depouilles de rEglise persicutee, les hiritiques
s'alarm-rent.
L'histoire dit le reste, comment Jacques perdit sa couronne et comment les Missionnaires eurent A retourner en
France, tandis que se ranimait contre les catholiques cette
persecution qui devait egaler en duree sinon en cruautE,
celle que les maitres paiens de Rome ancienne exercerent
contre les premiers chritiens. Aujourd'hui, le protestantisme en Angleterre repose sur des bases solides. Peu a peu,
les u lois pinales a se sont relachees de leur rigueur, et les
catholiques peuvent maintenant se montrer en plein jour.
Cependant, le mouvement d'Oxford ramena a l'Eglise
des hommes de la plus haute science et da renom le plus
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pur. Mais leur nombre est bien petit, en comparaison des
pauvres catholiques d'lrlande, forces par les m6mes lois
persecutrices de chercher leur nourriture dans les grandes
villes et les centres de travail qui sont disseminds a travers
1'Angleterre. Du nombre de ces villes etait Sheffield.
SHEFFIELD, villeindustrielle de 'Angleterre, est situee dans
le comtd d'York, sur le chemin de fer du Centre, a 6o kilometres au sud-ouest d'York, et A 258 kilomitres au nord de
Londres. Cette ville, situee sur une hauteur, au confluent du
Don et du Sheaf, dont elle tire son nom, est une des plus
belles et des plus importantes de l'Angleterre. Elle est situee
dans une plaine riche de mines de fer et de houille. Sa population est de trois cent quatre-vingt mille habitants. On
ignore lorigine de cette ville; elle avait autrefois au nordest, pres du confluent des deux rivieres, une forteresse imporante qui soutint un long siege contre Charles l" et que
le Parlement fit ddmolir. Elle 6tait deja renommie au
treizieme siecle pour ses manufactures en fer et en acier;
mais c'est depuis 175o surtout qu'elle a pris un grand
essor.
Sa population renfermait une congregation de catboliques
ayant pour pasteur un prdtre irlandais, le chanoine Scully,
du diocese de Beverley. Desireux de partager avec d'autres
la responsabiliti dont il 6tait charge et de travailler plus
efficacement au bien de ses ouailles, ce digne ecclesiastique
pensa aux pretres de saint Vincent en Irlande. II les connaissait bien, puisqu'il avait fait au moins une partie du
noviciat avec eux et qu'il avait ite leur compagnon (i1842)
dans la premiere mission donnde en Irlande. S'il n'avait
pas persevere dans leur Congregation, ii leur garda du
moins, jusqu'A la mort, une fidele amitid. L'offre fut donc

faite au visiteur de Castleknock d'unepartie decette grande
paroisse, et de la portion la plus pauvre, sans a fondation a
ni autres moyens de subsistance que les aum6nes des paroissiens. Acceptera-t-on? Humainement parlant, -l'offre
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n'est rien moins que siduisante; et, d'ailleurs, le travail est
trop grand en Irlande pour qu'on puisse en retirer aisdment
quelques missionnaires. Mais, d'autre part, c'est une de ces
oeuvres oft saint Vincent a toujours voulu mettre la main,
et, sans nul doute, i la bdnira du haut du ciel. La rdponse
done ne se fit pas attendre. Les autorisations nicessaires
furent vite obtenues, et bient6t arrivErent trois habiles Missionnaires, dont le superieur est le P. Bourke, homme
vraiment supdrieuren effet. Les limites d'une paroisse avec
charge d'Ames furent fixees, et voila nos missionnaires
installes sur ce nouveau champ de travail, sans maison ni
meubles, et ayant pour toute ressource la gdndrosite d'un
peuple pour lequel ils n'ont encore pu rien faire. Mais ils
etaient venus accomplir Poeuvre de Dieu et la Providence
ne leur manqua pas.
Le chanoine Scully avait loue pour eux une maison,
mais elle etait completement vide et dinude de tout; le
peuple s'en aperjut; et ce fut assez. On le vit, malgre sa
pauvrete et sans aucune eniente prialable, apporter soit diverses pieces d'ameublement, soit des provisions, si bien
que la stricte pauvret6 du dibut fut de courte durde. Une
reception aussi sympathique et aussi gendreuse montra aux
Missionnaires qu'ils n'avaient gufre i se preoccuper du ndcessaire de la vie, et qu'ils pouvaient a laisser au lendemain
le souci de lui-meme s. Ils purent ainsi, sans retard, s'appliquer i 1'oeuvre pour laquelle its dtaient envoyds, et ils le
firent avec ardeur en commencant par la jeunesse.
Pour les filles, ils s'assurerent les services des a Soeurs de
Notre-Dame r, et ceux d'habiles maitres laiques pour les
garcons, vu l'impossibilitd d'en avoir d'autres; mais s'il y
manquait quelque chose pour 'instruction religieuse, les
Missionnaires eux-mames y suppliaient; et ils se trouverent
bient6t entourds, dans leurs dcoles, de plus de mille enfants.
Quant a Penseignement du dimanche, on y pourvut par
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I'irection de confreries de la Doctrine chritienne, composees d'hommes et de femmes. Ce travail se fit d'abord dans
les icoles, dont les bitiments eurent b servir de chapelle
pendant deux ou trois ans.
Mais bient6t, quoique ne possddant pas de fonds a leur
usage, les Missionnaires crurent le moment venu de travailler A la construction d'une eglise. Quelques souscriptions de grande importance leur vinrent, qui furent rapidement absorbies rien qu'a poser les fondations et a les clever
jusqu'au niveau du sol. Le travail fut surtout accompli au
moyen des quotes faites, chaque semaine, chez les ouvriers
et les pauvres; et en cela les services de la confrdrie furent
inappriciables et joyeusement donnis. L'on put done continuer le travail, et il marcha si bien que, dix mois aprs la
pose de la premiere pierre, tout etait fini. Une 6glise d'excellent style architectural, meublde, assez grande pour contenir un millier de fideles, termine en dix mois et ouverte
pour le service divin, voila un dvenement qui parut prodigieux, vu l'ipoque et le milieu ot il se passa. D'ailleurs, ne
n'importe
serait-il pas justement apprecid de la sorte
quelle ipoque et en n'importe quel pays. Cette vue arracha
au superieur de la mission, transporti de joie, ce cri de
reconnaissance: A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris.
Le souci des ames dont ils dtaient chargis fit sentir aux
Missionnaires la n6cessitd de pourvoir, d'une maniere spdciale, aux besoins des femmes adultes occupdes dans les
fabriques de la ville. Vivant journellement en la compagnie
de non-catholiques, et gundralement des deux sexes, leur
situation dtait pleine de danger au point de vue spirituel.
Ce qui, d'ailleurs, aggravait encore ce peril, c'est que ces
personnes, ou du moins leui patents, etaient venues des
contries les plus pauvres de l'lrlande, et, par le fait meme,
n'etaient pas A moitie instruites de leur religion. Que faire ?
Les seurs chargees des enfants etaient des .,cductaikc3s

2,
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mais il s'agissait ici d'instruiredes personnes adultes et, en
meme temps, de les visiter chez elles. Evidemment, c'6tait
l1 une porte ouverte aux Fi l les de Saint-Vincent-de-Paul,
et les Missionnaires eux-memes se chargerent de les introduire. II y avait bien des difficultis A vaincre, mais un
homme de foi et de zele comme le P. Bourke, ne pouvait
etre longtemps sans les surmonter; les soeurs furent installees comme maitresses d'dcole, et chargdes de beaucoup
d'autres oeuvres dans la paroisse.
Le moment etait bien choisi pour les introduire dans
cette ville protestante; on venait de terminer la guerre de
Crimee, ot les soldats anglais avaient partagi, avec les
Frangais, les inappriciables et bien nicessaires services des
Filles de la Chariti. Les lecteurs de journaux s'en souvenaient et leur en savaient gre; mais pour la masse du peuple
sans d&ucation, leur titre seul de catholiques leur enlevait
tout droit a la consideration due aux autres etrangers. Et
puis, I'apparition de leur singulier costume au milieu des
grandes rues couvertes de monde, etait un signal d'amusement et meme de derision aux d6pens des pauvres sceurs.
Mais elles supportirent tout et continuerent, sans se
plaindre, leurs oeuvres de chariti.
Du reste, elles ne furent pas sans defense. L'iliment
irlandais du peuple, qui 6tait alors, comme aujourd'hui,
l'elment catholique,etait complitement avec elles; et beaucoup de protestants les imitirent quand its comprirent l'objet de leur mission. Un jour que les soeurs dtaient insultses
par la foule, un vigoureux soldat, revenu de Crimee, 6leva
la voix a pen pres en ces termes: * Camarades, vous ne
connaissez pas ces dames, moi, je les connais; je les ai vues
sur le champ de bataille on a Ph6pital militaire, subvenir
aux pressants besoins de nos soldats. w
I1 ne fallutpas longtemps apres cet incident pour calmer,
sinon pour dissiper entierement le prejug6 populaire, si
bien que les protestants se mirent A envoyer leurs enfants
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recevoir I'education chez les soeurs, ce qu'ils out continue
jusqu'ici, sans que, en general, les parents semblent s'opposer &a enseignement du catichisme catholique. Depuis
lors, quelques centaines de ces enfants doivent leur iducation aux Filles de la Chariti.
L'aide qu'elles ont fournie et fournissent encore aux Missionnaires dans leurs nombreux travaux, 1'education
qu'elles ont donnee aux femmes adultes dans les reunions
du soir, les visites des malades a domicile, d'oii, bien des
fois, elles ont rapportd aux pratres quelque triste histoire
de misere spirituelle et corporelle, et les services de toute
sorte qu'elles ont rendus dans l'administration de pieuses
confr6ries, voili ce que les seurs n'avaient cure de publier,
se contentant de Pespoir que tout etait 6crit dans le livrede
vie.
Mais les travaux des Missionnaires ne se bornaient pas i
la ville et a ses faubourgs. A quatre milles environ, dans la
campagne, dans an endroit appeld Stanningtin, ils trouverent un groupe de catholiques. Leur zile y trouvait un
nouvel aliment. Du reste, le travail etait faciliti par la risidence en ce lieu d'un zeli catholique et de son 6pouse, aussi
zdlde que lui. Celle-ci etait la derniere survivante d'une
famille qui, y ayant fixe sa residence, y avait gardd Ja foi
et avait aidd bien d'autres a la garder pendant trois siecles
de pers6cution diclaree. Chez eux, se trouvait une petite
chapelle avec tout cc qui etait nicessaire pour ]a celebration
de la sainte messe; c'est la que le dimanche matin se
rdunissaient, mais secretement, les quelques catholiques
disskminds dans ]a campagne environnante, et ii en venait
mdme de la ville. Ces reunions n'avaient rien de rdgulier et
dependaient plut6t du passage fortuit de quelque prdtre a la
recherche d'un troupeau sans pasteur: evenement que,
malgr6 ses dangers, saluaient avec joie les pauvres catholiques persecutes. Mais comment les avertissait-on du
bonheur qui leur itait arrive? De la manikre suivante. Le
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samedi on plaqait, sur une haie, un linge blanc, signal
muet et suffisant, ndanmoins, pour ceux qui a se rdjouissaient des paroles qui leur etaient dites : nous irons dans la
maison du Seigneur n. La nouvelle circulait et la congrdgation se trouvait rdunie.
L'annee 1855 vitl'agrandissement de cetie petite chapelle
que lon ouvrit au public; depuis lors, tous les dimanches
et jours de fdte, les catholiques des alentours ont pu y entendre
la messe. et les fonctions paroissiales s'y font d'une maniere
assez r6guliere pour repondre a tous les besoins.
Mais que deviennent les missions, oeuvre principale de
notre Congrigation? Un des Missionnaires, gendralement
d'Irlande, a donnd, chaque annee, a la confrerie du SacrdCoeur, des retraites, qu'on pourrait appeler retraites paroissiales; quant aux missions, elles n'ont eu lieu qu'k de longs
intervalles. A la campagne, nianmoins, on a pu donner
de grandes missions, avec I'aide des autres Pritres de la
Mission d'Ecosseet d'Irlande dans les paroisses populeuses
et meme, sans aucune aide, dans les moins nombreuses.
Mais pourquoi ne pas poursuivre cette oeuvre avec plus de vigueur et sur une plus large echelle? Les superieurs le
desirent et ils esperent le faire dans un avenir prochain.
Le duc de Norfolk, Pun des grands propriitaires de la
ville, a bati et meubld un vaste presbytire on maison de
mission, en y ajoutant une fondation partielle pour missions; mais les besoins sont si nombreux et si pressants que
des sept Pretres de la Mission composant cette maison, deux
seulement sont disponibles pour les missions.
Quant aux cinq autres, ils ont a se partager les travaux
suivants :
i" Le soin d'environ sept mille Ames, dont la plupart,
vivant on travaillant avec des protestants, rdclament deux
fois autant de vigilance pastorale qu'il n'en faudrait s'ils se
trouvaient au milieu de catholiques;
2* Les fonctions d'aum6nier chez les Soeurs d'Howard-
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Hill, dcole industrielle contenant une centaine de jeunes
filles;
3" Une autre charge d'aum6nier chez les soeurs de RedHill, avec un orphelinat ou Home.
4° 11 faut encore un aum6nier pour la caserne, bien que
les soldats soient rattachis A 1'eglise paroissiale pour la
messe du dimanche;
50 I y a les visites a 1'infirmerie royale et le soin des malades;
60 Enfin, on requiert presque chaque jour le ministere
d'un pretre au cimetiire catholique.
A l'arrivie des Missionnaires, et pendant les premiers
temps de leur sdjour a Sheffield, cette ville ne possidait pas
de cimetiere catholique, et les catholiques devaient etre enterris avec les protestants. Et, qui pis est, ils ataient obligds
de se soumettre a un outrage inflige a leurs sentiments les
plus tendres par la lecture du service protestant sur les
restes de leurs defunts. Les Missionnaires entreprirent de
remedier i pareil etat de choses. C'dtait une entreprise coiteuse, mais les catholiques voulaient avoir leur cimetikre a
eux, i tout prix. L'acquisition fut bient6t faite, et sur Ie terrain entourd d'une cl6ture, s'eleva une chapelle mortuaire,
don d'une pieuse dame convertie au catholicisme.
Au souvenir de tous ces travaux, en considerant aussi les
soins A donner a la confrdrie du Sacrd-Cceur avec ses sermons et divotions mensuelles, ainsi que la charge d'une
foule de pieuses associations A entretenir, nous devons admettre que la situation des Missionnaires a Sheffield leur
fournit de nombreuses occupations. Nous conclurons cette
petite notice avec le P. Mac Namara (que I'auteur a suivi
dans tout son ricitl en demandant de prier pour les missions et de supplier le Seigneur qu'il daigne envoyer encore
plus d'ouvriers dans sa moisson.
P.-S. - L'impression de ce qui precede ayant et4 retarde, 'auteur est en etat de dire que I'espoir de recevoir de
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nouveaux Missionnaires, exprime prdcidemment, se trouve
accompli: et maintenant les Missions se donnent en plus
grand nombre et avec encore plus de fruits (1907).
J. CARPENTER, C. M.
LANARK (Ecosse). -

Maison Sainte-Marie. 1859.

Dans le courant de l'annee 9go5, a paru dans les Annales
une notice assez itendue sur les travaux accomplis, Adiverses
ipoques, par les Pratres de la Mission en Ecosse, et notamment sur leurs ceuvres dans la ville de Lanark. Pour la
commoditi du lecteur, nous rappellerons ici les principaux
d6tails concernant ces dernieres oeuvres.
LANARK est le chef-lieu du comti de Lanark, dans 1'Ecosse
meridionale, a j5o kilometres au sud-ouest d'Edimbourg.
La ville est batie sur une hauteur qui commande la rive
droite du Clyde. La population est de 7 5oo habitants et
s'adonne surtout A l'industrie.
Voici ce qui concerne la Congr6gation de la Mission.
Vers le milieu du siecle dernier, Robert J. Monteith, l66ve
distingui de Cambridge, et grand propriitaire icossais, avec
sa respectable 6pouse, fut requ dans l'Eglise catholique.
Voyant la necessiti d'avoir un lieu convenable au culte
pour les quelques catholiques qui etaient autour de lui, et
desirant sans doute former le noyau d'rne congrdgation, i!
eleva a Lanark, A Pest de la ville, au prix de vingt mille
livres sterling 15oo ooo francs), une belle dglise, un presbytlre et des ecoles. En attendant une communaut6 de pretres,
son attention fut attirde par un ami irlandais, le Rev. chanoine Scully, vers la Compagnie de Saint-Vincent-de-Paul,
etablie a Castleknock-Dublin, et des propositions furent
aussit6t faites a M. Dowley, premier visiteur de la province
d'Irlande. L'offre itait attrayante : l'Ecosse itait chere au
coeur de saint Vincent. Deux de ses fils, comme nous lavons
vu, y avaient travaill et y dtaient morts: et leurs noms sont
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encore en binediction. Quoi de plus naturel alors pour ses
fils d'aujourd'hui que de souhaiter de marcher dans la terre
sanctifice par Ie passage de leurs freres plus ages, et de travailler dans les memes champs, cependant sans l'espdrance
de la couronne du martyre. Mais accepter une fondation,
mdme peu considerable, la jeune province d'Irlande ne
l'eit pu sans le secours de la maison-mere. Ce secours fut
promptement accorde par M. J.-B. Etienne, Supirieur general, qui nomma superieur de la maison M. Kavanagh, et
lui donna comme compagnon de ses travaux un Francais,
M. Ginouvid. Un contrat fut conclu avec le fondateur, qui
accorda facilement ce qui etait n6cessaire pour Pentretien
permanent de deux Pr4tres de la Mission.
Les pretres ci-dessus nommds commencerent leurs travaux a Lanark le jour de la grande fete de la bienheureuse
vierge Marie (1859); mais les missions, qui sont 'oeuvre
principale, furent retarddes encore quelques annees.
Ces deux missionnaires ont depuis longtemps requ la recompense de leurs travaux, et nous pouvons maintenant
dire qu'on ne pouvait faire un meilleur choix '. Le supirieur, bien qu'au debut sa maison fat petite, etait infatigable pour prcher et catichiser. L'attrait de sa parole et
les ciermonies faites dans sa belle eglise riunirent bient6t
autourde Iui un assez grand nombre de fideles. Le dimanche,
la foule venait de tres loin. et plusieurs, pour profiter des
avantages spirituels et donner a leurs enfants une education
catholique, se fixerent en ce lieu, bien que, par la, ils fussent
A plusieurs milles de distance du lieu ot ils avaient leur
occupation journaliEre.
Vint enfin le temps o& l'on put commencer a donner des
missions. Avec le secours d'autres maisons, le travail de la
mission se fit tantt en Angleterre, tant6t en Ecosse, et fut
I. On peut lire une notice tres idifiante sur M. Ginouvid dans les
Annales de la Mission, au tome 42, page 496.
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giniralement appricie par les pretres. Pendant toute 1'annie, le travail se continue. le mois de juillet excepti, ainsi
que la semaine de la retraite. annuelle et quelques courts
intervalles, gendralement d'une semaine, pour se reposer et
pour se remettre des fatigues.
II ne nous rest, plus maintenant a rapporter au sujet de
la maison de Lanark, qu'un ivenement plut6t triste, puisqu'il s'agit de la destruction par incendie de la belle dglise
qu'y avait dlevee M. Monteith de Carstairs,le ginereux fondateur de la mission. Cet accident, heureusement, epargna
le sanctuaire et la chapelle de Notre-Dame, ainsi que le presbytere. Cet ivdnement a susciti bien des timoignages de
sympathie, soit aupres, dans la ville, soit an loin, dans la
campagne; et de cette sympathie, personne ne peut douter,
puisqu'elle se temoignait par des actes.
Les Filles de la Charitd de l'orphelinat de Smyllum (Annales, t. 7o , p. 5o )ouvrirent leur chapelle aux fideles de
f'glise de la mission, et ainsi avec la pantie de l'dglise preservee de la ruine et en augmentant le nombre des messes
le dimanche, on a pourvu A tous les besoins spi.ituels du
peuple. Les soeurs ouvrirent egalement leurs vastes terrains
pour une a garden-party a qui fit rdaliser une somme d'argent considerable pour une nouvelle eglise. II y a eu d'autres
bienfaiteurs, pleins de gindrositd, et c'est ainsi qu'en ajoutant cet important appoint a environ ioooo livres d'assurance, le P. Ward, supirieur, pourra commencer les travaux
de reconstruction. Les plans out eti approuv6s, et on 6l6vera
sur les anciennes fondations un nouveau batiment, auquel
on ajoutera une autre travee, que l'accroissement de la population rendra bient6t nicessaire.
Cependant, 'ceuvre des Missionnaires progresse toujours.
Huit ou neuf pretres travaillent activement, soit i Lanark
meme, au milieu des orphelins et des ouvriers, soit au loin,
car ils parcourent en ap6tres la Grande-Bretagne, et mwme
l'Irlande, leur pays natal.
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A PARIS. - Seminaire des Irlandais , 1858.
L'origine du sdminaire des Iriandais a Paris remonte a la
fin du seiziime siecle. Son second supdrieur, Mgr Deise,
nommi evaque de Meath, a dtd sacrid
Paris, en 1620.
Reconnu officiellement en 1633, par Louis XIII, et par
l'Universitd de Paris en 1625, situi en plein quartier latin,
il n'a pas tarde i attirer l'attention de Vincent de Paul. En
effet, au milieu du dix-septieme siecle, vers 165o, les relations etaient friquentes, et les ecclesiastiques irlandais
avaient 'habitude de s'assembler tous les dimanches A la
chapelle du college des Bons-Enfants, ot ils apprirent, sous
les auspices de M. Vincent, a se tenir en garde contre les
erreurs du jansenisme. 11 y a lieu de croire que c'est des
rangs de ces ecclesiastiques que sont sortis les premiers missionnaires irlandais au temps de saint Vincent.
Installi en 168i,
a l'ancien coll6ge des Lombards, sis
rue des Carmes, le s6minaire des Irlandais s'est mele a la
vie de PUniversiti de Paris ', dont un Irlandais, le docteur
Michael Moore, principal du college de Navarre, a etd
recteur en 1701.
En 1769, le nombre des eleves du college irlandais itait
de cent quatre-vingts. I fallut done construire a cette 6poque
un second college, 5, rue des Irlandais, qui, avec le premier,
sis rue des Carmes, a existd jusqu'en 1792.
Fermi pendant la tourmente rivolutionnaire, le college
des Irlandais fut rouvert en 1806. Dans cette nouvelle pdriode
de son existence, ayant conserve son caractere de grand seminaire, il n'a pas cessi d'avoir des relations avec la famille
religieuse de saint Vincent de Paul.
En effet, c'est un professeur du college irlandais, Pabb6
i. Voir Rev. P. Boyle, d. M. The Irish College in Paris, 1578-19ot.
2. Voir JounDAu, Histoire de I'Universitd de Paris aux dix-septieme et dix-huitieme siecles, p. 357.
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O'Toole, qui, en 838,conseilla M. Dow ley et ses collegues
a Castleknock, de s'unir a la Congrigation de la Mission,
fondie par saint Vincent de Paul.
En 1844, un 6elve du college irlandais, Laurent Gillooly,

M. JACQUES LYNCH,
PREMIER SUPRIEUR

C. X.,

DU COLLEGE DES IRLANDAIS,

A PARIS,

PUIS EVEQUE DE KILDARE (IRLANDE).

plus tard eveque d'Elphen,entra au seminaire interne,chez
les Pretres de la Mission, 95, rue de Sevres, a Paris. En
i85o, un autre ~~lve, Jacques Mac Gill, aujourd'hui visi-
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teur aux Etats-Unis, est sorti du college irlandais pour
entrer au noviciat a la maison-mere de la meme Congrdgation a Paris.
Entin, en i858, - ii y a tout juste cinquante ans, des difficultes disciplinaires ayant surgi, NN. SS. les ivcques
d'lrlande avec l'approbation de la Sacr6e Congregation de
la Propagande, ont confid la direction du college irlandais aux pritres de la Congregation de la Mission de la
province d'Irlande.
Le premier Supdrieur, M. Jacques Lynch, plus tard 6evque
de Kildare et Leighlin en Irlande, y a passe huit ans: son
successeur, nomm6 bient6t iveque d'Ardagli, n'a fait que
passer aun college. M. Mac Namara, installe supdrieur en
fevrier 1868, y a consacre vingt et un ans de devouement
et de travail fructueux.
Dans la direction du college, les missionnaires out eu de
temps en temps des collaborateurs zilis, pris parmi le
clergi seculier d'Irlande. L'un d'entre eux, P~minent cardinal Logue, primat d'Irlande, n'a cessd de temoigner son
estime pour la Congregation de la Mission, et son intidrt
au college auquel il a consacre huit ansde sa vie sacerdotale.
Pendant le dix-neuviemesiecle, le nombre des eleves etaitde
quatre-vingts a cent, dont la plupart jouissaient des bourses
provenant d'anciennes fondations faites au dix-huitieme
siecle. Le nombre de ces bourses ayant iti limitd a cinquante
en 1892 par le bureau administratif, le nombre d'eleves a
dininue. La moyenne de ces derniares annees a et6 de
soixante-dix. Pour la discipline, le Directoire des grands
seminaires sert de modele. La duree des 6tudes est de deux
ans de philosophie, et de quatre ans de thdologie. Quelques
eleves, parmi les plus capables, prennent des grades a PInstitut catholique de Paris. Tous retournent en Irlande pour y
exercer le saint ministere.
La dotation du college provient de fondations faites au
dix-huitieme sidcle par des Irlandais, taut eveques et curis,
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que pieux laiques. Parmi ces derniers, celnl dont la munificence a et6 plus grande, est M. Ie docteur Barthilemy
Murry, professeur de medecine A la Facuhl de Paris.
La gestion des biens est aujourd'hui confie a un bureau
gratuit, dependant du ministre de 'instruction publique, et
cre~ par decrets du Conseil d'~tat de 1873 et 1878. L'archevdque de Paris itait, avant la loi de 1905 sur la separation d-s Eglises et de 1'Etat, represente au bureau par un
membre d6elgud de son choix.
PATlrICK
eixL, C. I4.
ARM~AG

(Irlande).

Sdminaire Saint-Patrick. I86 .
La ville d'AauGH, chef-lieu du comt d'Armagh, province
d'Ulster, en Irlande, compte environ dix mile habitants;
elle est A too kilom6tres au nord-ouest de Dublin. Son nom
paralt venir du celtique (ar, Ia;-magh, ville). La ville d'Armagh est sur le Callan, affluent du Blackwater; c'est le siege
de l'archev&que, primat catholique d'lrlande.
C'est en a861 que les Missionnaires de saint Vincent de
Paul y furent introduits, pour diriger le siminaire SaintPatrice.
Le supirieur de ceue maison a bien voulu en parler luimeme dans les quelques lignes que nous transcrivons ici :
i° Le seminaire d'Armagh fut confi6 la Congrigation de
la Mission par le docteur Dixon, archevwque d'Armagh et
primat de route l'Irlande, en i86I. Des son ddbut, cet etablissement fut ouvert a des etudiants laiques et eccldsiastiques, et je ne saurais dire en quelle proportion se trouvaient
ces deux elements, les premieres annies de notre direction.
20 Depuis leur etablissement en cette maison, les missionnaires ont vu se succeder quatre archevdques ou primats,
qui n'ont cesse de leur donner, en toute occasion, leur cordiale cooperation en tout ce qui regardait la prosp6rite du
30

-

45o -

seminaire. Pour moi, mon experience personnelle me permet d'attester que S. Em. le prdsent cardinal primat a invariablement temoigni son estime et ses igards pour notre
Congregation.
3" A parler largement, la maison d'Armagh pourrait itre
rangee sous la denomination de Petit Seminaire. De fait, en
bien des points, nous suivons le Directoire des petits siminaires. C'est ainsi que nous avons journellement la meditation d'un quart d'heure, la visite au saint Sacrement, la
lecture spirituelle, I'examen de conscience; et, chaque annie,
se fait un cours de sermons sur la doctrine chritienne. Nous
preparons nos el6ves selon les programmes de I'enseignement secondaire, en vue des examens pour la a matriculation n ou examen d'entr6e l'Universiti royale d'lrlande;
et pour les premiers examens a es arts a, comme on s'exprimait autrefois, nos candidats sont des 61ives ayant declard
leur intention d'entrer dans le clergi, c'est-a-dire que sur
quarante-cinq ileves, vingt-cinq A pen pr6s sont des eleves
eccidsiastiques : ce qui ne manque pas d'importance pour
le maintien de la discipline. Un autre fait encore qui influe
puissamment dans la mdme direction, c'est que beaucoup
de nos 6tudiants communient chaque jour.
Nous suivons le programme classique des examens de
l'enseignement secondaire, ce qui nous permet de choisir
les sujets les plus propres a fI'ducation d'eleves ecclesiastiques. Du moment qu'ils consentent a adopter notre programme d'6tudes, nous ne voyons aucun empechement a
accepter des eleves laiques.
4" Nos confreres du siminaire n'ont aucun travail a 1'exterieur, sauf une messe a la prison les dimanches et jours de
feie. Ce service a 1'avantage d'dtre un exercice de predication pour les jeunes confrre.s, puisque la messe est accompagnee d'une courte instruction faite aux prisonniers.
50 Actuellement, le personnel enseignant est composi de
quatre pritres de la Congregation de la Mission et d'ci~
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professeur !aique d'anglais et de mathematiques, a tous les
degris. Un organiste enseigne le chant gregorien, et fait
chaque jour, pendant une heure, une classe ce1mentaire
d'anglais.
Michel CaaRIGY, C. M.

BLucxocx, pros Dublin. - Maison provinciale
Saint-Joseph; noviciat. 1873.
BLAcrKocK (ou Rocker noir) est une localitd situCe i
quelques kilometres a sud-est de Dublin,aur lac6te miridionale de la baie.
Le noviciat ou seminaire interne pour la province d'Irlande, fondi a Castleknock en 1844 sons le gindralat du
P. Etienne, suivit tranquillement, pendant une trentaine
d'annbes, la voei qui lui eait tracee, pr6parantdes missionnaires pour remplir les vides plus d'une tois causes par une
mort prematuree et pour repondre aux continuels besoins
de la Mission. De tempsen temps, quelques seminaristes (et
meme tous parfois), pour montrer le lien qui les unissait i
la maison-mire de Paris et se pientrer de son esprit, y
itaient envoyEs pour faire one partie de leur noviciat;
ils en revenaient r•me ameliorde sans doute, mais quelquefois le corps affaibli par la difference de climat et de regime. Depuis, tout en gardant les seminaristes dans leur
propre pays, pour les faire en quelque maniere profiter des
avantages de la maison-mere, lon a envoyj les directeurs
du siminaire passer quelque temps i cette maison-mere, 6
Paris.
Restait une autre difficulti A laquelle on cherchait un
rem de. Comme nous ['avons dit ailleurs, les sdminaristes
de Castleknock sortaient en grande partie des rangs des
jeunes gens du college et avaient encore A vivre, non pas,
il est vrai, avec leurs anciens condisciples, mais, du moins,
dans leur voisinage. Une separation plus compl6te a paru
avanrageuse; c'est pour cela qu'on se procura, pour le novi-

-

453 -

ciat, un nouveau terrain, a une distance de quelques milles,
de 1'autre c6ti de la ville de Dublin.
BLACKROCK

A 4 ou 5 milles au sud de Dublin, c'est-A-dire i 7 on
8 kilom6tres sur le tranquille territoire suburbain ot est
situe Blackrock, s'eleve aujourd'hui le SaintdJoseph's Vincentian Novitiate. Entre la mer qui n'est qu'a zoo metres
de la, et les montagnes de Dublin que o1 milles de distance n'empechent pas de voir trrs distinctement A travers
les nombreux arbres dissiminus sur une etendue de peut4tre 14 acres, 1'emplacement est vraiment l'idaal pour un
noviciat. Beau, pittoresque, salutaire a l'Ame et au corps,
Saint-Joseph, tel que nous le voyons s'elever au milieu de
ces terrains, gardera, nous l'esperons, pendant bien longtemps, pour ses foodateurs, un souvenir qu'il accompagnera
de reconnaissantes prieres. Eloignes des bruits distrayants
de la ville, bien entourds, avec deux entries dont fune et
'autre permettent d'etre en quelques minutes i la campagne,
la Communauti et les etudiants sont pratiquement sipares
du grand monde qui les environne.
A la fitede la Nativitidela sainte Vierge en 1873, eut lieu
le changement de maison, et saint Joseph recut alors quatre
pretres: le T. Rev. Pierre Diff, visiteur et superieur,
avec le Rev. Thomas Morrissey, son assistant, lequel formait avec le P. Jacques Byrne, le corps enseignaut,et enfin
le P. Guillaume Gavin, maitre des novices ou charge du
seminaire. Leurs soins s'etendaient a dix &udiants ec s6minaristes tout compris, et il n'y avait pas encore de place
pour s6parer ces deux categories de jeunes gens. Telle
qu'elle etait alors, la maison avait bien besoin d'eire fort
agrandie, si l'oa avait quelque espoir d'etendre la nouvelle
province. Et de faitaau bout de quelques annees, ce travail
s'imposa; malgri ses difficultis, il fut joyeusement entre-
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pris et mene heureusement i bonne fin, grace au devouement du P. O'Callaghan, alors superieur de Castleknock.
La caisse de la province etait a peu pres vide, et cependant il
fallait riunir la somme necessaire. Du haut de la chaire ou
de I'autel de plus d'une 6glise on chapelle d'Irlande, il fallut faire appel a la libiraliti des fideles, appel qui, d'ailleurs,
eut un grand succes. Le predicateur etait sans doute aide
par la favorable et durable impression qu'avaient faite sur
le peuple les premiers Missionnaires dont nous avons dij&
parle.
La maison est maintenant bitie et ouverte : c'est un bdtiment simple, oblong, ot tout est dispose en vue d'un nouvel agrandissement en cas de ndcessite. II comprend une
chapelle de style roman, ornee aujourd'hui avec beaucoup
de goit et de piet6. Les diffdrentes categories du personnel
de la maison vivent parfaitement distinctes.
Le nombre des seminaristes et dtudiants a varid entre
dix et vingt-sept. Actuellement ( 907), its sont en tout, dixneuf, dont un pretre au noviciat. Le visiteur T. Rev. P.
Thomas Morrissey a aussi la charge de supdrieur de la maison, en quoi il est assisti par le P. Moynihan. Ce dernier
forme, avec deux autres pretres, le personnel enseignant,
pendant qu'un cinquieme est chargd de la direction du siminaire interne on noviciat. Les Ireres coadjuteurs sont au
nombre de six, dont deux novices.
La communauti comprend encore trois autres pritres,
dont 'un est un retrait6, et les deux autres sont occupds
dans le grand coll.ge national, grand sdminaire de Maynooth,
oil ils resident habituellement.
MAYNOOTH

Le coll6ge de Maynooth est ce qu'on appelle en France
un grand seminaire, et ii 1'est doublement avec ses six cents
etudiants environ, et un personnel de professeurs et direc-
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teurs d'environ trente prntres qui y risident et qui sont
aides pour des maticres spdciales par des professeurs laiques
externes. Le collkge fat fondd, il y a plus de cent ans,
lorsque les * lois pdneles a eurent commence A se relicher.
AvTc une modest. dotation annnelle du gouvernement,
8 ooo livres sterling, il continua, aussi bien que possible, a
ilever des prdtres pour PEglise d'Irlande. Mais le gouvernement n'aimaitpas que les aspirants au sacerdoce recussent
leur edacation sur le continent; aussi, en 184 5, cete gratification fut-elle tripide, et 'oa ajouta de grandes constructions aux anciens bdtiments.
Le college fat done alors riche des biena materiels; mais
avec son mlange d'administrateurs en bureau de Trustees,
partie eccldeiastiques, partie laiques, dont les uns itaient
catholiques at les autres protestants, il y restait encore
beaucoup a ddsirer.
La dernire phase de notre histoire fmt amenee par le
des itablissemn t de l'Egise protestante en Irlande,en 1869.
Cet v6nement fut narurellement salu avec joie par les
catholiques ecclisiastiques et laiques, bien qu'il leur en
coutat aussi : le d8sstablissementdn college de Maynooth
fit perdre 1 ooo livres par an. Le collige se trouva doac
appauvri, mais i devint libre vis-a-vis de 'Etat. Les ev.ques
seuls en oat la direction supreme; il a la faculve de donner
les grades en thdologie, en philosophie et en droitcanonique,
pendant que les Junior students preanent leurs grades as
arts i rUniversiti royale; ii est ainsi parfaitement organis6 pour donaer au clerge la plus haute iducation.
Tel est le grand colleg oh les fil de saim Vincent furent
inroduits, il y a environ vingt ans, par la volonte de 1'6piscopat; on ne requiert d'eux d'autre titre que rapprobation
de lear propre suprieur. Si saint Vincent avait ett sur terre
le jour oit les PP. Jean Myers et Patrice Boyle eatrirent a
Maynooth commec Pires spirituels , ii aurait dit ut fervem Deo gratias, car c'est A peine si, pendant sea longues
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annies de travail pour les Ames, pareil champ de labeur fat
ouvert sa famille'.
Mais que sont deux 6 Peres spirituels * dans une telle
maison ? La reponse peut se tirer de la nature de leurs fonctions. ls n'ont pas de responsabiliti directe en ce qui concerne lordre du college ou la conduite extirieure des dtudiants : leur travail se rapporte tout au c6te spirituel, et
leur nom a eit bien choisi. Leur charge s'accomplit dans la
chaire, au confessionnal, et dans leurs chambres par la direction en dehors des confessions. Ce sont eux qui dirigent
les retraites de l'annie, excepti pour deux des trois divisions
composant le college, celle du commencement de l'annie.
Chaque semaine, ils prechent une- conference i chaque division. Les professeurs du college partagent avec eux le

travail du confessionnal. La mithode de meditation est enseig~ne d'une maniire plus didactique dans la division des
jeunes, et d'une certaine facon pendant tout Ie cours des
itudes. Des instructions et enseignements si frequents ne
peuvent manquer de populariser lai methode * de saint
Vincent, et de preduire beaucoup de fruit dans lets mes des
auditeurs, et par eux dans celles aussi des generations futures. C'est maintenant une question de centaines, ce sera
alors une question de milliers, puissions-nous dire de millions
En parlant des Prdtres de la Mission a Maynooth, nous
ne pouvons omeure de dire que depuis ces dernieres aannes,
rautre famille de saint Vincent est igalement reprisentee au
collige. Les supirieurs du college sentant de la repugnance
A envoyer a l'h6pital public certains cas particuliers de
maladie, resolurent d'introduire une petite communauti
religieuse de nurses ou infirmires. L'otfre fut faite & la
I. Deux cardinaux anglais ont laisse un mot sur le college : Newmas I'appelle a Ie plus important seminaire eccldsiastique de 'univera catholique 3, et Manning It nomme : c la grande Alma Mater
du scardoce an JrlaLde a.
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communauti des Filles de la Charite qui out une maison
provinciale a Mill Hill dans la banlieue de Londres, et elle
fut d'abord repoussee. Ce serait la - c'est du moins ce que
crureut ou craignirent les soeurs - une oeuvre nouvelle, et,
du reste, le caractere de charite de cette aeuvre ne paraissait
pas suffisamment marqud. Ceci rappelle un de ces cas ou
s'est trouve, du temps de saint Vincent, une sceur dont
l'obeissance etait fortement eprouvie quand Paccomplissement de son devoir 'appelait dans une famille, sinon noble,
du moins aristocratique. Tout en larmes A la pensie d'4tre
dloignee de ses pauvres,elle toucha le coeur du Saint et lui
arracha a une conference des expressions de la plus haute
admiration. Le Saint est au ciel maintenant, entourr dans
sa gloire de milliers de ses pauvres, et comment douter
qu'ils ne glorifient Dieu de ce que le mime esprit vit encore
aujourd'hui dans ses Filles de Mill Hill?
Cependant, ni le Lpresident &ou superieur de Maynooth
n'abandonna son projet, ni les ivques de l'Eglise d'lrlande
qui s'en occupaient et eraient bien decides a reussir n'y
renoncerent. On consulta le Superieur geanral; des raisons
pour et contre furent donnees et la charitd envers les pauvres
etudiants eut gain de cause. Trois soeurs ont etd envoydes;
elles occupent une partie de la nouvelle infirmerie, vaste
bAtiment isold, avec une chapelle, la messe quotidienne et
tout ce qu'on peut desirer.
Que les Soeurs aient riussi dans la mission qui leur dtait
confide, c'est ce qu'on peut comprendre si I'on pense qu'une
nouvelle demande fut faite par le meme R. P. President, et
accordee, bien que, encore avec difficulti. Deux scears ont
eit ajoutdes a la petite communauti, dont I'une pour diriger
le travail de la cuisine et l'autre celui du refectoire. Ce dernier travail n'est qu'I son commencement, mais autant
qu'on peut s'en rendre compte maintenant, il promet un
succ6s plus grand encore que le premier et fait espirer que
'on verra disparaitre les causes de micontentement qui ne
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sont que trop friquentes dans les colleges, memes destines
a des ecclisiastiques. Et si vous me dites que ceux-ci pourraient bien au.moins pratiquer un peu la mortification, je
vous ripondrai : C'est vrai, mais la mortification volontaire et non pas forc6e. - Et si saint Ignace souhaitait que
ses novices fussent bien traitds au refectoire pour qu'ils pussent bien prier, nous pouvons filiciter les 6tudiants du confortable que les ivdques et le Superieur ont mis tant de sollicitude a leur procurer.
J. CARPENTER.

(A suivre.)

ITALIE
SASSARI (SARDAIGNE)
Lettre de M. MANZELLA, Pritrede la Mission,

A M. A. FIAT, Superieur gendral.
Je me fais un devoir de vous donner quelques details
sur nos oeuvres, et de vous les representer sous forme de
petits tableaux.
I. Missions. - Depuis quelques annies, giaces soient
rendues a saint Vincent de Paul, l'ceuvre principale pour
nous est celle des missions. Dans ces deux dernidres annies,
c'est-a-dire depuis le 17 novembre 9io5, a la moitid de
novembre 1907, nous avons pu donner plus de vingt-cinq
missions dans diffirents dioceses et dans des villages
plus ou moins importants, qui n'avaient jamais connu ni
missions, ni missionnaires. C'etaient des terres vierges, qui
n'avaient jamais ite defrichbes, mais parfaitement disposies
a recevoir la semence de la parole divine et de la grace de
Dieu. Les b6nddictions du ciel furent abondantes et ses
fruits fort consolants. Les populations de foi ancienne et de
pieti profonde dcoutaient volontiers les sermons, et tous
s'approchaient des sacrements avec les meilleures disposi-

tions. Les cceurs endurcis, car, malheureusement, ii Ten a
partout, sont souvent vaincus par le bon exemple des chefs
de Iautoriti civile qui attirent puissamment les autres.
Dans d'autres pays, les cceurs sont attires par la premiere
communion, cerenmcni bien douce et edifiante, surtout
lorsqu'on voit,au milieu des petits enfants,des jeunes gens,
des hoimmes fails eC meme des vieillards. Un de nos auxiliaires puissants, c'est la midaille miraculeuse que nous
repandons abondamment pendant la mission, et que nous
imposons meme solennellement pendant la mission a toute
la population, qui la regoit avec devotion et enthousiasme.
Cette annee, nous ravons mdme imposee aux v6nirables
ecclesiastiques qui ont suivi les trois derniers cours d'exercices spirituels dans notre maison.
Quelquefois, les missions se terminent par la visite pastorale on par le sacrement de la confirmation, mais toujours par la communion ginerale fort consolante de toute
la population, sauf quelques rares exceptions. Les mariages
lgitimes, les usures abolies, les restitutions qui se font, les

discordes qui s'apaisent soer autant de fruits que nous
recueillons de nos chtres missions. Mais ce qui nous console encore davantage et nous donne Fespoir de voir se
perpetner a jamais le bien que nous tAchons de faire, ce
sont les associations pieuses, que par la grice de Dieu et
avec 'approbation des 6veques et sous le bon plaisir des
cures, nous etablissons presque partout. Celle des Dames de
la Charite, la premiere foodee par saint Vincent de Paul et
qui servit de fondement a toutes les autres et a toutes ses

grandes ceuvres, et qui etait si chere i son coeur qu'il disirait qu'elle fit 6tablie partout, est aussi bien sympathique
aux Sardes et la plus repandue, car nous I'avons etablie
dans toutes nos missions. Dans plusieurs villages, nous
avons aussi fonde les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul
pour les hommes, qui font un grand bien aux associas et
aux pauvres. II en est de meme pour les associations des
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Meres chritiennes, des ouvriers catholiques et de la doctrine
chritienne, si fortement recommand6es par le Souverain
Pontife. Puis, partout oit se trouvent les Filles de la Chariti,
nous voyons les associations des Enfants de Marie tres florissantes, celles des Anges gardiens, de Saint-Louis-de-Gonzague, qui font no bien immense et qu'il serait bien a
desirer de voir se multiplier partout.
Dans d'autres lieux, ce sont des societes agricoles, des
caisses rurales, des salles de lectures, des bibliotheques
ambulantes pour raintenir et propager le fruit des missions. J'aurais bien des faits fort interessants a raconter,
des faits vraiment dignes du temps de saint Vincent, dont
nous avons eu le bonheur de jouir pendant nos missions,
mais je ne veux pas itre trop long. Que Dieu soit beni pour
le bien qu'il nous permet de faire; bien qui nous cause
parfois des fatigues au-dessus de nos forces et nous impose de douloureux sacrifices. Mais c'est bien dans ces
privations et ces sacrifices que tout missionnaire doit tronver soa bonheur ici-bas.
If. Exercices spirituels au clergi. - La belle maison
que nous habitons a iti batie, il y a vingt ans, par M. Costagliola, premier sup6rieur de la maison de Sassari, a pr&
sent archeveque de Chieti, pour les exercices spirituels du
clerg4 de I'archev&chd de Sassari et des dioceses circonvoisins. Cette pratique des retraites a iti introduite pea a
peu, et a pr6sent nous sommes obliges d'en precher quatre
ou meme cinq chaque annie, pour satisfaire au d6sir des
pretres qui viennent tres volontiers chez nous, au nombre
de quarante ou cinquante chaque fois : c'est tout ce que ka
maison peut loger. Oh ! que saint Vincent de Paul a bien
fait d'itablir ces retraites, soit pour le bien spirituel des
pretres memes, soit pour conserver le fruit des missions et
des ceuvres qui s'y tablissent. Souvent, les evrques y
viennent eux-mnmes avec leurs pretres pour y suivre un
cours d'exercices spirituels. Ils ont aussi choisi notre mai-
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son pour leurs reunions et confirences episcopales, s'adaptant parfaitement a notre maniere de vivre simple et pauvre,
et assistant meme a toutes nos pratiques de communauti
comme autant de confreres.
L'annde derniere, nous avons meme donne I'hospitalitl
pour plusieurs mois au vindrd Mgr Vinati, eveque de Bosa,
ancien 6leve et toujours ami affectionne de nos confreres de
Plaisance, qui a ti consacri par Mgr Parodi, dans la cathidrale de Sassari, le 23 mars 1906. C'est encore dans notre
maison qu'ont lieu aussi les retraites des ordinands cheque
epoque des ordinations.
IlI. Seminaire. - Les Missionnaires arrives a Sassari,
en 1879, avaient etc appelis par le pieux Mgr Marongiu,
pour la direction spirituelle et disciplinaire de son grand et
petit seminaire. II leur avait donne un petit appartement
qui communiquait avec le seminaire, et ils y demeurerent
l'espace de dix ans. Entres dans la nouvelle maison, its
continuerent encore a confesser les seminaristes, A leur faire
des confirences et des instructions chaque semaine, A leur
prdcher la retraite annuelle et celle des ordinations. Mais,
ds l'arrivee de M. Parodi ASassari, vers le milieu de 1905,
sa premidre pensee a eti de contier aux Missionnaires
Pentiere direction des seminaristes, et de les etablir dans le
seminaire meme, ce qu'il fit au mois d'octobre de la meme
annde, a la grande satisfaction du clerg6 et des siminaristes
eux-mdmes, qui ont pour les Missionnaires un grand amour
et la plus profonde estime. Depuis lors, Sassari compte
deux maisons de confreres qui ne forment qu'un coeur et
qu'une ame, parfaitement unis entre eux, et avec Mgr Parodi qui habite avec les confreres du seminaire, tanquam
unus ex illis, et qui est pour tous un bon pere, un guide
sr, ia sage conasiller.
II me reste A parler de nos travaux aupres des Filles de Ia
Chariti et des associations d'Enfants de Marie.
(A suivre.)
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POLOGNE
RECIT DE VOYAGE EN AMERIQUE
PAR M. SLOMINSKI,

PRNTRE DE LA MISSION,

VISITEUR.

ýAnnales polonaises, Rociniki, etc., 1907, p. I et suiv. ; traduction.)
(Suite.)

Au mois de juillet i905, Mgrl'devque de Hartford avait
recommandd aux Missionnaires polonais de New-Haven '
d'organiser une paroisse polonaise dans la petite ville de
Derby, ou ii n'y avait qu'une station de mission. Ils se
mirent done tout de suite a l'ceuvre.
Jusque-la, quand les Missionnaires allaient a DERBY chez
les Polonais pour y donner une mission, ils cdldbraient le
culte sans publicite, dans une eglise souterraine appartenant aux Iriandais; mais, alors, ils louerent comme chapelle un local assez spacieux et une maison pour le pasteur.
Dis Fannie suivante, ils devinrent propridtaires de l'Pglise
et de la maison; M. Waszke y travailla avec ardeur, et, a
Noel 1906, on possddait la belle eglise gothique. II y avait
done une nouvelle maison de mission etablie, dans laquelle
risident deux Missionnaires.
La population polonaise de ia petite ville de Derby s'occupe dans les grandes manufactures de fer, etc., trds nombreuses dans cette ville. A cette paroisse, appartiennent
encore les Polonais du village voisin, Schelton. Les communications avec New-Haven sont tres commodes, car il
y a un service de tramway dlectrique toutes les demiheures.
En meme temps qu'on organisait ainsi les oeuvres A
Derby, ii fallait encore s'occuper d'une nouvelle station, a
i. Nous avons donne pricdemment dans les Annales des renseignements giographiques sur New-Haven, t. 71, p. 221 ; sur Conshohoken, p. 121 et 547, et sur Derby, t. 72, p. 233.
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3oo kilometres au sud, a CoNsHOHOGKEN; petite ville industrielle avec huit mille habitants, et situde a 25 kilometres
de Philadelphie, au nord-ouest. Il yavait la une 6glise, succursale de la parosse de Manayunk, oil M. Tomiak est
cure.
Les Polonais ne voulant plus dependre de cette paroisse,
mais desirant se constituer an paroisse propre, demandaient
un pasteur. Vu I'Age de M. Tomiak, Mgr 'archeveque de
Philadelphie offrait cette paroisse aux Missionnaires; et,
M. Tomiak lui-meme leur donna comme proprie6t sa
maison spacieuse avec jardin. L'une et I'autre des paroisses
confies aux Missionnaires compte chacune un millier
d'Ames.
De cene manibre donc, les Prdtres de la Mission out acquis trois points d'appui dans l'AmErique du Nord pour
roeuvre des missions. De ces trois maisons, ils peuvent
rayonner en tout sens et au besoin reunir leurs forces pour
une seule mission.
Ce sont ces trois maisons dans 'Amnerique du Nord que
je suis alli visiter avant tout. Aussi j'avais hAte d'aller les
voir; c'est pourquoi, bien que New-York me presentit, i
moi qui venais d'arriver de la vieilie Europe, un monde
tout nouveau et tres dtrange, je n'ai pas voulu m'y arreter
longtemps.
J'ai vu seulement la magnifique cathddrale gothique, dont
le choeur est en marbre blanc, et 1'intrieur resplendissant
de richesses; un vrai bijou. J'ai traverse une partie de la
ville gigantesque en chemin de fer souterrain, gui va avec
une vitesse folle sous les rues, sur lesquelles fourmille un
nombre incalculable d'hommes. J'ai traversi un autre
quartier avec le chemin de fer adrien qui passe au-dessus
des rues a la hauteur du second etage des maisons; alors
j'ai pu contempler A mon aise l'agitation de cette immense
fourmilitre d'hommes. Mais, apras cela, j'ai pris le trainqui
devait nous conduire A New-Haven : cette ville m'interes-
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saitplus que New-York, parce qu'il y avait 1 nos confreres
et leurs ceuvres.
D'ordinaire, dans ccs circonstances, ii semble que les
chemins de fer nous emportent au gr6 de nos ddsirs et surtout les chemins de fer americains qui surpassent tout ce
qu'on peut souhaiter, et s'efforcent, semble-t-il, de devancer
I'objet de nos disirs, tellement ils vont vite. D'un seul
trait, dans 1'espace d'une heure et demie, nous fumes transports de New-York, k New-Haven. Le train est tellement
presse qu'il ne s'est pas arreti en route une seule minute,
pas meme pour prendre de l'eau; pendant sa course, quand
sa provision d'eau est epuisee, il peut, au moyen d'un
appareil special remplir son reservoir de nouveau i un
autre reservoir qui se trouve entre les rails. On va si vite
en Amirique, parce qu'on se rappelle toujours que ( le
temps est de I'argent n. Or, I'argent est tout en Am6rique.
Nous arrivons a la maison des confreres : c'est un petit
chalet en bois comme les maisons suisses, mais en rialite a
ramiricaine.
L'exterieur est couvert de planchettes peintes; a l'intirieur, les planches sont couveres de papier. Au rez-dechauss6e, ii y a quatre chambres et la cuisine, et au premier
etage, il y acinq chambres; tout est simple, mais neanmoins
confortable. Je m'imaginais qu'il fallait 1A toujours marcher
sur la point4 des pieds, car si Von frappait un peu fort sur
le plancher, la maison pourrait s'ecrouler. Les Americains
se plaisent beaucoup dans ces sortes de maisons; une belle
petite maison avec un joli petit jardin, quand le proprietaire rhabite seul,.sans locataires, voila leur ideal! Cependant, dans une ville comme New-Haven, ii y a des rues
au centre oU regnent le commerce et findustrie, 1a ii y a
aussi de grands magasins; mais c'est dans les rues voisines,
au contraire, que sont les maisons des particuliers; partout
les maisons sont en quelque sorte des palais d'eet. Les Ame-
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ricains n'aiment pas les beaux monuments, ils aiment seulement ce qui est commode et pratique.
La maison A vingt-cinq etages, ce monstre, A New-York,
est faite uniquement dans un but pratique: batir beaucou*p
sur une petite portion de terrain, qui est trscher a New-York.
II n'est pas besoin de monter des escaliers dans cette grande
tour, car ii y a des ascenseurs. Celui qui cherche une
demeure commode et tranquille n'habite pas a New-York:
il y aura son bureau oil il se rendra tous les jours, pour
retourner le soir chez lui, hors de la ville.
De la maison de nos confrares, nous nous rendons a
1'dglise; c'est un beau batiment en briques rouges; au milieu
du choeur est un bel autel scuipte sur lequel se trouve une
statue de lImmaculde-Conception; sur les deux autels lateraux, il y a les statues du Sacre-Caeur et de saint Stanislas. Dans l'dglise, ii y a partout des banes, car chacun est
habitue a avoir sa place tixe quand it vient a l'glise. Les
voites, comme dans presque toutes les dglises en Amerique, sont legeres et en bois; mais les Amdricains mettent
toujours de gros murs sous les voutes. En .gdndral, les
eglises americaines ne sont pas tres elevees parce qu'il y a
des sous-sols. II y a aussi des salles qui servent d'ecole
paroissiale et de lieu de r6union pour les fidirations et societes qui sont tres nombreuses en Am&rique.
C'est la mdme chose ici dans la paroisse; mais nos confrkres n'ont pas fonda d'dcole polonaise, parce que les
Polonais A New-Haven sont trop dispersis dans la ville et
meme en dehors, de sorte que les enfants ne pourraient
pas se rdunir dans une seule et mdme dcole. C'est grand
dommage, car la conservation de la nationalite des Polonais n'est possible que quand ils ont leur propre ecole. C'est
encore regrettable sous le rapport de la religion. Les ecoles
du gouvernement n'ont aucune religion et on enseigne evidemment dans la languedu pays. Un enfant polonais, dans
une telle ecole, est habitue A babiller en anglais avec ceux
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qui lentoureut et oublie ainsi sa langue nationale; de plus,
il perd ainsi l'affection pour son pays d'origine, tandis que
les parents qui sont habitues peuvent r6agir et entretenir
ces bonnes habitudes dans leur travail commun dans les
fabriques.
Dans les ecoles du gouvernement, on n'apprend pas non
plus la religion, au moins ia veritable religion, car partout regne Pesprit protestant. C'est done exclusivement A
1'eglise, et lI seulement, qu'on peut donner aux enfants cet
enseignement; mais cela est trop peu. Comme le gouvernement donne toute la liberte aux icoles privees, les catholiques en profitent largement pour bitir des dcoles particulitres, appelies coles paroissiales; et c'est ia qu'ils envoient
leurs enfants. Pour les Polonais, une pareille 6Cole offre
un double avantage, A savoir : la conservation de la religion et de Fesprit national. C'est pourquoi, partout A c6te
de reglise, ils ont bAti une ecole. A New-Haven, une pareille icole est impossible a itablir; cela va mieux A Derby
et AConshohoken, ou les Missionnaires ont deja etabli des
ecoles.
Samedi et dimanche, il y avait, dans 1'iglise des Pretres
de la Mission A New-Haven, exercice du rosaire; et, Acette
occasion, j'ai pu voir l'fglise mystique contiee A nos confreres, c'est-a-dire les fideles. Ces jours-lA, les Polonais
etaient venus en grand nombre se confesser le soir, apres le
travail des fabriques. Les confreres resterent an confessional jusqu'a dix et meme jusqu'i onze heures.
Le dimanche, a la grand'messe, l'dglise etait pleine; pour
aussi plus qu'A moitid
ktait
les exercices du rosaire, elle
maisaussi d'hommes
de
femmes,
remplie; et non seulement
et de jeunes gens. A la fete de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, je montai en chaire pour adresser quelques rots aux
fideles. J'eprouvai une vive impression quand je vis 'dglise
remplie jusqu'au fond, et meme dans les allees entre les
Vancs; puis, d'un c6te, itait le drapeau national polonais
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et de I'autre etaient des chevaliers de Saint-Casimir, en
grande tenue. En effet, les Polonais, ici, ont pens6 a 1'importance de se constituer en association, quand ils ont vu
partout les importantes entreprises formees en Amdrique
par de grandes compagnies. Ils se sont done riunis, eux
aussi, en societd, mais ils oat prifire donner a cette societe
des noms polonais, et, comme costume, les membres ont
choisi I'uniforme des guerriers polonais.
Aux grandes fctes, ils font des revues avec les drapeaux
polonais en tite, car le gouvernement americain ne craint
pas tant que la Prusse une guerre avec la Pologne; ici, on
permet indistinctement A toutes les associations de former
des corteges et des revues. C'est ainsi que pour honorer
Notre-Dame-du-Rosaire, ces chevaliers polonais s'etaient
reunis comme pour une parade.
Dans mon allocution, je les filicitai, de cette maniere
d'honorer la sainte Vierge, leur rappelant qu'autrefois les
chevaliers regardaient comme un honneur insigne de porter le titre de a Serviteurs de Marie a.
En gineral, les Polonais m'ont laissi une impression tres
agreable, surtout le dimanche, quand des environs de la
ville arrivaient les fermiers, dans leurs petites voitures
attelies de beaux chevaux. 11 m'etait aussi trbs agreable de
voir avec queldivouement ils sontattachis a leurs pasteurs,
nos confreres. J'ai constate partout les memes rapports de
religion et de bien-atre dans toutes les villes ou nos confreres sont etablis.
De New-Haven A Derby, le voyage n'est pas long, il y a
un tramway electrique qui nous y transporte en quarante
minutes. Derby est mieux situde que New-Haven, car la
ville est entouree de collines boisdes. L'dglise, ricemment
construite, et dont j'ai parld plus haut, est tres bien situee
au pied d'une colline, d'o& I'on domine la valle danslaquelle s'accumule toute I'agitation de Derby.
Dans une des salles inferieures de I'Iglise, on c6lebre
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dejA le culte ; dans I'dglise supirieure, il y a une 6cole o6
renseignement sera donn6 par des sceurs de Nazareth ou

DERBY,

ATATS-UNIS;

L'EGLISE DES POLONAIS (1908).

des a Filiciennes v. La cure est aussi assez grande, avec
etage, et encore plus fragile que celle de New-Haven. Mais,
apres I'achivement de 'eglise, les paroissiens ont le dessein
de bitir aussi une nouvelle cure.
Apres une visite ADerby, je partis pour Conshohocken;
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le chemin est assez long, c'est presque la distance de Cracovie a Lwowa (Leopol). II fallut passer par New-Haven et
New-York, de 1k, aller jusqu'a Philadelphie, et & une heure
et demie de cette ville se trouve Conshohocken dans I'Etat
de Pensylvanie. La ville de Philadelphie est extrimement
itendue; il y a quarante mille Polonais et quatre grandes
et belles dglises, une cinqui6me itait en construction a ce
moment. De Philadelphie, le tramway nous porte en trois
quarts d'heure a Conshohocken. Tout le long du chemin,
on va entre deux rangees de chemindes de fabriques, o Pon
travaille surtout les mdtaux, le fer et I'acier. La maison des
Missionnaires est situde sur une belle colline, presque i
lentree de Ia ville; pair y est, par consequent, un pea meilleur. La maison est assez grande pour loger quatre a cinq
confreres; mais pour Pl'glise, on n'a encore que la salle pea
convenable qui a ete bAtie avant Parrivee de nos confreres.
Les paroissiens, apres avoir payi la dette de 7 ooo dollars
qu'ils avaient contractde pour construire cette sorte d'6glise,
ont demande i en bitir une autre qui ne les fasse pas rougir
de honte devant les itrangers. Au printemps dernier, ils se
sont reunis dans ce dessein. A pr6sent, 1'6glise est dija debout, et rancienne halle a ite changie en icole polonaise.
Dans la petite ville de Bridgeport, dont les Polonais appartiennent i la paroisse de Conshohocken, il y avait diej depuis longtemps une iglise succursale desservie par nos
confreres; et, maintenant encore, un confrere s'y rend les
dimanches et les jours de fdte pour dire la messe.
Apres avoir visit6 les trois maisons de nos confreres, je
me semis profond6ment emu et ne pouvais m'empecher de
remercier Dieu de ce que, en si peu de temps, it a oper6
rant de bien dans cette nouvelle mission. J'etais aussi heuyeux d'examiner de pres le travail fait par nos confreres :
ce pourquoi ils avaient tout.quitti. Mais parmi toutes les
oeuvres de notre Congrigation, ils ont eu a cceur surtout
l'oeuvre des missions.
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J'ai dija vu comment ils s'y prennent pour donner une
mission: ce ne leur est pas facile, car la plupar des Polonais
travaillent dans les fabriques et ne peuvent, par consequent,
quitter le travail pendant le jour; mais, le soir, quoique
fatiguis du labeur de la journie, ils viennent encore volontiers a la mission. J'ai eu l'occasion de voir nos iconfreres
dans ces missions; c'itait a Woonsocket, dans le Connecticut, diocese de Hartford, oi M. Morys est cure. J'arrivai
dans cette ville vers midi. L'eglise y a un aspect singulier,
tout est peint en vert; mais comme je la trouvai fermde. je
me rendis a la cure, oh le bon cure, un de nos anciens
siminaristes, me requt avec les marques de la plus gendreuse
hospitaliti. Les confreres donnaient a ce moment une mission dans ceite, paroisse et j'ai vu comment ils se fatiguent
dans ces fonctions, quand, le soir, A sept heures, j'allai A
l'glise.
Elle etait toute remplie pour les exercices de la mission,
et je voyais avec satisfaction que tous les fideles dcoutaient
avec intiret le pridicateur, et cela malgr6 les fatigues du
travail de la journie.
Apr6s Pinstruction, nous nous sommes mis au confessionnal et nous y sommes restds jusqu'A onze heures; mais
M. le cure, qui trouvait que 1'heure avancait, renvoya les
pinitents qui attendaient encore, en disantque les Missionnaires ne confessaient plus ce jour-lI, mais qu'ils continueraient Ie iendemain.
Le lendemain, de bonne heure, a cinq heures du matin,
l'eglise etait d6ej remplie de nouveau. Un des Missionnaires
dit la messe, distribue la sainte communion et donne une
petite instruction; apros quoi, les ouvriers se rendent a leur
travail dans les fabriques.
La mime affluence a .lieu dans les autres missions, les
hommes aussi bien que les femmes. Le bon Dieu nous
rdeylera un jour tout le bien qui s'y fait; pour le moment
nous le savons en partie par nos confreres, qui racontent
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a Poccasion les merveilles de la grace operees par Dieu
dans ces missions.
De Woonsocket, nos confreres sont allis donner une
Mission jusque sur les limites de la Virginie occidentale,
oit il y a une grande aviditi, parmi les Polonais, d'entendre
la parole de Dieu dans leur langue nationale. J'ai itc emu
d'entendre les confreres de retour de cette mission, pour
etre presents A mon arrivie, raconter les conversions qu'ils
ont operies avec la grace de Dieu parmi ces compatriotes, et
avec quelle reconnaissance ils les avaient accueillis et
remercids pour avoir satisfait A leurs disirs.
De'j ii est question d'etablir d'autres missions comme &
Cleveland, sur le lac Erid, o6 il y a encore beaucoup de
travail pour d'autres missionnaires. La moisson est grande,
maisles ouvriers sont pen nombreux, prions donc le Maitre
qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson.
De 1'Amdrique du Nord, je devais prendre le bateau pour
le Bresii, le r9 octobre.
Mais un cyclone qui sdvissait a ce moment dans l'Amrique Centrale et Pocian Atlantique, faisait sentir sa terrible influence ici, et c'est pour cela que le Zygmunt qui
devait partir le 19, retarda son depart de quelques jours. Je
profitai de cette occasion de prolonger mon sejour en Amerique, et de visiter quelques grandes villes : jallai a Buffalo, a Boston et je visitai aussi la capitale des Etats-Unis,
Washington. A Buffalo, ville de un demi-million d'habitants, mon coeur polonais se rijouissait, quand, en traversant les rues de cette ville, j'entendais souvent parler polonais.
Dans toute la partie de la ville que je traversais, je voyais
partout des inscriptions polonaises, et j'entendais presque
exclusivement parler polonais, et mime le marchi de ce
quartier est appeli marchi polonais. C'est done une ville
polonaise! II y a aussi cinq belles eglises polonaises qui
donnent le caractere ce quartier de la ville tout polonais
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et catholique. A c6td de ces eglises, il y a encore des 6coles
polonaises comme partout ailleurs. Les Polonais reunis
ensemble sont tres nombreux et tres puissants dans la ville;
ils galent en nombre une des grandes villes polonaises,
car ils ne sont pas moins de quatre-vi ngt-dix mille. Ici, j'ai remarq ua encore une fois I'esprit pratique des Amiricains, car
ils pensent que ce n'est pas en opprimant les peuples qu'ils
deviendront sages et puissants; mais iis voient au contraire,
que c'est leur propre intert d'accorder la libert ai une nation etrangere qui s'est rassemblie sur son territoire et de
gagner ainsi de bons et miles citoyens.
Un dimanche, j'ai eu l'occasion de precher dans une des
belles eglises de Buffalo, a savoir dans P'glise Saint-Stanislas, et alors j'ai pu admirer du haut de la chaire les grandes
dimensions de cct edifice. Un autre jour, j'ai fait de Buffalo
une excursion a Niagara, et la aussi, j'ai rencontri des Polonais, et, a c6te des cataractes, s'61&ve une 6glise polonaise.
Puis j'ai visite la capitale de 'Amdrique.
C'est en effet dans la capitale que les grands idifices, et
surtout Pimmense c Capitole ,, font apprecier la richesse
et excitent i'admiration pour ce peuple intelligent et pratique.
11 est seulement dommage que cet esprit pratique et la
recherche des richesses leur enlve tout essor ideal, et brise
l'Plan artistique; car les Americains n'ont d'antre article de
foi et d'autre ideal artistique que le • Dollar i!
Je n'ai pas besoin de rappeler qu'en allant voir les confreres, j'ai rendu aussi visite aux iveques dans les dioceses
desquels ils travaillent. J'ai eu la plus consolante impression pendant ma visite chez Mgr l'archeveque de Philadelphie. Sa Grandeur me requt avec la plus grande cordialit6,
et quand je pris conge de lui, il attira mon attention sur sa
croix pectorale, en disant que cette croix 6tait un cadeau
des Polonais. II l'avait mise pour la circonstance, voulant
montrer par lit son affection pour nos compatriotes. D'ail-
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leurs Sa Grandeur ajouta qu'il aimait beaucoup ses Polonais, qui savent bien prier et qui savent donner, mais A c6ti
de cela ils savent aussi lutter.
Cette derniere remarque faisait allusion aux dissensions
frdquentes qui ont eu lieu parmi les Polonaisen Amerique,
et mime quelquefois avec les autoritis ecclisiastiques.
Malheureusement, des rapports de ce genre ne contribuent
pas toujours A l'honneur national.
Aussi nos confreres ont souvent beaucoup de difficuhis;
ils rencontrent beaucoup d'obstacles sur leur chemin, surtout quand ils veulent s'driger en paroisse indipendante,
plut6t que d'appartenir A une autre paroisse dejA existante.
II n'est done pas etonnant qu'ils ont tant de peine a etablir
leurs oeuvres, et ce n'est qu'au prix defforts soutenus qu'ils
arrivent A leur but. II y a eu quelquefois des. dceptions
quand on a use de moyens qui n'etaient pas entierement
legaux; mais, dans l'arcbidioc6se de Philadelphie, des relations itroites unissent le peuple fidele a son pasteur 'archevique, et il existe une parfaite harmonie entre eux.
De retour de ces excursions a New-Haven, j'appris que
le Zygmunt, le bateau sur lequel j'avais retenu une place,
etait pr&t A partir. Je fis mes adieux i nos confreres de
New-Haven, et aprks avoir passi une derniere soiree et une
derniere nuit chez M. Misicki A Brooklyn, le 3o octobre,
accompagn6 des sup.rieurs des maisons et de mon gracieux h6tc, A troii hcures, je pris de nouveau place sur le
bateau qui devait me porter au loin sur l'Ocean, dans un
monde tout Afait diffdrent de 1'Amdrique du Nord, dans le
Brdsil.
(A suivre.)
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TURQUIE D'EUROPE
MISSION DE MACEDOINE
Lettre de M. E. CAzoT, supdrieur de la mission des Lagaristes en Macidoine, a Mgr CHARwETANT, directeur g&-

ndral des (Euvres d'Orient.
Nos associes liront avec intinrt le rapport du vendre superieur de
cette dure mission de Macidoine. LA encore, c'est sur la formation
d'un bon clergd bulgare dans le seminaire de Zeitenlik que repose
tout I'avenir religieux de ce pays. Nous recommandons cette ceuvre
tres importante a la charite de nos lecteurs. - CEuvre des ecoles
d'Orient, avril

igo8.

Monseigneur,

Zeitenlik, le8 mars igo8.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le compte rendu
de la prdsente annee. Je vais le completer en vous donnant
quelques details sur notre s6minaire, notre mission et nos
Oeuvres.
Je serais heureux de vous annoncer de nombreuses conversions; mais, hilas! c'est chose qui se rencontre rarement
en ces contries, surtout en Macedoine : nous sommes la
goutte d'eau qui creuse le rocher, et ce n'est que pas a pas
que se fait le retour a la foi de ce pauvre pays. Aussi nos
progres sont loin de repondre a nos desirs. Cependant,
d'apres la derniere statistique, il y avait dans notre mission
pour les Bulgares-Unis de la Macidoine 26 villages catholiques en tout ou en partie, 5 948 individus catholiques,
21 dglises ou chapelles, 35 pretres ou popes, 17 icoles de
garcons avec 2 professeurs et 566 ilves, 1o icoles de filles
avec 5x6 elives. C'est vous dire que nous ne perdons pas
entierement notre temps, et ces chiffres sont dedj un resultat consolant pour l'Orient, qui est le pays par excellence oi
les missionnaires euntes ibant et flebant, mittentes semina
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sua, mais rarement venient cum exultatione portantes ma-

nipulos suos.
Notre siminaire de Zeitenlik est notre oeuvre essentielk
dans ce pays de schisme et d'ignorance, o6u 'on ne rencontre
que des popes ignorants et marihs, pour qui le sacerdoce
n'est qu'un mitier vulgaire. Nous y avons en ce moment
cinquante-six eleves presents, dont sept apprentis pour divers metiers, quarante-cinq eleves dans les cours secondaires, deux elves en philosophie, et deux en theologie;
nous esperons que l'un de ces derniers sera ordonni pretre
A la fin de Pannie. De plus, cinq elaves nous ont quittes
dans le courant de l'annee pour diverses raisons.
Tous ces eleves sont entierement a notre charge pour la
nourriture et I'entretien, vetements, chaussures, linge,
livres, etc., et c'est une lourde charge que celle de nourrir
et d'entretenir cinquante-six ilives, dix missionnaires, cinq
freres coadjuteurs, trois professeurs externes, sans compter
tous les autres frais de la mission.
D'un autre c6Ct, c'est une oeuvre particulierement difficile. Nous choisissons les enfants avec tout le soin possible;
mais le peu d'estime que I'on a ici pour ces pauvres popes
ignorants et grossiers, I'absence de toute education religieuse ou autre dans la famille, la triste situation matirielle
des pretres plus instruits qui, pour vivre, n'ont guere que
leurs pauvres honoraires de messes, la tendance des parents
A ne voir dans notre seminaire qu'un moyen de faire elever
gratuitement leur proginiture, tout cela ne favorise guere
les vocations sacerdotales; et, quand il y en a, les parents
trop souvent s'y opposent, comme cela est encore arrive, A
la dernidre rentrie, pour un bon jeune homme qui avail
termini ses etudes et dont le pere est pope, cependant.
II est vrai que la plupart de ceux qui ne deviennent pas
I. Ils s'en allaient on pleurant, jetant lear semence, et revenaient
joyeux, les bras charges de gerbes (Ps.).
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pr4tres deviennent maitres d'dcole dans nos villages, et
qu'ainsi ils peuvent encore faire beaucoup de bien; j'ai
6te viritablement touche des bonnes dispositions qu'ils ont
manifestoes a la derniere retraite des instituteurs.
Habituellement, nous leur faisions faire cette'retraite aux
vacances de Noel; cette annie, nous avons prdefrd la mettre
a la rentrie des classes, afin de mieux les preparer pour
cette nouvelle ann6e scolaire et d'obtenir ainsi de meilleurs
resultats avec les ecoles.
Pour cette retraite des maitres d'ecole, comme d'ailleurs
pour les retraites que nous donnons chaque annee aux
popes, tous les frais sont a notre charge, soit pour la nourriture, soit mime pour le voyage des retraitants. Mais il n'y
a pas de depenses plus utiles ni de travaux plus consolants.
Les retraites des popes se font d'ordinaire pendant le Careme; celles de Pan dernier ont eu lieu entre les PAques
latines et les PAques orientales, que siparait un intervalle
de cinq semaines. Malheureusement, de terribles inondations sont survenues au debut de la premi6re retraite, et
plusieurs popes n'ont pu y venir.
Ces inondations, d'une part,et, d'autre part, la grande secheresse qui a suivi ont compromis les recoltes en Macedoine. Aussi cette annee tout est hors de prix et la farine que
nous payions, Pan dernier, 25 francs le sac, est en ce moment
A 45, et nous en sommes reduits a faire venir de la farine
de l'etranger. Tout a augmenti dans d'effrayantes proportions, tout excepte nos ressources; mais je ne puis que me
confier a la divine Providence qui ne nous a jamais fait
difaut.
Encore s'il n'y avait que la situation matirielle qui fat
mauvaise. Mais la situation politique est pire encore. On
fait de belles rdformes, il est vrai, sous la direction des
agents de FEurope; mais a quoi peuvent-elles servir, tant
qu'il n'y aura aucune s6curite dans le pays et tant que l'on
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ne pourra sortir de chez soi sans risquer d'tre assassind?
Or, ce sont des reprisailles et des meurtres continuels de
part erd'autre, et I'hiver n'a apport aucune trdve a la fureur
qui emporte les Bulgarescontre les Grecs et les Grecs contre
les Bulgares. En 1907, il y eut, dit-on, mille soixante-sept
Bulgares de tuds et trois cents Grecs.
Malgre cette triste situation de la Macidoine et le peu de
sicuriti qui en resulte, nous continuons a parcourir incessamment nos villages catholiques;.car ii est essentiel que
nous allions souvent dans ces villages, soit pour y assurer
la bonne marche de l'ecole, soit pour veiller a la conduite
des popes et &la bonne tenue de leurs 6glises, et ce n'est pas
de trop de passer une fois par mois aupres d'eux. Puis ce
sont les confessions a entendre, la predication au peuple, le
catichisme aux enfants, les visites aux malades, toutes
choses dont il faut nous occuper dans ce pays oi les popes
n'ont aucune instruction et sont incapables de rien enseigner a leurs ouailles.
Enfin, au printemps de l'annie dernidre, nous avons pu
commencer de vraies missions dans les villages; nous en
avons donne quatre; elles ont reussi an delA de nos esp6rancesetelles ont fait un bien immense. Aussi nous sommes
en train de les continuer, et trois missionnaires sont partis
hier pour encommencer une nouvelle dans un village perdu
dans la montagne. Puisse cette oeuvre nouvelle rdussir a
s'implanter; elle est bien ndcessaire pour apprendre au
peuple au moins les viritIs les plus elementaires de la foi;
en Macedoine, la religion se meurt d'ignorance.
Nos residences continuent a bien marcher, et elles nous
donaent beaucoup de consolations; mais les Missionnaires
y sont accablds de travail. Ce sont eux qui doivent aller en
mission, parcourirles villages chaque dimanche, puis, daas
le lieu de leurs residences, faire la classe, pracher, confesser,
enfin s'occuper des affaires des gens avec les autoritis
turques, et ce sont choses qui ne finissent jamais. Aussi,
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quoiqu'ils aient avec eux un pretrc bulgare pour compagnon, leur vie est dure a tous points de vue.
Je ne veux pas terminer sans vous remercier encore une
fois de Pallocation annuelle de i 5oo francs et du secours
extraordinaire que vous nous avez donnds 1'an dernier, et
c'est de tout coeur que nous continuerons a prier pour
vous et pour les genireux bienfaiteurs de 1'(Euvre des
ecoles d'Orient.
Je vous prie d'agreer, Monseigneur, 1'expression de mes
sentiments les plus respectueux et les plus reconnaissants.
E. CAZOT,
Superieur.

ASIE
TURQUIE D'ASIE
SMYRNE
La mort de M. Georges Deroo, directeur du college francais des Lazaristes ASmyrne, a provoqud d'unanimes regrets.
Par sa competence exceptionnelle et son autorite reconnue
de tous dans les questions pidagogiques, M. Deroo, quoique
jeune encore, s'etait fait une place a part. En mime temps,
ses qualitis d'amabilit6, de bienveillance, lui avaient gagne
toutes les sympathies. II est mort le 21 avril 90o8. II est
juste que nous fassions ici une place a part a son souvenir.
L'Impartial,journal de Smyrne, publia alors ces lignes :
c Nous avons annoncC mercredi, avec tous les d6tails
parvenus alors a notre connaissance, la mort de M.,Georges
Deroo, Prdtre de la Mission, directeur du college francais
du Sacre-Caeur et chanoine de la cathddrale. Notre excellent collaborateur, M. Paul Zipcy, qui a particulierement
connu le tres regretti defunt, nous envoie I'article suivant.
II rend un hommage public et merite, an grand &ducateur
qu'etait M. Deroo:
a II y a A peine cinq ans que M. Georges Deroo venait A
SSmyrne pour prendre la direction des dtudes au college
a francais du Sacre-Cceur.
a Jeune encore, tout plein de sante et de d4sir de faire
a du bien, et le plus de bien possible, il se mit aussit6t a
a ioeuvre. II fut aide par ses confreres, qui surent immia diatement appricier ses hautes qualites de coeur et d'esa prit, et encourage par le bon vouloir des eleves, si habiles
a" deviner l'homme qui doit les diriger. Sous ces deux imo pulsions si favorables au progr6s d'une institution sco-
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laire, le college francais du Sacrr-Cceur el son respeca table supCrieur, M. Eugepe Poulin, itaient heureux et
fiers des brillants resultats obtenus depuis Parrivee de
a M. Deroo parmi eux.
K Les essais d'application d'un programme adapte aux
a besoins du pays furent couronnes d'un succes eclatant
Squi donnait le droit au si regrette defunt d'espirer une
a longue jouissance du fruit de ses labeurs et de ses veilles.
a Son grand et noble coeur avait etd compris, ses intenStions parfaitement interpreties par tous, et le college resa plendissait d'une vie intellectuelle et disciplinaire admirable quand, par un de ces insondables desseins de Dieu,
a la mort vient enlever soudainement, sur les chemins de
a Ephese, cet homme dont les der£ Panaya-Kapouli
eti pour ses chers ielves qu'il aimait
ont
paroles
nieres
£
Stant et qui le lui rendaient si bien.
I On peut resumer tout le secret de son talent de direca

* teur en cette devise: FORTITER ET SUAVITER. 11

dtait,

en ef-

a fet, ferme dans faccomplissement du devoir dont il donSnait lui-meme lexemple entrainant, et plein d'amdnite pour
a faire aimer ce devoir, si difficile quelquefois a remplir.
i Dieu a voulu que ce pretre parfait reposat, il est vrai
a bien vite, dans la terre qu'il avait arrosee de ses sueurs
£ et au milieu de tons ceux qu'il a si grandement edifies.
c Puisse le souvenir de toutes ses vertus, de son abnegation
Set de son divouement, 8tre la supr8me et la plus salutaire
• leqon que le regrette directeur du coliege franqais laisse
* Atous ceux qui le pleurent!
• Paul ZwcY. ,
M. Eugene Poulin, supdrieur du college de Smyrne,
adresse A M. le Supdrieur gindral la lettre suivante :
a Smyrne, le 23 avril 1908.

* Le tilegraphe vous a portd dedjla desastreuse nouvelle de la mort de M. Deroo. Quel coup subit !Et quel
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chagiin chez nous, chez nos enfants, dans presque toutes
les families catholiques ! C'esy comme un deuil universci
dans la ville.
a Mardi 2 , mille pelerins partaient de Smyrne pour Panaghia [pelerinage a la sainte Vierge], sous la conduite personnelle de Mgr I'archeveque. Tout dtait a la joie, a la
confiance. M. Deroo, en particulier, respiraitavec ddlices le
bon air des champs et de la liberte.
a A l'arrivee des trains,vers sept heures, en gare d'Ephese,
M. Deroo, toujours ardent, parit en avant, avec le premier
groupe des pietons. On dit qu'au milieu de la route, il
monta sur un Ane de rencontre, mais qu'il le quitta bient6t,
trouvant le pas de sa monture trop lent a son gre. Vers
neuf heures, a sept minutes de Panaghia, ii se sentit fatigue
et s'arrita debout au bord du chemin pour se reposer un
instant. Soeurs, confreres, religieux, pelerins difilerent devant lui. Il les saluait tous d'un bon sourire et d'une parole
aimable. Vint a passer le R. P. superieur des Capucins:
a Ah ! dit M. Deroo, cela va bien maintenant ». Et il reprit
sa marche.
a Itn'avait pas fait dix pas, qu'il s'abattit comme une
masse.
a Le Pere se hata de lui donner l'absolution, pendant
qu'on se precipitait de tous c6tes a son secours. On crut
d'abord a un simple evanouissement.; quatre hommes le
prennent sur leurs bras et 1'apportent vite a la maison qui
6tait tout proche. LA, pendant quarante minutes, on lui
prodigua tous les soins les plus empresses. Vous savez le
reste. Un medecin qui se trouvait au pelerinage diclara que
la mort avait di etre instantanie : affection cardiaque.
a Pensez quelle fut Plmotion de la foule. Monseigneur
commenca la messe. Au lieu des joyeux cantiques ordinaires, ce fut des prieres pour le tant regrett6 d6funt; et un
De profundis solennel remplaia le salut ordinaire.
. Nous pumes, comme par miracle, ramener le corps avec

- 483 nous le soir meme. Mgr I'archeveque, vu les circonstances,
voulut que le service se fit i cathedrale et au compte de la
cathedrale. Le cortege fut un triomphe. Le long des rues,
les boutiques etaient fermees, les becs de gaz allumes en
signe de deuil, et sur tout le parcours dtaient des masses
de monde respectueuses, silencieuses. La cathedrale etait
debordante de clerg6, de religieux, de religieuses et de
fiddles. C'est la premiere fois que je vois pareille pompe i
Smyrne pour un simple pretre. Tout le monde a voulu, en
cette occasion, montrer en quelle estime on tenait et le
vinerd difunt, et la maison du Sacri-Cceur et la Congrdgation. C'est bien consolant pour nous tous : mais, d'autre
part, ces temoignages publics, en tant qu'adresses a M. Deroo, ne font que nous rendre sa perte plus sensible et
augmenter nos regrets. Comment ferons-nous maintenant
m E. POULIN. .
De son c6td, le journal le Courrierde Smyrne
lendemain du d6ces de M. Deroo :

6crivait le

. Une poignante emotion s'est emparee de notre sociit,
dans rapres-midi d'hier Ala nouvelle de la mort subite, de
M. le. chanoine Deroo, le distingue directeur du college
frangais du Sacri-Caeur.
a Repandue dans la journie en ville, la triste nouvelle y
provoquait une douloureuse et generale dmotion. La maison des Lazaristes fut assiegee de visiteurs consternes.
, Le corps du regrette defunt fut apporti A Smyrne Ahuit
heures du soir. il itait ce matin expose en chapelle ardente
dans le parloir du Sacre-Coeur, oa affluaient les visiteurs
empresses d'aller payer ie tribut supreme a la memoire de
celui qui fut le plus zili des missionnaires, du bon pritre
dont la vie avait dtd une suite de bienfaits et de traits idifiants, de I'ap6tre que ses iminentes vertus avaient elevd au
plus haut point de la perfection chrdeienne.
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O Nous presentons a ses confreres de la Mission les vives
condoleances du Courrierde Smyrne. *

SYRIE
ANTOURA
Lettre de M. SALIkGE, supdrieur du college d'Antoura,

a M. LouwYcK, visiteur de la province de France.
Antoura, dicembre 1907.

L'intert si marqui que vous portez a nos oeuvres m'engage sans autre priambule a vous parler des origines de
notre maison. Le passe a ses perspectives comme I'avenir,
et, en ce temps d'dpreuves, on aime Atrouver des motifs d'espirance dans ses souvenirs de famille.
Le college d'Antoura, dit notre prospectus, doit son origine a une pensee venue de Rome et de la France. Depuis
bien des annees, la Congregation de la Propagande exprimait aux Missionnairesd'Orient le desir de voirs'ouvrir,
dans leurs diverses missions, des ecoles et des colleges pour
travailler a la formation de la jeunesse de ces contrees jusque la bien ddpourvues. Elle fondait sur ces itablissements
les plus belles esperances; elle se flattait par ce moyen de voir
se relever les chritientis si abaissees de lOrient et de les
tirer de 1'espece d'engourdissement dans lequel elles se
trouvaient depuis trop longtemps.
Sous l'impulsion imprimie par Rome, les Missionnaires
ayant trouve a Constantinople, a Smyrne, et i Santorin les
esprits prepares a les seconder dans cette ceuvre importante
de 1'education de la jeunesse, avaient deja ouvert des ecoles
et ils pouvaient deja en apprecier les pricieux rdsultats.
Mais les populations de la Syrie se trouvaient par la
force des circonstances beaucoup plus arrierdes que celles
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du nord de la Turquie ; il n'avait pas etd possible d'y mettre A exdcution les utiles et salutaires conseils de la Congrigation de la Propagande avant i83o.
Et disons-le aussi, Rome alors n'4tait pas seule prioccupde des intirats chrdtiens de la Syrie. Le reprisentant de
la France a Saida et A Beyrouth travaillait avec activiti
avec le diligui du Saint-Siege A la fondation des ecoles et
des colleges dans nos villes etdans nos montagnes de Syrie,
J'en trouve la preuve dans une note conservde dans nos
archives; elle est de M. Henri Guys, consul de France i
Beyrouth : LSi nous n'avons plus les Capucins francais en
Syrie, disait-il, nous y possidons du moins des Lazaristes
nationaux, et depuis pres de vingt ans qu'ils ont repris leur
mission d'Antoura, leurs utiles travaux sont generalement
apprecis. Ils ont fond~ un college dans leur maison, et ceti
dtablissement n'a fait que prosoerer. Is n'avaient besoin
pour cela que de 'appui de l'autoritd frangaise, qti ne lui
faillit jamais. J'ai secondi pour ma part un pareil 6tablissement de tous mes moyens, parce qce je sais, par ma longue expirience, que l'instruction est le premier des besoins.
de ces pays-ci, trop longtemps oublies, ou pour mieux dire
abandonnes &eux-memes. z
u Qu'on entreprenne, dit encore M. Guys, de relever le
niveau moral de ces populations sans en preparer les voies
par une instruction convenable et longtemps ilaborie, ce
sera peine inutile. P
SJ'dtais tellement porte pourle college d'Antoura, ajoutet-il, comme pour I'ouverture de toute dcole dans d'autres
endroits, que je proposai de fonder des bourses pour les
enfants des Franqais qui sont en Syrie sans moyens de
s'instruire et, par consequent, de se rendre utiles. x
M. Salhorgne, Superieur gendral de la Congrigation de
janvier 1835, en
la Mission, dans sa lettre circulaire du 1"e
communiquant a la Compagnie la nouvelle de I'ouverture
du college d'Antoura, rappelle A tous que cette oeuvre doit
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son it :piration a la cour de Rome et au gouvernement
franqai! ; voici dans quels termes il s'exprime : t Apr6s
plusieurs sollicitations de Mgr Auvergne, visiteur apostolique, et du consul de France a Saint-Jean-d'Acre, nous venons de commencer &Antoura Petablissement d'un college
ot seront reunisdes elevesde Syrie, d'Egypte et de Chypre,
et qui devra dans la suite rendre d'immenses services a la
religion. M. Teyssre, destine a occuper la place de supirieur de cette maison, s'est embarque le 6 octobre pour cette
destination. II etait accompagne de deux confreres. z
Destinie a devenir une ceuvre iminemment frangaise,
Dieu dispose les choses de sorte que seuls les Francais
posent les fondements de cette institution. Ce futun Francais qui, en 1642, jeta les fondements de la mission d'Antoura, alors entre les mains des Jdsuites. Son nom doit Zire
conserve, ce fut le P. Lambert, originaire de Marseille.
Quand il fallut ouvrir le college d'Antoura, ce furent trois
Francais qui s'occuperent de cette nouvelle fondation : ce
fit d'abord le reprisentant du Saint-Siege, Mgr Auvergne;
ce fut en second lieu le consul de France, M. Guys; ce
fut,enfin, M.Leroy, Lazariste,du pays messin, lequel faisait
Acette epoque partie de la France.
On ne lira pas, je pense, sans intiret la note suivanteque
je trouve consignee dans nos archives; elle nous rivule en
termes precis combien cette oeuvre de I'enseignement s'imposait au zele des Pretres de la Mission. a Voyant, dit le
ridacteur de cette note, que le bien qu'on peut faire sur les
personnes agies est pen de chose, nos superieurs ont juge
que ce serait faire un grand bien au pays que d'ilever la
ieunesse et que par ce moyen on pourra mieux instruire
k peuple des principes de la religion, parce que les jeunes
gens rentrant dans la soci&ti sont destines a devenir de bons
pares de famille qui sauront Clever chrdtiennement leurs
enfants. > Le coll&ge d'Antoura s'ouvrant sons de si nobles
inspirations devait etre bini de Dieu.
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Comme toutes les oeuvres de Dieu, le college d'Antoura
cut des commencements modestes. Ce fut dans les premiers
jours de novembre 1834 qu'eut lieu l'ouverture de cet etablissement depuis longtemps attendu. M. Leroy, Lazariste,
avait di pour realiser ce dessein ajouter considerablement
aux anciennes constructions, et cela en un temps ot les
ressources de la mission de Syria etaient fort restreintes.
Aussi bien ce ne fut qu'a force d'iconomie, de privations
et de soins qu'il put rialiser son entreprise.
Si M. Leroy garda longtemps encore la direction gnnirale de la maison, dans une pensee de modestie il voulut
que le directeur en titre du coll&ge fit M. Teyssere secondi
par M. Caloz et par un ecclisiastique du pays.
Le choix de ce jeune confrere pourprisider Ala direction
du collige fut des plus heureux; c'tait.vraiment l'homme
de la Providence pour poser les solides fondements de notre
itablissement. M. Teyssere &taitun homme charmant, d'une
vertu iprouvie et possedant des connaissances tres varies.
Antoura conserve bonne mimoire du z6le avec lequel les
premiers Missionnaires surent suffire a tout ce quedemande
la direction d'un pensionnat. Peu nombreux, il est vrai,
6taient les el6ves durant ces premiers temps, mais encore
fallait-il sans cesse s'occuper d'eux; et ii n'y avait que
deux maitres pour cela, car le maitre arabe se contentait de
donner ses lecons.
Plus tard, quand la maison eut prit du diveloppement,
tel fut surveillant, tel autre professeur, celui-ci procurcur,
celui-la prefet de discipline ; mais, au debut, souvent chacun remplissait tour A tour chacune de ces fonctions dans
une mime journie, presidait aux pricres, a l'itude, aux
recreations, faisait sa classe et ne connaissait de repos que
les courtes heures accordees au sommeil : et c'est un sommeil toujours un peu inquiet que celui qu'on prend dans
un dortoir.
Sans doute, il en a dtd de l'oeuvre de M. Leroy et de
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M. Teyssere comme de toutes les ceuvres humaines ; une
partie disparait, une autre panie vient s'ajouter ; tel point
s'amiliore, tel autre an contraire qui dtait bon alors tombe
en desuetude. Mais quelles qu'aient ti les modifications
successives apportles par le temps et 1'experience, on pent
direcependant que l'idee gienrale est restee la meme, resprit
de famille. L'esprit de divouement de la part des maltres est
une des causes et non la moindre de la vitalite d'Antoura,
de sa force de resistance contre les difficultes qui se sont
rencontrees.
Fiddles a la loi donnie par saint Vincent de Paul a ses
Missionnaires, les Pretres de la Mission d'Autoura se sont
toujours appliques, et nous nous appliquons, ils me semble, Ac faire avant tout les affaires du bon Dieu et le bon
Dieu fait les n6tres. D
A. SALIuGE.

JERUSALEM
Lettre de M. BOURZEIX, Prdtrede laMission,

i M. MIUoN, secretairegdneral.
J6rusalem, 6 mai 1908.

... M. Bonnerue et moi, nous nous occupons de notre
mieux des oeuvres des Filles de la Charitd de Jerusalem et
de Bethleem. Ici, nous avons presque tousles jours queique
ministare A remplir: petit catechisme de premiere communion, grand catechisme A tout Je personnel de I'hospice,
nombreuses confessions, instruction le dimanche, conferences du mois aux soeurs.
Bethlkem n'tant qu'a une heure de voiture, nous y allons
tous les huit jours remplir a pen pres le meme ministere.
Notre petite 6cole apostolique absorbe le reste de notre
temps. Matin et soir, M. Picot et votre serviteur passent
une heureet demie A leur classe de cinqui6me et desixieme.
Le professeur d'arabe nous y remplace une fois le jour, et
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ce n'est pas trop pour une langue aussi difficile, et dans laquelle nos futurs missionnaires auront un jour A dvangiliser leurs compatriotes. Bien petit est encore le nombre de
nos eleves [ils sont neuf sur la photographie que nous
avons reque]; nous espirons de cette oeuvre naissante de
consolants resultats.
Les dispositions de ces enfants pour I'tude et leur application sont encourageantes; leur pietd n'est pas moins edifiante.
Priez pour ce petit grain de seneve confii a notre culture,
et veuillez croire, etc.
F. BOURZEIX.

PERSE
TAURIS
Lettre de Mgr F. LESNi, delegud apostolique de la
Perse, a Mgr CHARMETANT, directeur gindral des CEuvres
d'Orient.

Ourmiah, le 2 novembre 1907.

Au mois de mai dernier, je suis alli visiter notre nouvelle risidencedeTauris, etablie il y a dja six ans. Rentri
nouvellement a Ourmiah, je d6sire vous entretenir des
oeuvres existantes de cette station de Tauris, du d6veloppement de ces oeuvres, de la creation de nouvelles, des esplrances qu'elles donnent et des besoins presents.
Le 17 du mois dernier, il y a eu, en effet, six ans, que je
faisais rouverture de cette mission et y laissais deux Missionnaires pour commencer, les oeuvres itaient tout indiqudes: le soin des catholiques existants et 1'apostolat parmi
les dissidents, puis l'ouverture d'une 6cole-coll6ge avec un
petit seminaire armenien, cette mission etant principalement pour les Armdniens. Comptant surtout sur la Providence pour les ressources, nos ze1~s Missionnaires se mirent
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imm6diatement a l'ceuvre, ouvrirent une icole ou I'armdnien, le persan et le russe etaient enseignis; les ileves
affluerent, les locaux devinrent trop etroits, les professeurs
durent atre multiplies, ce qui pesa lourdement sur le budget
de la maison, vu la modiciti de son allocation. Malgrdcela,
on alla de ravant, et, an mois d'octobre suivant, on ouvrait un petit seminaire armenien avec six enfants pour
commencer, dont trois sont dejA partis pour Rome terminer leurs etudes au college armeno-leonin, et revenir ensuite pretres pour le rite armenien, et aider ainsi les missionnaires dans !eur apostolatchez les Arminiens dissidents.
Etant de la meme nation, ils pourront rendre de grands
services.
Toutes ces oeuvres sont toujours a4lees prospirant et ne
demandant qu'a sedivelopper, si les locaux le permettaient
et si les ressources ne faisaient defaut. Malheureusement,
la premiere maison acquise et dispos6e tant bien que mal
pour commencer, outre qu'ele menace ruine, est devenue
trop etroite; il faudrait pouvoir lui adjoindre la cour attenante, qui est a vendre et serait facile a adapter aux besoins
prisents. Bien qu'on la laisse a un prix raisonnable, nous
n'osons conclure l'achat, car I'argent nous fLit absolument
d6faut; elle est cependant necessaire, tant pour menre les
ceuvres actuelles un pen plus au large, que pour ouvrir un
internat ou pensionnat rdclame depuis longtemps, et qui
serait un moyen de crier des ressources pour l'dtablissement, sans de nouveaux frais, car le nombre des dilves augmenterait certainement trds vite, sans qu'il soit n6cessaire
d'augmenter celui des professeurs, puisque les professeurs
actuels suffiraient pour tous les l66ves anciens et nouveaux.
Ce dernier point est B considdrer, les traitements des professeurs laiques, qu'on a dd s'adjoindre pour enseigner ces
diverses langues, dtant tres eleves.
Pour faire cette acquisition et disposer le tout, une
somme de

oooo000 A 25ooo francs serait n6cessaire. Ot la
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trouver lorsque nous n'en avons pas le premier sou, puisque
ddji cette maison plie sons le poids de son budget trop
obdr ? Comme toujours, danstellescirconstances, ma pensde s'est portee vers 1'Europe, et j'ai rdsolu de m'adresser A
votre charit6 indpuisable, bien persuade que, comme pour
la fondation de cette meme maison de Tauris, vous nous
aviez puissamment aidis en nous trouvant une bienfaitrice
genereuse qui, depuis, est allie recevoir la rdcompense de
sa grande chariti, vous voudrez bien encore vous intdresser
i cette nouvelle oeuvre et nous susciter d'autres bienfaiteurs
et bienfaitrices qui auront a coeur de prendre cette ceuvre si
importante et si feconde en fruits de salut, sous leur protection, en nous remettant un subside extraordinaire A cette
intention.
Confiant dans votre charite et comptant sur le z~le que
vous n'avez cesse de montrer pour toutes les oeuvres de
cette interessante nation arminienne, j'ose vous offrir, a
vous et a tous nos bienfaitenrs et bienfaitrices, ['expression
bien sincere de toute ma gratitude, en vous priant d'agrier
I'hommage de mon profond respect, restant, Monseigneur
et tres reverend Directeur, votre bien reconnaissant serviteur.
F. LESN,
Deligud apostolique de la Perse.

CHINE
TCHE-LI SEPTENTRIONAL
Lettre de M. Antoine CorrA, Pritre de la Mission,
a M. G. PouGEr, Pretre de la meme Congregation, a Paris.
Tien-Ko-Tchoang, 20 novembre, 19o7.

Depuis plus d'un an que vous m'avez r6pondu, me

felicitant, non sans raison, de travailler a une si belle portion de la vigne du Seigneur, j'ai fait mon apprentissage, et
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me voila lance, seul, dans la belle oeuvre des missions. Ce
que je pourrais vous dire du bonbeur que j'eprouve serait
au-dessous de la realiti, meme si je n'avais passi sept ans a
Madagascar.
Je vous parlerai simplement .' i petit coin dont je suis
chargd. Mon village de Tien-h.-Tcboang se trouve i
18 kilometres sud
de Pao-Ting-Fou,
chef-lieu de la province. Dans cette
ville, riside le directeur du district
(division eccldsiastique). Le vicariat
de PAKING, un des
quatre de la province du Tchi-Ly
est nartaeg en cina
districts : SuenHoa-Fou, directeur, M.Vanhersecke; Tientsin, directeur,
M. Lebbe; Est-Peking, directeur, M. Bafcop, le cousin de M. Narguet; Sud-Ouest-Piking, directeur, M. Rembry; Pao-Ting-Fou,directeur, M. Fabregues, qui a trente
pritres sous sa direction, et quarante-cinq mille chretiens,
sur les cent cinq mille du vicariat. En 19oo, notre district n'en comptait que dix mille : la marche a Wte rapide,
et cette annie donne encore de belles esperances. Nous n'en
aurons pas beaucoup moins de dix mille, si Dieu nous continue son assistance.
Ma chretient6 de Tien-Ko-Tchoang, de beaucoup la
plus petite en etendue, de tout le vicariat, ce qui est hors
de proportion avec mes grandes jambes, compte dix-sept
mille chretiens, dont les six septiimes sont neophytes.
Je me meus dans un rayon de 4 kilom6tres, avec faculte
d'attaquer a rouest les villages entierement patens, ubi
Christusnon est praedicatus.Le travail a commence: ii y
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a des ecoles de catichumenes, une quinzaine d'6coles dans
les chritientis qui m'entourent, et il y a espoir d'ouvrir &
la foi, comme'on dit ici, deux et peut-8tre trois villages
paiens. Sit6t qu'on a une dizaine d'hommes voulant se
faire chr6tiens, on leur donne un maitre, qui loue une maison et les instruit jusqu'au baptime; de mdme pour les
femmes. Au catichumenat, la nourriture est a la charge de
la mission.
Les vieux chretiens, comme je vous l'ai dit, sont rarement excitateurs de catechumenes: i* la siparation. avec
les pa'ens date de loin; 2* ils se font une tres haute idee du
christianisme qu'ils pratiquent tres fidelement, et ils dedaignent les neophytes dont la transformation n'est pas faite,
et ne peut, du-reste, s'opdrer que lentement, aprrs le baptime et pas avant.
Mon cuisinier fait ces jours-ci des merveilles, non pas
de sauces et de ragoits, mais il est ,transforme en pecheur
d'hommes. Cedant a lempire de la graisse i a un parent, il
s'en va parler a Fun, a Fautre, parfois a des groupes de
trente .quarante personnes et colle delicatement, sans
jamais les froisser, les adorateurs du diable.
II a entrepris un village tout paien. Au bout de quelques
demarches et palabres , it revient radieux m'annoncer
que la porte sera bient6t ouverte! La semaine su'-ante,
d6confiture; des paiens influents ont dissuad6 ceux qui
avaient deja promis de se faire chretiens. II ne faut cependant pas abandonner la partie. Il repart et s'adresse a ces
paiens influents. Comme il est fort habile en paroles, ii
finit par leur faire avouer ceci : La religion chr6tienne
est.plus parfaite que la n6tre!i II ajoute-alors: a Bien str,
vous connaissezun tel?- Oui, rpondent sesinterlocuteurs,
c'est un des notres, adorateur du diable. v Alors, ii. leur
rdplique : a Eh.bien! il est maintenant chritien et propage
la foi dans son village. )
Ce matin, j'ai fait appeler ce-neophyte, baptise auprin-
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temps dernier; il vient de se diriger vers ses anciens coreligionnaires, et sans thiologie ni philosophie, ce bon vieux
leur trouvera des arguments et des motifs, si bien prdsentes,
si bien enveloppes, qu'ils n'ont humainement pas moyen de
se recuser.
Car ce qui frappe dans la propagation de la foi, c'est
'infirmitd des moyens employds, leur disproportion avec
les risultats obtenus. L'entretien des catichumenes pendant leur preparation an baptime n'est qu'une petite occasion, car certains paienspauvres,disent : Quand vous me
donneriez des chambres d'or ou d'argent, je ne me ferais pas
chretien! a Alors, comment cela se fait-il ? I1 n'y a qu'une
rdponse Ala question: C'est la grace.
Avant hier, on me dit: aTel village compte cent chretiens
sur cinq a six cents habitants; les chefs paiens ont quelques
velleitis d'embrasser la foi. Si Ie Pere leur donne la face,
ils viendront A la residence, et on causera de l'affaire. * Fort
bien, j'envoie mon parleur avec ma carte; il les trouve
r6unis, il se presente en joignant les mains et tenant ma
carte A la hauteur des yeux: a Messieurs les chefs du village, veuillez accepter une tasse de the... Ils arrivent hier
au nombre de neuf: on est encore en pourparlers, on
chauffe Pun, on presse I'autre, pour faire le coup de filet
aussi fructueux que possible..., et it la grace de Dieu!
Mea culpa! Nous sommes au to janvier. Pas d'excuses
valables, si ce n'est que vous abriterez ma paresse derriere
le grand motif dela grace de Dieu! Oh ! que je me rappelle
avec joie et bonheur ce que vous nous disiez en classe d'histoire de la beaut! de l'Eglise et de la grandeur du christianisme. Chaque fois que j'administre les sacrements, cette
pensee me revient, surtout lorsque je vois, avec des jeunes
gens, des vieillards de quatre-vingts ans, agenouills au pied
du Christ, et dont, jusque-la, tous les hommages avaient etd
aux idoles et aux ancetres.
Le mouvement se dessine cette annde plus fort que jamais,
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et silrement le vicariat comptera au. moins vingt-cinq mille
aduhes de plus que I'annee derniere : Gloire A Dieu et paix
a la terre de Chine! Cette paix est notre vie, car avec elle
nous avons liberti entiere et trouvons dans les mandarins,
officiers, etc., beaucoup de bienveillance; il faut vraiment
le vouloir pour avoir des miseres. Je ne parle que d'ici, car
le Midi a peut-etre d'autres moeurs.
Veuillez prier pour nous et nos bien aimes chretiens et
paiens.
A. CorrA.

KIANG-SI
Lettre de M. DAUVERCHAIN, Pritrede la Mission,

a M. A. FIAT, Supirieurgeneral
Kiou-Kiang,

g1ftvrier 1908.

Votre circulaire du premier de I'an a intiressi toute la
Congregation a I'election et au sacre de Mgr Ciceri comme
vicaire apostolique de cet important vicariat du Kiang-Si
meridional, ou Mgr Rouger a souffert jadis, et ot le bon,
le a debonnaire M. Canduglia a iti massacri le 25 septembre dernier. 1I est done naturel de vous envoyer quelques
mots sur le sacre magnifique qui vient de trancher cette
question restie si lohgtemps en suspens.
Rome ayant parli, notre cher confrere M. Ciceri avait dt
s'incliner. Le sacre fur tixi au dimanche de la Septuagesime,
16 fivrier. Pour la commodite des ivdques et la solennit6
de la ceremonie, d'un commun accord on avait choisi
Kiou-Kiang, oi Mg( Ciceri avait ete procureur de 1886 a
1891,et Mgr Ferrant avait eu l'amabilite d'offrir sa belle
cathidrale.
Mgr Coqset, Iveque consicrateur a titre d'ancien vicaire
apostolique du Kiang-Si meridional, Mgr Jarlin, de Pikin,
M. Guilloux, qui revenait de faire la visite a Tchen-Tin-Fou,
et M. Ducoulombier, procureur de Pekin, arrivaient rapide-
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meat (en deux jours) par le chemin de fer franco-belge de
Han-Keou, tandis que Mgr Vic - Senior Consecrationeet
a c: titre premier veque assistant, - M. Liou, ancien eleve
de Mgr Ciceri, M. Piers, provicaire du Kiang-Si meridional
et votre serviteur du Kian-Si oriental, venions lentement
(dix et treize jours), arrteis par une tempete sur le lac
immense (lac Poyang) qui nous separe de Kiou-Kiang.
Grace a Dieu, le samedi soir tout le monde etait arrivd
et nous admirions les preparatifs faits a la cathddrale. Dimanche, a huit heures, la ceremonie commence: vingtsix confreres rdunis y concourent. Quel recueillement,
quelle r6gularitd dans les ceremonies dirigies par M. Monteil ! Aussi,avec quelleconsolation, 'oeuvre du Saint-Esprit
etant achevee, on s'inclina sous la premiere ben6diction du
nouveau pontife, et avec quel coeur tous s'unirent a ses
souhai's : Ad multos annos. Daigne le bon Dieu accorder
ces nombreuses annees de vie et de divouement aux cinq
prelats presents, .si dignes enfants de saint Vincent !
Sous une formeautrement humble, cette mission de KiouKiang avait vu jadis une consecration ipiscopale. C'tait
en 1870. Mgr Guierry,wvint de Ning-Po sacrer Mgr Bray:
nul autre eveque present. Pour tout clergd, M. A. Portes,
procureur et un bon pere fransciscain de la province voisine qui supplierent aux evdques manquants.
Que les temps sont done changeis Comme le disait
Mgr Bray avec sa vieille experience: a En Chine, a un an
de distance, on ne voit pas de changement. A dix ans, on
est tout tout 6tonne de la transformation. Or, il y avait
dimanctie trente-huit ans que Mgr Bray avait chantC ce
solennel ad multos annos. Dieu rdalisa son souhait pour
Mgr Guierry jusqu'en 1883, pres de vingt ans d'episcopat;
et pour Mgr Bray lui-nmme, jusqu'en 1905, trente-cinq ans
d'episcopat.
Nosseigneurs presents au sacre de dimanche ont requ
pareilte benediction : Mgr Vic a vingt-deux ans de sacre,
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Mgr Coqset, vingt et un; Mgr Ferrant, dix ; Mgr Jarlin,
neuf, et tous semblent promettre long devouement A leurs
missions.
Pardon de cette digression.
Dans l'apres-midi, la bndadiction solennelle du saint
Sacrement fut donnde par le nouveau pontife, mais le lendemain lui r6servait le plus bel exercice de ses sublimes fonctions.
Aussi, pour nous, quelle belle fite du bienheureux
FranCois Clet! Office pontifical, prdicdd de quatre-vingtquinze confirmations, et elles auraient etd encore plus nombreuses si la tempdte des derniers jours n'avait rendu tres
difficile le voyage des chritiens et des chritiennes de
M. Fatiguet, 'ap6tre de cette region separde de KiouKiang par le grand fleuve. Ce fu: une belle fete pour toute
la chritienti, mais surtout pour les enfants de saint Vincent, vingt-quatre confreres riunis, ainsi que deux pretres
seculiers, puis les Filles de la Charite des deux maisons de
Kiou-Kiang, voire mime deux de Shang-Hai et deux de
Ki-Ngan.
En pr6sence de pareil spectacle, mon coeur surabondait
de joie, et je ne puis terminer cette lettre sans faire la comparaison si consolante pour nous avec les temps anciens
que nous avons connus. La province compte maintenant
environ cent soixante confreres europeens: presque tous ont
etd envoyes depuis cette epoque. En particulier, la province
chinoise du Kiang-Si ne comptait en 1878 que huit confreres europeens sous Mgr Bray : M. Portes, procureur &
Kiou-Kiang, qui assista en 1870 au sacre de Monseigneur;
M. Anot, provicaire; M. Rouger, directeur du sdminaire;
MM. Sassi, Couisieres, Lefebvre, Moloney et Vic, charges
de missions.
Aujourd'hui, cette vaste province forme trois vicariats et
possede, outre trois vicaires apostoliques, cinquante-trois
confreres, dix-neuf pretres secvliers et un frere coadjuteur
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(catalogue de 1907). Quel progres dans le personnel, de 1878
i 1908!
Francois DAUVERCHAIN.
P. S. -

20 fevrier. Aujourd'hui, journee de printemps.

Mgr Ferrant en a profiti pour inviter NN. SS. Vic et
Ciceri a retarder leur ddpart afin d'accomplir un pelerinage
a la tombe de nos chers martyrs de Nan-Chang, MM. Lacruche et Salavert, et des cinq frercs maristes. C'est sur une
montagne, vraie montagne des martyrs maintenant, i une
heure de marche d'ici. Modeste et belie chapelle. Qu'il est
touchant d'y prier. L aussi reposent NN. SS. Laribe, Baldus, Bray et MM. Sassi, Portes, Guiraud et autres confreres, ainsi que trois Soeurs de chariti, in spem resurrec-

tionis.
KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M. L. CLERC-RENAUD, Pritrede la Mission,
a M. FIAT, Superieur gdneral.
King-Td-Tcheng, 21 fivrier 1908.

Quelques nouvelles de la mission de King-Te-Tcheng,
vous seront sans doute agreables. Les conversions dans mon
district sont plut6t rares. Helas! A aucun point de vue, je
ne puis soutenir la comparaison avec mes confreres; quinze
A vingt baptemes d'adultes par an, c'est pour moi une riche
moisson, I1 est vrai, le champ que je cultive est une terre
bien ingrate. Vous savez l'importance, I'4tendue et la population de King-Te-Tcheng, qui ne le cede en rien, sous ce
triple aspect, i la ville de Lyon, en France. Or, je suis le
seul missionnaire de cette grande cit ; ni confrere, ni pretre
indigene pour me venir en aide. Heureusement, il se trouve
que la mission catholique est bien acclimatie au milieu de
ceite population si turbulente, et que chretiens et missionnaires, respectes par le peuple, sont en rapports plus que
courtois avec les autorilis.

-- 499 C'est, du reste, ce prestige de la mission qui me permet
de travailler avec fruits at milieu d'un peuple perdu de
moeurs. I1 plait a Notre-Seigneur de m'envoyer parfois
quelques families, qui, au milieu de ces paiens, ont garde
la loi naturelle. Ces recrues sont peut-8tre meilleures
qu'ailleurs, habitudes qu'elles sont a vivre dans un milieu
oi rien no les etonne.
Pour entretenir dans mes chritiens une foi agissante, j'ai
fait converger mes efforts vers un but unique: crder la paroisse, avec ses organes essentiels, icoles, confrdries, reunions piriodiques, patronage meme; ce dernier en 'voie de
formation. Le bon Dieu semible tenir compte de ma bonne
volonte, car j'ai une chretient unie, compacte, et par-dessus tout, fervente. Le dimanche, tous se font un plaisir de
venir A la messe, et jamais je ne les laisse partir sans leur
distribuer le pain de la parole divine; kl soir, j'ai encore la
consolation de les voir en assez grand nombre, a la bdnediction du saint Sacrement.
J'ai environ quatre cents baptises; mais j'ai action directe
sur un millier d'ames.
11 me manquait, jusqu'A present, une eglise, pour donner
au culte tout son developpement. Mes voeux sont combl4s;
j'esplre, a PAques, i'inaugurer. Elle a oo pieds de long
sur 4o de large. Daigne saint Antoine de Padoue, Aqui elle
est dddiie, m'accorder de la voir bient6t remplie de fideles.
Elle pent contenir de huit cents a mille personnes.
II y a progres sensible dans le d6veloppement des ecoles,
que je regarde comme l',euvre par excellence; il importe,
en effet, de bien former les enfants, qui, a King-Te-Tcheng,
sont aussiddlurds que les petits Parisiens, et apprennent la
doctrine avec beaucoup de facilitd. C'est pour les entretenir
dans les bonnes dispositions qu'ils ont en sortant des
ecoles, que j'ai fonde un patronage. Son organisation est
loin d'etre complete; le point difficile est de trouver des
jeux qui intiressent lesChinois sans qu'ils s'y passionnent
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Chaque annie, aux approches de la fete de PAques, je
donne la mission; elle dure deux semaines; tous les jours,
excepti le samedi, il y a predication avant la messe; la
journee est ensuite consacrde, soit Aentendre les confessions,
soit a preparer les baptemes des catichumenes les plus
instruits et les mieux disposes, soit a reviser le status animarum. Le jour de cl6ture, il y a b6nediction solennelle
des petits enfants: c'est la c6ermonie la plus touchante de
la mission. Is sont si nombreux, ces petits bambins, et si
intiressants! L'an passe, j'en comptais pros de soixante;
cette annie, j'en aurai plus de quatre-vingis. Dans trois ans,
si rien ne vient troubler la marche de la chr&,enti, le
chiffre des baptises aura double, et peut-6tre serai-je oblige
de creer une nouvelle paroisse A I'autre extremid de la
ville.
L. CLERC-RE~AuD.

AFRIQUE
MADAGASCAR-SUD
Lettre de Mgr CRovzsr,

vicaire apostolique,

a la swur N..., a Paris.
Farafangana (Madagascar), 4 septembre 1907.

Voulez-vous que nous donnions un titre A la lettre que
je vous 6cris? Nous Pappellerons: a Rdcit abrigi des piergrinations d'un vicaire apostolique! a Mais non! c'est trop
long et incomplet.
Depuis toujours vous tes au courant de notre situation;
vous savez a combien de formalitis administratives nous
avons dt~ soumis, et combien nous avons dti formuler de
demandes en autorisation; demandes en partie rendues
inutiles par I'apparitions de nouveaux decrets, annulant les
d6crets pr6ecdents, car nul ne I'ignore, Madagascar est une
erre favorable A l'6closion de rdsolutions, arrties, dicisions, dicrets j, generation aussi diverse qu'instantanie!
Notre derni6re preoccupation portait principalement sur la
question d'enseignement.
Serons-nous on non reconnus capables de nous occuper
de la formation de nos chers petits Malgaches du Sud, nous
qui avons 6dt les initiateurs de l'ceuvre scolaire dans cette
partie ddlaiss6e de la Grande lie. En braves gens que nous
sommes, nous avions nous-mimes opti pour l'affirmative,
et malgr6 tout, la confiance dominait, mitigie d'une ldgere.
apprdhension. Nous avions dija obtenu une promesse verbale; ce n'6tait pas lI le PCrou; mais enfin ce n'etait pas
rien non plus.
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Depuis quatre ans, je n'avais pu me rendre Tulear. J'en
souffrais; ma resolution de m'y transporter, arrteie, je pensais aux apprets pour ce long voyage. Seule, la voie de terre
m'dtait possible; vingt jours dans la brousse n'6taient point
pour me diplaire.
J'expddiais en grande hate MM. Praneufet Canitrot dans
la vallie d'Ambolo; ces messieurs avaient pour mission, de
chercher, trouver et prendre un emplacement suffisant et
central o-i s'elkvera la residence des confreres qui continueront Poeuvre commencie par MM. Danjou, Cotta et Coindard, oeuvre completement aniantie par la rdvolte de
19o4-1905. Le retour de mes confreres coinciderait avec
mon depart, et j'aurais le temps de voir M. Castan, que le
prochain vapeur emporterait en France pour raison de
santd.
Tout cela me paraissait bien rdgld.
Done nous serrions la main a nos deux partants, leur
caravane s'ebranlait, ddja, Icraque, pan! voil&un pli officiel qui m'arrive; j'ouvre, je lis, et sur mon visage parait un
pli qui n'dtait pas officiel du tout, mais significatif.
Une lettre, seche comme une lame de canif, m'apprenait
que, n'ayant pas le certificat de capacitd, j'dtais inapte a
diriger nos dcoles, et que, hic et nunc, je devais renvoyer
tous nos enfanss.
Nos Soeurs, bien entendu, se trouvaient dans le meme
cas.
MM. Praneuf et Canitrot se sont mis en route, et j'ai
tAchd de maintenir les choses en leur 4tat jusqu'A leur retour. Je passe sur les details.
Apres une tournde plut6t pinible, mais ginereusement
enlevde, nos deux Missionnaires sont rentrds enchantds de
leur courses couronnies d'un plein succes. Seulement, j'dtais
retenu a Fort-Dauphin dans rattente du rdsultat de mes
dimarches; trois semaines se passirent ainsi... Enfin I remarquez r6trange coincidence, un jour on me communique
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la nouvelle que nous obtenons un sursis, et que M. Canitrot, dipl6mi sur toutes les coutures, sera reconnu apte A
diriger 1'enseignement, et aussit6t apres, une dipdche m'annonce la mort de notre regretti M. Mieville, Missionnaire
a Vangaindrano, Apeine vieux de six mois dans la colonie.
Et mon depart pour Tulear! Voici, nous y revenons. II
fallait renoncer a la voie de terre.Je serais arrivi huit jours
apres I'embarquement de M. Castan, et Je tenais a le voir,
ce cher homme, qui vit avec moi depuis 189o , et qui se
rendait A Paris.
Done, ayons recours.aux grands moyens, et si vous.
voulez bien me comprendre, prenez une carte de Madagascar; appuyez un doigt de la main droite sur Fort-Dauphin; un de la main gauche sur Tulear, et de I'autre, s'il
vous en reste, suivez mon itindraire. Le 26 mai, je prends
place sur le Pernambuco, je m'arrete en face de Farafangana, puis de Mananjary, ensuite de Vatomandry, encore
d'Andvorante, et je dibarque a Tamatave; arret de trentesix heures. Nouvel embarquemenr sur lOxus; station de
dix jours a Diego-Suarez. Re-nouvel .. barquement sur le
Persepolis,qui me montre tour a tour Analalavo, Nossi-Bd,
Majunga, Maintinaro, Morondava, Ambohibd, et qui, a la
fin finale, me depose a Tulear, le 25 juin; j'avais r6ussi,
dans rintervalle, a passer six heures avec M. Castan en
cours de route.
Parlons un pen de la riception qui m'est faite; cela en
vaut la peine!...
II n'y a en ce moment i Tulear et sur la c6te ouest que
deux Missionnaires, MM. Brunel et Henriot, et un frere
vetiran de nos missions d'Abyssinie et de Madagascar, le
frere Cazeaux. Je leur avais telgraphiC de rester bien tranquilles sans se prioccuper de r6ception ou de dibarquement, que je saurais bien me debrouiller tout seul... Je me
trouvais assez grand pour cela!
Ah, oui! autant en emporte le vent
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Une magnifique baleiniere, montde par sept matelots,
vint me cueillir a bord. Une vedette me remorqua jusqu'au
warf, un filanzana me prit et me d6posa sur le rivage.
Au milieu d'une foule de trois ou quatre cents enfants,
de femmes, d'hommes, j'eus quelque pcine A trouver mes
confreres dont un large rite illuminait la physionomie.
Tandis que jelesembrassais, tout ahuri, de larges mains me
saisirent, m'installirent de nouveau sur mon vihicule a
porteurs, je fus soulevi, et cette troupe en desordre, m'entourant, nos 6leves entonnerent les cantiques: Le voici I'agneau si doux, Tendre Marie, etc.
Leurs voix dominaient le bruit des vagues. Le cortege se
met en route et me promene dans les rues de Tuliar, jusqu'A ce que, n'en pouvant plus, on me dipose devant la
porte de 'eglise. Voyez-vous le spectacle? Jouissez-vous
du coup d'oeil? J'en jcuissais, moi qui dominais le flot des
tetes cr4pues et beurrdes, les 4paules noires et nues. Je
n'oserais affirmerl qu'il n'y eut point comme intermede
quelques pas de danse esquisses et quelques chansons malgaches un pen risquies, mais baste I c'est 1 un condiment
de toutes les fetes populaires, et si je vous disais que malgri tout ou plut6t a cause de ce tout, je me semis emu, le
croiriez-vous?
L'eglise de Tulear est jolie; oui, vraiment, c'est le bijou
de la region, un monument pas trop grand, mais suffisant, en style grec, construit en briques, bien conju, bien
exdcute et artistement orni par M. Henriot, auteur des
peintures qui adoucissent le blanc cru des murailles et des
colonnes.
Je m'informe aussit6t. Nulle mesure n'a encore dte signifide a nos confreres, qui continuent leurs dcoles et sont
pleins de contiance dans la brass6e de brevets qu'ils ont
envoyes a la direction de l'enseignement, MM. Castan et
Henriot pour Tuliar, Mahafansi, Balalando; M. Brunet
pour Imanombo, dont je parlerai longuement tout Arheure.
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Seul, cependant, notre bon frere Cazeaux, appuy6 vigoureusement sur ses soixante-dix ans, est impassible. On ne lui
enl&vera pas son jardin, ni ses vignes qu'il cultive avec un
zble et une ardeur de jeune homme. Tous les matins, il
part avec une absolue r6gulariti a sept heures avec sa
vieille mule et sa charrette, et le soir, a six heures, il reparait, conduisant m6thodiquement son dquipage charge de
foin, de fruits et de legumes.
M. Henriot, lui, qui doit s'occuper des environs, a dressi
un zebre sur lequel il caracole comme un cavalier sur un
pur sang. Avec une vieille caisse et de vieilles roues, il a
fabriqud une voiture qu'il fait trainer par son boeuf quand
il a des invitis. M. Brunel use surtout de la pirogue et de
ses jambes, le malheureux, lorsque deux fois par mois il
doit franchir les 5o kilometres qui separent Tuliar d'Imanombo.
Me voila done arrive, heureux d'avoir termind toutes ces
promenades sur mer, heureux surtout du contentement
qu'dprouvent nos Missionnaires Ala pensde que ces oeuvres,
auxquelles ils se ddvouent depuis tant d'annies, sont
assurees contre les orages du ciel administratif. Cela ne
dure pas longtemps; nous etions A peine aux premiers
jours du plaisir de nous revoir, que deux immenses enveloppes couvertes de toutes sores de timbres et cachets a
lencre violette, sont fidalement ddposies entre nos mains.
Une d'elles, a l'adresse de M. Henriot. Elle renfermait
un refus d'autorisation de faire la classe: il n'avait pas le
£ brevet de capaciti pour 1'enseignement..
l'adresse de M. Castan, contenait une
La deuxieme,
pi6ce officielle constatant sa nomination de membre correspondant de 1'Acadimie malgache, des lettres qui louaient
hautement ses brochures en langue vesu et ses dialogues
francais-malgaches; mais it n'etait pas autoris6 a enseigner
i an monde de petits sauvages dont la plupart n'ont jamais
vu meme la forme extirieure d'un livre.
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... Je n'avais pas encore visitd le poste d'Imanombo, situe,
jeIai diej dit, h 5o kilometres environ de TulCar. Mon
plus grand disir itait de m'y rendre. J'envoyais d'abord
M. Henriot en explorateur, nous primes ensuite jour avec
M. Brunel et times nos apprdts. Cela vous parait bizarre,
n'est-ce pas, de preparer une excursion a 5o kilometres.
Vous 4tes habitue i ceci: on monte en chemin de fer, un
coup de sifflet, quelques ph! ph I ph I de la locomotive et
une voix qui sort d'un nez, crepite: * Tout le monde descend! arret! buffet! * Oui, sans doute, je ne me pose pas
en contradicteur, mais enfin ici, ce n'est pas tout a fait
cela!
Deux voies s'ouvraient devant nous : la voie liquide, la
mer; la voie terrestre, plus ferme et plus sure; je choisis
cette derniere. Dix-sept porteurs etaient indispensables.
Dix-sept... ce n'est rien dans un pays oii les hommes sont
toute la journde A Ia recherche de quelques sons a gagner
sans trop de fatigue. On se met en campagne, et le soir a six
beures, veille du jour fixe, dix-sept robustes jeunes gens se
presentent, vous le voyez, ce n'est pas difficile. On s'assied,
on cause, on discute les conditions; j'apprends des choses
effrayantes : La route n'est pas sure; on vole, on pille, on
blesse, on tue. a Mais ce n'est pas possible, m'6criai-je ! Mais si! Mais si I ripetait avec calme M. Brunel, telle est
bien la situation. - Allons donc! et la pacification! que
faites-vous de la pacification ?- Mais la pacification.., sans
doute; mais, et &Paris, est-ce qu'on ne vole pas ? i Cet argument me d6sarma.
Conclusion : je consentis a verser A mes hommes deux
fois plus que le tarif ne 'indiquait et nous nous quiuames
bons amis. Le lendemain, en effet, M. Brunel et moi etions
prets & cinq heures du matin... Les hoinmes ne parurent
point, pas un ne se presenta et... nouvelle resolution, nouveaux projets...
Un n.gociant de Tulear mit Ama disposition une pirogue,

-

507 -

trois matelots et toute sa bonne volonte. II me servait
royalement, je le remerciai avec effusion. Avec un retard
de vingt-quatre heures, nous pumes enfin nous embarquer,
nous larguimes les voiles et en route! Je vous avouerai
simplement que je ne savourais pas les charmes de ce pirogage force. Sans doute, les bons anges conduisaient notre
nacelle, mais je la trouvais petite alors que je voyais la mer
immense. Ne nous plaignons pas, la Providence nous
choyait. La brise, fraiche comme un sourire, nous poussait,
et pour se retirer les eaux attendirent que nous eussions
touche terre. Nous pumes aborder avant la maree basse. A
deux heures de l'apres-midi, nos pieds foulaient le rivage.
De la voile, les matelots firent une tente appuyee sur les
rames et prosaiquement, sans nous arreter i la podsie du
rivage, nous riconfortames l'Ap6tre.
Encore une demi-heure de marche et enfin nous void i
Imanombo. Je ne puis dicrire le village, ni le site, ni la
vue, ni l'immense horizon; M. Brunel Pa diji fait dans une
lettre que vous avez lue dans les Annales, mais je parlerai
de la mission.
La maison du Missionnaire est petite, en style malgache,
solide charpente en bois de fer, murailles en roseaux consolids par un bordage de planches, de-ci de-la, toitur6e en
chaume : trois appartements. Debout sous la viranda,
j'apergois la chapelle a ma gauche, la maison d'ecole et de
catechisme a ma droite, et h la suite, cuisine, dependances
et le reste; i mes pieds, car nous sommes au sommet d'un
mamelon, se diroule le village avec ses cases innombrables
et le fourmillement continu de ses habitants, des enfants
surtout qui vont et viennent, mais qui se considdrent chez
eux quand ils sont chez nous.
II lui en a fallu du tact, de la patience, de 1inergie, de
la foi, au bon M. Brunel,]pour apprivoiser cette population;
mais il y a reussi et je comprends combien il se plait, il se
trouve priviligiE au milieu de ce monde qu'il gagne pen i
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peu A Notre-Seigneur. Je bindficie de ses succes et suis
entouri de la sympathie de tous nos 6elves. Oh! comme
les jours passent vite dans ces conditions,
Nous c6elbrons une fete chere A nos coeurs, la fete de
saint Vincent de Paul, notre bienheureux pere. Ce n'est pas
une coincidence, non ! c'est voulu. Et afin d'honorer plus
dignement notre saint fondateur, je donne en ce pays, pour
la premiere fois, le sacrement de confirmation a trente neochretiens, ec je prie le modele de tous les Missionnaires de
les offrir an divin Pasteur des Ames.
La cdremonie est simple et touchante, et nul decor extirieur n'influe sur les sentiments. Eglise modeste, enfants
demi-nus, mais visages curieux, expressifs, touchis; on devine que ces enfants comprennent que s'est operee en eux
une transformation surnaturelle, qu'ils ont requ une vie
spirituelle qu'ils ne soupqonnaient point. C'est encore peutatre confus, pas tres distinct; c'est la semence qui promet
la floraison. Et ils chantent de la voix et du cceur, et en cet
isolement d'une poignie de chritiens au milieu d'une peuplade paienne, les cantiques revetent une expression de
douceur, de charme, de pietd qui p6natre, console et raffermit. Mon Dieu, qu'ils soient les primices d'une agr6able
moisson, agrdable a vos yeux!
Le soir, grande rijouissance, banquet en plein air! Je
n'essayerai pas de vous decrire la scene naturaliste qui se
diroule. Chivres egorgies, dipouillies, dipecdes; feux allum6s, marmites en dbullition, festin de Gargantua, rondes,

rijouissances. Un signal et tout se tait!
Et le temps passe. Oh I il n'est pas lourd; it ne fait pas
sentir son poids sur les epaules. Dans notre eloignement
de tout centre civilisi, rous coulons des heures calmes et
utiles, mais nousne pouvonsoublier que nous vivonsdans
un monde o <tles meilieures choses ont un pire destin 3,
ce qui signifie, en langage ordinaire, que le moment est
venu de replier sa tente et songer an retour,
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Grace a 1'influence de M. Brunel et au concours efficace
d'un vieux chef son ami, dix-sept (( bourjano P, - toujours
dix-sept, - se presentent et veulent bien consentir, ils
appuient sur ce mot c consentir i, A nous transportera Tulear, mais ils doivent nous prevenir aussi que la route n'est
pas stre et deroulent une serie d'histoires de brigands qu'on
dirait apprises de memoire. A mon tour, j'allais essayer de
detruire ces racontars, lorsque M. Brunel m'objecte qu'A
peine deux heures s'dtaient icoulees depuis qu'un de ses
paroissiens avait eu recours .ses lumieres pour le pansement de deux blessures reques en suivant la route que nous
allions prendre. Je me renfermai aussit6t dans un silence
prudent et acceptai toutes les conditions qui me furent
imposdes.
A six heures du matin, tons nos hommes etaient presents
et je dis un affectueux a au revoir aA Imanombo. Notre
caravane offrait un aspect redoutable. Chacun de nos porteurs etait arme d'une sagaie et de trois ou quatre harpons
de peche barbeles. A c6te de mon filanzana, un domestique
ienait un fusil a ma portee et tous les yeux fouillaient la
brousse et les buissons comme pour en faire sortir lennemi.
L'ennemi oublia de paraitre; il est vrai que nous avions
abandonni le chemin trace qui passe sous bois, et que nous
longions le rivage de la mer : ce qui permettait de surveiller et de nous mettre en difense, le cas echiant. Tranquilles
comme d'honnetes voyageurs, nous prenions pied A Tulear,
la nuit tombant.
Le 25 juillet fut un jour de fete A l'eglise, et une trentaine d'enfants recurent le sacrement de confirmation.
II s'agissait de rdsoudre un problime difficile. Comment
rejoindre Farafangana ou Fort-Dauphin ? J'avais le choix!
Trois routes diffdrentes me tendaient les bras. M'embarquer
sur une godlette, doubler le cap Sainte-Marie... tras facile
en thdorie, impraticable en rialitd pour trente-six raisons.
La premiere est, qu'a cette epoque de l'annie, aucune em-
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barcation ne tente ce passage si ficond en imprevu. Traverser Pile, de I'ouest A 1'est... impossible de trouver des
porteurs sIrs. Reprendre le Persepolis, refaire le tour de
Madagascar et s'exposer i moisir dans un port quelconque
en attendant qu'un vapeur providentiel descende vers le
sud. Je me decidai pour ce dernier parti, et le lundi 19 aout,
le navire allemand Zapqibarstoppait en face de Farafangana. Deux heures apres, un inorme chaland me d6posait
sur la greve avec notre cher confrere M. Hiard, qui connaissant mes 6motions et les craintes que m'inspire la
barre, itait venu m'apporter 1'appoint de son courage et de
son amitie.
La plage itait pleine d'enfants; tous nos garcons, plusieurs centaines, accompagnaient M. Lasne. Nos filles,
aussi nombreuses, se pressaient autour des Filles de la
Charit ; a leur tete, ma soeur Vollaro.
Vous aurez beau dire, c'est touchant de penser qu'il y a
dix ans vous n'auriez pas trouve un seul de ces fnegres ayant
la moindre notion du catholicisme et du pretre, et de constater que, grace au z4le, a Pactivitd, au ddvouementde nos
confreres, sous 'habile direction de leur superieur, maintenant Notre-Seigneur Jesus-Christ est connu, honore,
aime de toume une population, car j'ai hate de I'ajouter,
Faction du missionnaire a produit dgalement d'extraordinaires resultats aupres des adultes des deux sexes.
J'en ai eu des preuves indeniables, quand j'ai reuni tons
nos chritiens autour de moi. J'ajoute que nos Sceurs, sous
la mdme impulsion, peuvent se rdjouir du mCme succes.
Les doutes, les craintes, les apprehensions, la difiance,
tout a c6de devant le zle et I'affectueux ddvouement. Non
seulement aujourd'hui on croit, non seulement on espere et
on prie, mais les oeuvres de charitd elles-mdmes corn mencent
a se former, Pdgoisme fait place a un ddlicieux sentiment de
charite qui adoucit les caractires. Ces nouveaux chritiens
s'entr'aident, se soutiennent, se visitent, ils n'hesitent pas a
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donner leur modeste obole pour ceux qui, moins fortunes,
plus misdrables, souffrent davantage.
Tous furent fideles au rendez-vous que leur avait donni
M. Lasne. Le dimanche i" septembre, I'iglise etait comble,
la messe fut chantre avec un ensemble parfait :on se croyait
dans une de nos ferventes paroisses de France. Je donnai la
confirmation A cinquante de nos fideles, jeunes ou plus
Agis. Au milieu d'eux, portd dans les bras d'un brave garqon, comme un enfant dans les bras de sa mere, un petit
infirme paralyse emouvait par sa resignation et la douce
expression de ses grands yeux.
Dans quelques jours, la meme cir6monie se diroulera,
mais dans un milieu different. Vendredi prochain, tout le
monde affluera dans une des grandes salles de la Leproserie
transformde en chapelle. On montrera aux pauvres malades,
qu'ils sont comptds eux aussi, malgr la repugnance instinctive que leur itat inspire A la nature, dans le bercail du divin Pasteur, et que Notre-Seigneur se plait a venir a eux
pour les rdconforter et les consoler.
Et vous voulez apres cela, que nous disesperions, que
nous soyons sensibles i n'importe quel decouragement?
Qu'on se dimene, qu'on s'agite, Dieu reste et triomphe I
Je me recommande a vos prires et me dis en Notre-Seigneur.
Votre respectueusement devoud,
-- Jacques CaoUZET,
C. M., Vic. apaot.

AMERIQUE
fTATS-UNIS
UNE MISSION EN FRANCAIS, A L'GLISE DES NiiGRES, A LA
NOUVELLE-ORLANS (S

908)

Lettre de M. A. VAUTIER, Pritredela Mission.
Nous avons, a la Nouvelle-Orleans, une dglise speciale
pour les negres; c'est 1'glise Sainte-Catherine, confiee a
nos confreres, en mai 1895, par Mgr Janssens, archevdque
de la Nouvelle-Orleans. Les negres sont admis dans les
autres eglises de la cite, mais ils ont des bancslsepards et ne
sont point mles avec les blancs. L'eglise Sainte-Catherine
est uniquement pour les negres.
La population negre est tres considerable ici. Apres la
guerre de Secession et Iabolition de lesclavage, les negres
affranchis furent laissis a eux-memes. Vivant dans 'ignorance, beaucoupse laisserentprendre aux avantages des ministres protestants: ils devinrent methodistes ou baptistes.
Un certain nombrerestirent catholiques, mais leur situation
morale n'est pas toujours brillante. Ils sont superstitieux,
ils aiment faire bruler des chandelles A l'eglise, mais n'en
vont pas plus souvent a la messe pour cela. II n'est pas
rare d'en rencontrer qui, maries civilement ou devant
le ministre protestant, n'ont point fait leur premiere colmunion, et pour les autres, apr6s la premiere communion, ils abandonnent vite les pratiques religieuses. Les
femmes sont parfois exposies a bien des dangers et des
seductions de la part des blancs; le divorce et l'adultere
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dishonorent quelquefois leur vie. La religion catholique
est seule capable de relker leur aiveau moral.
Bien que l'6glise Sainte-Catherine soit une mission perpetuelle, oi Pon revalide de temps eo temps des mariages,
une mission proprement dite, donnie i intervalles, pent
produire des effets plus durables. La question est de savoir en quelle langue la donner. L'anglais tend a devenir
la langue de la Nouvelle-Orleans : les negres, cependant,
ne sont pas tous faits a cette langue, beaucoup parlent encore le francais d'autrefois. Aussi une mission en franrais
devait tre bien accueillie; avAc la permission du Visiteur
et ses encouragements, cette mission fut enfin donnee du
troisieme an quatrieme dimanche de Careme 1908.
Elle a, grace i Dieu, produit d'heureux r4sultats. Sept
mariages.ont ite rehabilites, cinq personnes Agees firent leur
premiere communion, d'autres s'y priparent, un grand
nombre de confessions generales on 6td entendues, et beaucoup de retours ont console le cceur du divin Maitre.
11 ya eu plus de confessions a P'glise que de communions,
car plusieurs, i cause de rdl'ignement, ont •t communier
aux eglises paroissiales.
La journee du dernier dimanche a is tres chargpe. Toute
l'apris-midi, il fallut etue a l'glise pour donner des avis,
rehabiliter des mariages, prdparer i la premiere communion, entendre des confessions avant et apres le sermon de
cl6ture, si bien que le lendemain, a.la messe, il y avait encore bien des communions. Ces pauvres gens awraient
voulu voir la mission se ,polonger. Ob ! que Dieu est boW
pour les pauvres ! Mais qu'il y a encore A aire pour.aAlioreila race negre! Daigne Dieu suscier .de bons puvriers
pour cette meuvre!
A. VAPTER.
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MEXIQUE
TRAVAUX DE MISSIONS
(Annales, Edition espagnole, annee 1908, p. 213. Traduction.)
MISSION DE KIUCHIL

Nous venons de terminer la mission en ce village avec
consolation pour les fruits qu'elle a produits.
Hier, le peuple en masse se rendit a PdIglise pour assister
A l'acte solennel de la premiere communion, et M. Uncal,
cure de la paroisse, nous a dit qu'il n'y avait pas eu moins
de 400 communiants, enfants et autres personnes; en plus,
durant la mission, 250 personnes ont requ les sacrements :
resultat bien consolant, etant donnd le petit nombre d'habitants en ce village.
Ce matin, j'ai beni 4 mariages, le nombre de ceux qui
ont ite idgitimis est de 19, et je vais continuer avec I'aide
de Dieu a en rigler quelques autres, pour lesquels nous
avons dedj beaucoup travaille.
Le Seigneur daigne bnir nos travaux, grace aux ferventes
prieres de nos confreres.
Maurice PiTUr., C. M.
MISSION DANS

LA PAROISSE DE

MOTUL

Cette mission, commencee le 3 mars, fur cl6turee le 3i,
en la fete de Paques. MM. Coello, Pitul et Valencia se
chargerent de la predication durant les quatre semaines de
la mission, en laquelle, selpn I'expression de M. le cure de
la paroisse, ils ont rivalisi de zele et d'abnigation.
Tous les jours, A quatre heures et demie, on celebrait la
sainte messe, qui etait suivie d'un sermon en langue maya.
A neuf heures et i trois heures, on faisait des instructions

doctrinales pour prdparer les enfants des deux sexes A la
premiere communion, qui eut lieu le 19,en la fete de saint
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Joseph. 200 filles et 5o gargons s'approcherent de la sainte
table, donnant a la population un spectacle idifiantet attendrissant, qui arrachait des larmes de devotion aux timoins,
peu accoutumis A des emotions de ce genre. Le soir, on
fit avec grande solennit6 la renovation des promesses du
baptime. Tous les jours, A sept heures, on recitait le rosaire,
qci 4taitsuivi d'un sermon en espagnol. On chantait les litanies et, enfin, suivait un sermon en langue maya.
De jour en jour s'augmentait le concours des fideles,
notamment des hommes, qu:, au nonibre de plus de trois
cents, assistaient A cet exercice.
Dieu benit nos travaux, car plus de huit cents personnesde toutes les classes sociales, accomplirent le devoir
pascal.
Pour apprdcier A sa valeur ce petit nombre de communions dans une population de 7 ooo ames, ii faut savoir que,
deux ans auparavant, rdveque diocesain avait envoye a cette
ville un pretre zdld pour y donner les exercices spirituels
vers la fin du Careme : or, son auditoire n'arriva jamais i
huit personnes, ce qui lui fit abandonner son pieux projet
et revenir a sa residence.
Voici un resume des travaux accomplis par les Missionnaires durant le Careme passe :
Visite au domaine Tekik, 38o personnes firent leurs
piques;
Exercices spirituels en langue maya, dans la paroisse de
Santiago de Merida, il y eut Soo communions;
Visite au domaine Huncheila, il y eut too communions;
Visite au village Tixminac, de la paroisse de Tekax, il y
eut 16o communions;
Visite au domaine Junci, io3 communions;
Visite au domaine Vayalech, 536 communions;
Visite au domaine Ulila, i15 communions;
Visite au domaine Yaxche, 25o communions.
Vous voyez comme le bon Dieu a bini les travaux des
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Missionnaires. Depuis le i fivrier jusqu'i la fin de mars,
par leur travail, 3 370 personnes ont accompli le devoir
pascal. Maintenant, ils ivangelisent les environs de Soluta,
ayant eu trs peu de r6sultats dans la cite, par des circonstances sp6ciales que traverse cette ville, presentement.
JuliAn Cowr.o, C. M.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SUR

UN VOYAGE DE SAINT-NAZAIRE A SAN-SALVADOR
OU Q-UELQUE PORT BE L'AMARIQUE CENTRALE
VIA PANAMA
PAR UN MISSIONNAIRE
Ces notes, qui ne regardent que le c6td materiel, nous paraissent

pouroir tre utiles aux Missionaires qui ont i faire le voyage dont il
s'agit. Leur precision et icur clarte les rendent facilement utilisables.
C'est un service i rendre a celui qui s'embarque de pr6renirses preoccupations, et de le conduire comme par la main pendant la traversee qu'il fait pour la premiere fois.

x. A Saint-Nalaire.Trouver quelques personnes qui
s'occupent du transport k bord des bagages ; il suffit alors
de leur remettre le recepissk du chemin de fer, avec designation des caisses ou colis.
2. A bord. On peut avoir, outre les bagages a main,
une malle cabine, ce qui est prudent. On la loge dans le
couloir, A l'arriere du bateau. Neanmoins, on a toujours
le droit d'aller a la cale, mais seulement deux fois par
semaine.
3. A bord encore, sur les paquebots francais, on jouit de
quelques droits qu'il est bon de connaitre :
a) Consultations medicales gratuites;
b) Tisanes gratuites;
c) Gratuits encore les rafraichissements entre les repas,
tels que the, cafe, orangeade, eau glacee, bouillon;
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d) Chaque jour, on peut prendre, dans une cabine ad
hoc, une douche ou un bain froid. II suffit de donner
une legere 6trenne au gargon, a la fin du voyage;
e) 11 y a anssi un garcon perruquier, mais on le paye.
4. A bord. Repas, paquebots frangais.
a) Petit ddjeuner a sept heures, soupe a l'oignon et an
fromage (fromage k part), the, cafe au lait ou chocolat,
au choix; avec beurre et giteaux sees.
b) Grand dejeuner a dix heures et demie;
c) A deux heures, the, pruneaux et gateaux;
d) A cinq heures et demie, diner;
e) A huit heures, th6, gateaux.
5. La traversdejuzqu' Colon dure 2 jors, avec escales
a la Guadeloupe, Martinique, Saint-Thomas, la Guayra,
Puerto Cabello, Savanilla, Carthagene. L'escale a Fornde-France (Martinique) est de vingt-quatre a treme-six
heures. C'est 1 qu'on peut faire laver son linge; on n'qu'k le confier an gargon de service, qui le remet luimeme aux negresses et debat le prix.
6. Arrivdea Colon, le vingtieme jour. Si l'on arrive avant
deux heures du soir, I'on n'a pas a sejourner i Colon;
mais 1 encore, ce sont les fourches caudines, d'autant plus
qu'on ne connait ni la valeur exacte de l'argent du pays,
ni parfois la langue.
Le train pour Panama part vers les deux heures; et,
si le billet de passage comporte - ce qui est tris awvmtageux - la traversee par voie ferre de l'isthme, Colon
h Panama, 1'on n'a i s'occuper ni du dibarquaeemntni du
transprtauckhemi defer des colis de cale, ce qui est un
gros souci et une grosse dipense en moins : 'on n'a
meme pas besoin de faire le change de son argent.
7. La dr&ee du trajet de Colom & Panama est de trois
heures et demie a quatre heures. On arrive vers les six
heures &Panama. Pour n'Crre ni pressure ni voil par les
cockers, faire tl•graphier par les steurs de Colon, ou tWil-
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graphier soi-meme i la Mission qui viendra chercher le
confrere a la gare.
8. A Panama, il faut attendre, selon la chance, de un a
quinze jours, le c6tier du centre Ambrique. Deux departs
seulement par mois; sejour moins malsain qu'autrefois;
on conseille vivement de ne pas prendre de bain a Parrivee, de ne pas sortir A certaines heures, surtout si l'on
est au commencement de la saison des pluies. ce qui a
lieu si l'on arrive en octobre.
9. A Panama, prier les soeurs ou le confrere charge
de la maison, de faire le change. Si on le fait soi-meme,
on est expose A payer triple et mnme davantage.
io. Si le billet (Salvador, Guatemala, Costa-Rica) n'a
pas etC pris a Paris en m6me temps que celui de SaintNazaire A Colon, il faut payer en or amdricain, pres de
4oo francs, ce qui entraine une grosse perte. A bord, on
accepte 1'or anglais (lui aussi en perte, mais moindre que
la perte sur 'or francais). On accepte aussi I'or francais,
mais toujours avec la deduction du change; diduction
tres arbitraire.
i1. On s'embarque a la Boca, A 2 on 3 kilometres de
Panama. Pour aller A la Boca, on prend un chemin de
fer genre tramway.
Mais auparavantavoir grand soin :
i' De reconnaitre et retirer ses bagages qui y ont etd
transport6s par les soins de la Compagnie transatlantique
(si le passage de I'isthme lui a 6et payd a Paris);
2° de les faire enregistrer A nouveau ;
30 de les faire transporterau quai d'embarquement (gare)
par des commissionnaires: prix a debattre auparavant,
mais il n'y a rien a faire : c'est une necessite. Si encore
l'on n'avait que ses bagages A soi, mais, assez souvent, on
a quatre ou cinq grosses caisses dont vous ont charge des
personnes zel6es afin de les remettre A telle ou telle maison d'Amdrique. Le plus sage et le moins dispendieux se-
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rait d'ktre embarque par un confrere de la maison de
Panama; mais il faudrait qu'il y eft quelqu'un qui fdt
libre et au courant de ces details.
12. Arrive a la Boca, s'enquerir de son bateau et
prendre sa cabine. Revenir s'occuper de ses bagages, les
faire transporter sur le bateau. Et surtout nepass'dloigner,
les bateaux amdricains n'attendent pas.
13. A bord, tout est anglais (generalement), mrme les
menus. Si on ne sait pas l'anglais, on se trouve done embarrassd a table, car le service s'y fait autrement que sur
les bateaux frangais. Le menu ne comprend pas quatre,
cinq plats qu'un garqon viendra forcement vous presenter; non, le menu ambricain comprend une quinzaine de
plats, et c'est a vous de faire votre choix et d'indiquer
au garcon ce que vous desirez. II attend lI, derriere vous,
et vous apportera la portion reclamde, sur une assiette.
Si l'on ne connajt pas I'anglais, attendre que les voisins
se soient servis, et demander, par signe, du meme plat.
14. Ne pas s'attendre a pouvoir dire la sainte messe.
Les cabines sont extremement petites, et, du reste, passagers et capitaine sont protestants ou en majeure partie.
15. La traversdejusqu'au Salvador dure de sept a neuf
jours, quelquefois dix, suivant les bateaux, le chargement
ou le capitaine.
On fait escale :
A Punta Arenas (Costa-Rica);
Corinto (Nicaragua);
Amapala (Honduras);

La Uni6n

)

La Libertad
(Salvador.)
Acajutla
Les escales, en raison de la chaleur, sont ordinairement
penibles.
16. A bord, pas de rafraichissements gratuits, comme
sur les paquebots francais; tout se paye et follement : une
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bouteitll de biWre d'ua verre et demi, dans les 2 fr. 5o,
3 flranc, sans compter 1'ftrenae.
Pas de vin;
Mals nn grand repas de plus :
d) Petit d6jeuner, quand on se live; de six heures a
huit heures, thlau lait, giteaux sees et gateaux d'avoine;
b)A huit heures, grand dejeuner;
c) A midt, second grand dejeuner;
d) A cinq heures, diner.
17. A Acajuta, douaes. - Apres les formalit6s, enregistrement des bagages. Port tres couteux, on vous vole
Aplaisir. Prendre ensuite son billet jusqu'a Sonsonate, le
train ne va pas plus loin ce soir-la, et le courrier so
plus, forcement.
Le Missionnaire ou les Sceurs telegraphieront aux sceurs
de Sonsonate qui les prendront & la gare et les conduiront chez elles; on pent aussi loger i 'h6tel.
Le train pour San-Salvador ne part que le lendemain
a midi. Les confreres viennent vous attendre A mi-chemin A Sitio del Nifio.
VaMlr de a."argers
as Salvador et gdndralement dans
'Amsrique centrale (noina Panama), au Pdrou, au Chili
et au Mexique :
Le peso ou sol (Perou) 2 francs (c'est notre pice de
5 francs) ;
Le demi-peso (4 reales) I franc (c'est notre pike de
2 francs;)
Le double rdal, o,5o (c'est notre piece de i franc);
Le real, 0,25 = notre piece deo fr. 5o et iemidio r6al
0,12 i/2, notre piece de o fr. 20.
Pas d6 brote; il y a cependant une petite naonnaic en
nickel, les 1, 2, 5 centavos, mais elle n'a cours qu'aux
douanes et h la posts pour l'achat des timbres; l public
n'er fait pas usage. Le sou, si je puis mve sdrvi de ceue
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expression, est done, li-bas, le nedio, qui vaut deux sous
et demi.
Le Pose comprend zoo cectavos (non pas cevtios, i
en coimprendrait 5oo).
An Chili, le peso comprend xo reales au lieu de 8,
comme au Perou ou dans 1'Amerique centrale; ii a ananmoins la meme valeur. C'est le real qui vaut moins.
N. B - Lereso, qui,primitivemen-, valait 5 francs, ne
vast que z francs, k cause de la baisse de 1'argent.
Chez eous, en France, la piece de 5 francs argent est
garantie par 5 francs or; voilA pourquoi, m6me li-bas,
elk vaut 5 francs comme le dollar argent des Americains.
On dit alors 5 franes or, meme si c'est 5 francs argent :
5 soam or, re sous or, parce que ces 5 ou io sous bronze
soot garantis par 5 ou to sous or. Mais dans l'Amrique
centrale et dans I'Amerique du Sud, la garantie or n'existe
pas.
La war est la mesure m6trique; elle ne vaut que
go centimtres environ.
Le systeme metrique est bien officiel, mais il n'a pas
peneure dans ies masses.

GUATEMALA
LUttre de M. PaAU, Pritre de la Mission.
Guatdmala, 24 fevrier zgo&

L'inauguration du chemin de fer de l'Atlantique, qui
va de Puerto-Barrios a Guatemala, a etd celbrde le mois
dernier par de tres grandes fetes. C'est, effectivement, un
6venement des plus heureux pour la .Rpublique et us
grand progrbs du i rintelligente activit6 du pr6sident de
la Rdpublique.
A l'heure presente, grice i ce chemin de fer de 'Atlantique a Guat6mala, nous ne sommes plus qu'a une
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quinzaine de jours de la France. Le voyage se fait tres facilement du Havre a New-York, de New-York a la Nouvelle-Orleans en chemin de fer, et de la Nouvelle-Orldans
a Puerto-Barrios, port de la Republique d'oii lon arrive
en deux jours i Guat6mala. II n'est done plus question
de Panama et des fievres.
A Guatemala, est la maison centrale de la province des
Filles de la Chariti Centre-Amerique, et qui comprend
vingt-cinq maisons de sceurs dissemindes dans les cinq
republiques de Guatemala, Salvador, Nicaragua, CostaRica et Panama.
Les occupations des Missionnaires i Guatemala sont:
ti L'office de directeur des Saurs;
20 L'aum6nerie de l'hdpital; il y a deux cents hommes
et cent cinquante-sept femmes malades; le travail y ndcessite deux chapelains;
3, L'aum6nerie de l'hospice oi il y a trois cents orphelins et deux cents orphelines avec quelques vieillards
et vieilles femmes. Pour I'h6pital et l'hospice qui sont
des &tablissements de 1'Etat, les Missionnaires sont lies
avec le gouvernement afin de remplir l'office des chapelains ;
4* La maison centrale des soeurs; il y a plus d'un millier d'enfants externes dans les classes et une centaine
d'internes; il y a une societd d'Enfants de Marie avec
deux cents jeunes filles externes, un patronage d'hommes
et de jeunes gens.

PaRAu.

BARRIOS ou PUERTO-BARRIOS, ville maritime du Guatemala sur

.'Atlantique, est situde dans la bale de Santo-Tomas, qui est le
meilleur havre de toute la c6te de I'Atantique dans I'Amerique
centrale. Des centaines de vaisseaux y seraient parfaitement i
l'abri; aucun vent n'en trouble les eaux.
On a inaugure, en 1894, le port de Barrios. Grace a un m61e
de 3oo mitres de long, les grands navires peuvent y aborder.
Le chemin de fer transcontinental du Guatemala, allant du
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Pacifique i I'Atlantique, partant de San-Jose, d'un c6t4, aboutit
de 'autre i Puerto-Barrios depuis x9o8.
On nous remet, trop tard, pour qu'elles puissent prendre place
dans ce numero, d'intiressantes notes de voyage dans PAmdrique
centrale et dans I'Amerique du Sud. Nous en commencerons la publication dans le prochain numero.

COLOMBIE
TUNJA
Lettre de M. Henri COSYN, Pritre de la Mission, a
M. A. FIAT, Superieur gienral.
Tunja, 2o octobre 1907.

Me voici done A Tunja, apris un voyage de soixante-dix
jours, assez de temps pour faire le tour du monde! Ma dernitre lettre, vous disait mon heureuse traversee et mon
arrivie a Panama; celle-ci vous racontera mon long voyage
a travers la Colombie.

A Panama, j'eus la joie de voir monter a bord, en mdme
temps que moi, Mgr Rojas, ev&que de Garzon, accompagne
de son secretaire et du cure de Cali, M. Gonzales, tous
trois de retour d'une visite ad limina et d'un pelerinage en
Terre sainte. Cela me rassura sur mon voyage a Cali, car
j'avais craint de ne trouver personne pour me renseigner
un peu. Embarqu6 sur le Manavi, avec tous nos bagages,
depuis le samedi Atrois heures, nous ne partimes cependant
que le lendemain, dimanche, a trois heures egalement... ii
fallait attendre, en rade, que le vapeur eut fini son chargement. Apres deux jours de traversde, facilement supportable sans la mauvaise cuisine - epicie et toute A 1'huile de ces mechants petits c6tiers anglais, nous debarquames A
Buenaventura, le mardi io septembre, vers midi.
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A cause d'unEboulement surveau sur la ligne du chemin
de fer, nous risquions beaucoup de devoir y rester quelque
temps, ce qui eft eit trks facheux, car A Buenaventura,
comme dans tous les ports des tropiques, le climat est detestable.
Le pays itant tr6s religieux, 'administration du chemin
de fer voulut bien accorder &Mgr Rojas deux trains splciaux, un de chaque c6ti de P'boulement : lea bagages
attendraient jusqu'au ritablissement de la voic. Naturellement, j'en profitai, et j'arrivai ainsi jusqu'1 Juntas, la gare
terminus, en compagnie de ces messieurs et du sympathique
cure de Buenaventura, M. Vejarano, chez lequel nous
avions logd, et qui s'etait joint a nous jusqu'a Call. Une
heure apr6s, arrivaient lea montures qui devaient nous
prendre, et que les confreres, avertis par tiligrammes
depuis Paama, moos envoyaient avec le ndcessaire du
voyage. J'edomsai mon coume le mieux possible, aidi par
Mooseigneur lui-amc, puis, pour la premiere fois, je mootai i cheval. On m'avait reserve uae bonne bite, et, atravers
ces chemins assez dificiles, bordes d'affreux pricipices, je
fis mon apprentissage en equitation.
Plus tard, j'aurai 'occasion de me perfectionner daas cet
art, an cours de moo long voyage jusqu'A Tunja, couvrant
en mains d'un mois plus de 6oo kilom6tres de chemin Je
ne m'arrdterai pas A decrire les receptions enthousiastes de
ce pauvre people, perdu i a ooo mtres et plus d'altitude,
an milieu des Cordillercs. Mouseigneur itant.trus ddvou6
s'offrait partous A domner la confirmation, A confesser, A
soulager ceux qui venaient i lui; le soir venu, on mangeait
et on dormait asse bien, car lea geas tenaient a ceur de
donner ce qu'ils avaimn de mieux. Durant ces deux jours
de voyage, je pus me convaiacre de la foi simple etforte de
ces populations, et je garderai conjouss bonne impression
de ce premier contact avec Limecolombienne,

J'arrivai dooc A Cali, le vendredi soir, .3 septembre.
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Monseignear en repartit le lendemain mame, desireux de
rentrer au plus t6t dans son cher diocksequ'il parcourt en
"rai missionnaire, et voulant saluer aussi au passage son
nouvel archevlque; c'est notre confrere, Mgr Arboleda, A
Popayan. Je ne pus quitter Cali que deux semaines plus
tard, forci d'attendre met bagages qu'on ne me fait pas
vite parvenir, dans ce pays de communications tris malais6es; mais ce retard me valut la bonne fortune d'avoir
pour compagnon de voyage M. le visiteur lui-meme.
M. Bret, en effet, allait confirer avec I'Nvque d'Ibague, et
il etait disireux de revoir un pen la maison de Santa-Rosa
de Cabal, ricemment transformee pour recevoir le siminaire et les 6tudes, en plus de 1'ecole apostolique.
Nous partimes done de Cali, le 27 septembre jour anniversaire de la mort de saint Vincent, pour commencer cette
longue course, coup6e •A et IA de quelques heures on de
quelques jours de repos. Jusqu'i Santa-Rosa, le chemin est
bon : ii parcourt la riche vallec du Ca-tca, et offre, de plus,
aux missionnaires, quelques maisons de sceurs de charite
of r'on est heureux de mettre pied a terre et de se retrouver
en famille. Toutes ces maisoas sont prosperes en ce moment, et s'occupent des ceuvres ordinaires : ecoles, h6pitaux, orphelinats, ouvroirs - quelques-uns tres bien organises. - On parla un pen francais en route, on apprend
Pespagnol en essayant de le parler oi 1'on ne trouve pas de
compatriotes... et on marche toujours, par le soleil, par la
pluie, se protegeant du mieux qu'on peut contre Pun et
rautre. Je ne vous dirai pas tons les dtails de cette chevaachce, ni le passage du Cauca dans un tronc d'arbre, tandis
que nos chevaux traversaient i la nage, ni la nuit passee
dans une auberge, i dormir sur des bancs, en compagnie de
petits insectes pen atrayants... il faudrait un volume poor
tout dicrire, car ii y a tant de choses par ici dont on ne se
fait pas lidde en France
Le mercredi, 2 octobre, nous etionsk Santa-Rosa. Quelle
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magaif~iqe maison y ont nos confreres, et comme elle est
bien organis4e deji pour sa triple destination! Une belle
chapelle, une salle d'orttio, des chambres pour les 6tudiants, de grandes cours de recreatin, et surtout une situation merveilleuse, en. dehors du village, an un petit plateau. Le climat de Santa-Rosa me parut bien meilteur que
celui de Cali, et, rien qu'h ce point de vue, le changemeat
de maison s'imposait dejh, les etudes devant forcement etre
suspendues une partie de la journee dans les pays chauds
comme celui de Cali, tandis qu'a Santa-Rosa; comme a
Tunja, on pent facilement travailler toute la journee. La
maison de Cali, de plus, etait vieille et moins commode
que celle de Santa-Rosa, et le depart des etudiants et seminaristes laisse un pen plus (de libertd a M. le visiteur,
oblige de s'absenter parfois des mois entiers!
Je partisdone de Santa-Rosa enchanti d'avoir vu la maison centrale de notre province. Le chemin qui restait i
faire n'etait pas le plus facile: il fallait franchir la Cordillre Centrale par plus de 3 5oo metres d'altitude, avec une
suite de vingt i vingt-cinq montagnes A monter et a descendre, puis apres avoir traverse la plaine brdlante d'Ibague,
sous un soleil de feu, remonter de nouveau jusqu'A Bogoti
et Tunja. M. Bret et moi demeurimes en compagnie encore,
car 'Pevqued'Ibague se trouvait en ce moment Ala capitale
pour raisons de sante. A Ibague, nous allames visiter le
sdminaire, qu'on est occupi a arranger, et qui sera assez
convenable, malgre les faibles ressources du pays et la difficuth de faire vite. Je ne veux pas m'attarder ici A vous
parler des divers incidents de route, ni de nos arrets dans
les villages depourvus de tout. Je mentionnerai pourtant le
souvenir d'une nuit passee entre Ibagu6 et Girardot en Pendroit appele Casablanca, au centre de la Colombie.
Nous arrivions vers cinq heures, comme toujours, un peu
avant le coucher du soleil, afin de pouvoir desseller et soigner les chevaux pendant qu'il faisait encore clair. Nous
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achevAmes de dire notre office, et bient6t on nous servit le
souper : une assiette de riz avec de la viande grillee au
oleil et recuite ensuite, do pain de mais et une tasse de
chocolat (boisson tres repandue par ici). Comme nous allions nous asseoir I cette table frugale, une chauve-souris
y tomba du plafond, je veux dire du toit, car lunique couverture de la piece rtait en feuilles de palmier tressies. Henreusement, nous n'en fames pas effrayes, et la pauvre bdte,
eveillee sans doute par l6clat d'une mauvaise chandelle,
s'envola aussi promptement qu'elle avait degringole. Mais
ce o'etait pas le bout de nos aventures Comme nous finissions de donner cette maigre piture a nos estomacs vides,
rentra le maitre de la maison, un bel homme, sur la quarantaine, qui se mit tres aimablement a nous raconter ses
exploits durant Ia dernikre guerre (9goo). Je ne craignais
qu'une chose : c'tait qu'i un moment donni nous ne vinssions a nous assoupir tons deux, gagn6s par le sommeil, au
bout de cette journe de fatigue. Enfin le rcit s'acheva et
nous pnmes songer i nous installer pour la nuit. Toujours
dans la m.me pi&ce, je grimpai sur la table qui avait servi
an repas - c'est souvent le meilleur lit -

et, enroule dans

une couverture de voyage, je pus y dormir assez biet. M. Ie
visiteur ne fut pas si heureux, car ayant trouv6 un lit du
pays en peau de bwuf, il s'installa dans rautre coin, o& il
recut, vers minuit, la morsnre dun gros alacran (scorpion
noir), c'etait encore le fameux toit qui lui valait ceue visite I

II n'en put guere dormir le reste de la nuit, et en garda une
ceraine paralysie des jambes, des bras et surtout de la langue, qui ne cesskrent que pen a pen...
Le leademain,, vess six houres et demie, an petit jour,

nous marchions vers Girardot. LA, on prend le chemin de
fer pour quelques heures, puis on rejoint i cheval l'antre

tronron, au sommet de la Cordillere, sur le plateau de
BogotA. II est itrs pen commode de faire communiquer
entre eux des pays separ6s par de si hautes montagnes, et
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les resulats qu'offre sous ce rapport la Colombie miritent
d'etre considiris; d'ici quelques annies, si la revolution ne
vient pas de nouveau bouleverser tout, i est possible que
les principales villes aient des communications faciles entre
elles et que toute la republique y trouve la source de la prospdriti et de son avancement dans la civilisation.
A Bogota, nous restames chez les frtres des Ecoles chr6tiennes, qui y tiennent une superbe ecole d'arts et m6tiers.
Enfin, nous atteignimes Tunja, apres trois heures de chemin de fer et deux journees de cheval. Mais ici, dans ce
seminaire qui vaut plus d'un seminaire francais, je me
trouve enfin chez moi, je puis me soigner et songer a travailler un peu; on m'a confid a enseigner la philosophie et
le droit canon. Je compte me rendre quelque pen utile dans
ces matieres et faire le bien autour de moi, comme font nos
confreres a Call, a Santa-Rosa, ici.. Partout, j'ai grand.ement ite ddifii en passant an milieu d'eux, et je ne puis que
vous remercier de m'avoir envoyd les rejoindre.
H. Cosms.
Veuillez agrier, etc.

SBOLIVIE
Lettre de M. DEVISSE, Pretrede la Mission,
d M. A. FIAT, Superieur general.
La Paz, 4 fevrier 19o8.

... Sur le conseil de Mgr 1'eveque, je suis alle & une
region appel6e Los Yungos, en quete de vocations ecclesiastiques. Ce voyage a dure un mois. J'ai ete, par ailleurs,
bien recompensd de mes fatigues, puisque le nombre de
nos elves a double.
Cette region de Los Yungos est enchanteresse. La
nature y est l1 dans son etat primitif. Ce ne sont que
forkts vierges avec toutes les plantes tropicales et les animaux les plus 6tranges, - singes en quantit& surtout. Le

-, 53o voyage, si interessant soit-il, est cependant tres penible.
Souvent, l'on a pour logement une chaumiire d'Indien,
et l'on en est reduit a dormir sur la terre nue, envelopp6
dans des couvertures qu'il ne faut pas oublier d'emporter
avec soi. Un sous-diacre m'accompagnait. Les populations
de cette province sbnt profondement chretiennes, aisees,
en general, et de moeurs tres simples. C'est dans ce milieu
que j'ai trouve les meilleures recrues pour le seminaire.
A peine rentre a la Paz, sur les instances de M. le visiteur, je suis parti le 2 janvier pour accompagner nos
confreres qui allaient t Sucre. Mgr l'archevrque luimeme avait ecrit a plusieurs reprises dans ce sens. Le
voyagea ete tris dur, et les privations tres grandes, surtout pour ces messieurs peu habitues a ces sortes d'excursions en ces parages. M. Choisnard a bien supporte
le voyage; M. Guillen et M. Salas egalement. Seul,
M. Dupeux est arrive a Sucre, tres faible et amaigri.
Sur dix jours, il y avait eu six jours de mule et par des
chemins horribles. De plus, nousin'avions, pour gite, la
nuit, que ces infects a postes , renommis comme tels
dans le monde entier, sans lit, ni chaise; de sorte, que,
pour dormir, il n'y avait que la terre nue; pour oreiller,
chacun prenait sa petite valise; et comme nourriture, on
vivait de quelques conserves. Ce fut tres dur et tres
penible. Heureusement, la reception & Sucre a ete tout a
fait cordiale.
Mgr i'archevdque, le clerg6 et les prnncipaux de la ville
nous ont accueillis avec joie. Monseigneur me traita avec
une grande bonte, et pendant les neuf jours que j'ai passes
a Sucre, voulut me loger en son palais.
L'installation des confreres au seminaire a ete solennelle, et, reellement, on sent courir une atmosphere de
bienveillance. Lelocal est un tres bel edifice. Le seminaire
a un caractere nettement ecclesiastique; ii y a A peu pres
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trente theologiens et trente petits seminaristes, tous en
soutane.
Mon retour a ete plus penible que I'aller. J'ai beni
Dieu de 1'avoir fait seul, a cause des souffrances endur~es,
- pluie, neige, rivieres torrentielles, dangereuses a traverser, et qui se forment en un instant.
Je suis rentrz quelque peu extenue, mais ,consol6 de
trouver le s6minaire en bon ordre.
Georges DEVISSE.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
66. -

FACULTr

A TOUS LES PRkTRES DE LA MISSION D'ATTA-

CHER AUX CHAPELETS LES INDULGENCES

DES PIRES CROISIERS.

A la suite de la circulaire aux Missionnaires, du
17 avril 1908, sur I'Association de a Reparation sacerdotale z, M. le Superieur general a mis l'information suivante (page 6) :
a Je suis heureux de porter aussi h votre connaissance
une faveur, que Notre Saint Pere le Pape Pie X vient
d'accorder a tous les Pretres de la Mission. Nous avons
desormais, en vertu d'un oraculum vivae vocis, en date
du 29 f6vrier de cette annee 19o8, le pouvoir d'attacher
aux chapelets de la sainte Vierge les indulgences dites
des Peres croisiers; au moyen d'un seul signe de croix,
sans autre condition.

Ces indulgences des Peres croisiers peuvent 6tre attachees par les Pr&tres de la Mission, aux chapelets de six
dizaines; et les Filles de la Charit6 peuvent gagner ces
indulgences sans qu'elles tiennent i la main ce chapelet
pendant la recitation. Indult du 28 avril, dont voici le
texte :
BATISSIMO PADnZ,

II Visitatore della Missione, signor Luigui Alpi, umilmente pros-

trato al trono de Vostra Santita, supplica che i

Missionari di S. Via-

-

532 -

cenzo de' Paoli, i quali hanno la facolt& di annettere It indulgenze
di 'PP. Crcigeri alle corone ordinarie, possano altresi annetterle
alle cor, ne di sei poste, di cui servonsi Ie Figlie della Catith.
Inoltre, trovandosi le dette Figlie in esercizio di cariti, e nella
impossibiliti di potere alcuna di loro tenere in mano la corona,
possano ugualmente guadagnare It consuete indulgenze recitando il
Santo Rosario.
Che della grazia ecc.
Juxta preces in Domino.
Die 27 aprilis 1908.
Pius P. P. X.
67.

-

ORIENT. -

SUR LA TRANSMISSION

DES HONORAIRES

DE MESSES EN

S. C. Concilii, 9 septembre 1907. (Voy. Cano.

niste contemporain, 1908, p. 324.Les questions suivantes ayant 6td proposees h la Sacr6e
Congregation du Concile:
I. Les delegues apostoliques sont-ils compris dans la
disposition de I'article 3 du decret Recenti du 22 mai 1907,
par lequel il est defendu d'envoyer directement des messes
ad antistites et presbyteros ecclesiarum, quae in Oriente
sitae sunt ?
II. Les superieurs des ordres et instituts religieux
peuvent-ils envoyer directement, A leurs sujets qui se
trouvent en Orient, des messes avec les honoraires respectifs?
S. Congregatio respondit :
Ad I. Negative, ita ut nempe mitti possint ad praefatos
Rmos Delegatos missarum intentiones cum respectiva eleemosyna, ut eas distribuant duntaxat praelatis et sacerdotibus delegationis suae.
Ad. II. Affirmative et taxative pro religiosis subditis
suis, non vero pro ceteris.
Ssmus D. N. in audientia diei 9 Septembris 190 7 , audita
relatione infrascripti Secretarii S. C. Concilii, benigne
ratam habuit et approbavit resolutionem S.,Congregationis. Et insuper mandavit ut pro ceteris omnibus servetur dispositio decreti.
VINCENTIUS, Card. Ep. Proenest. Prcef.

S.

C. DE LAI, Secret.

68. -

a

SANATION

DE

533 TOUTES LES IRREGULARITES QUI

AURAIENT PU ETRE COMMISES DANS L'tRECTION DES ASSOCIA-

TIONS D'ENFANTS DB MARIE IMMACULEE. -

C. S. des Indul-

gences, 18 mars 1908.
BEATISSIMO PADRE,

Agostino Veneziani Procuratore generale della Congregatione della Missione, prostrato al bacio del sacro piede,
umilmente implora la sanatoria di tutte le irregolarita
incorse per qualsiasi causa nell'istituzione delle Pie Associazioni delle Figlie di Maria, che seguono gli statuti
propri di quelle delle Figlie della CaritA, ed hanno la
Medaglia a Miracolosa z come distintivo.
Che della grazia ecc.
S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N, Pio Pp. X sibi tributis, petitam sanationem, quatenus opus sit, benigne
concessit. Contrariis quibusque non obstantibus. Datum
Romae e Secnia ejusdem S. C. die 18 mart. 1908.
S. Card. CRETONI, Prerf.
-j Locus sigilli.
-- D. PANICI, Archiep. Laodicen., secret.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
M. Campan (Eugene), pretre, d&ecede Saint-Vincentde-Paul (France), le 8 mars 19o8; 76 ans d'&ge, 26 de
vocation.
13. M. Andrieux (Charles), pretre, d6cede a Dax (France),
le 28 mars 19o8; 75, 59.
14. M. Bollo (Louis), pr4tre, d6ecede Turin (Italie), le
5 avril 19o8; 6i, 29.

12.
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15. M. Riutort iMichel), pr6tre, decedde
Palma (ile de
Majorque), le 5 avril 1908; 29, 13.
16. M. O'Donoghue (Thomas), pretre, decede a Baltimore
(Etats-Unis), le 24 mars 1908 ; 68, 53.
17. Frere Kaier (Francois), coadjuteur, d6eced a Graz
(Autriche), le 9 avril 198 ; 28, 6.
18. M. Deroo (Georges), pretre, deced&e
Smyrne (Turquie d'Asie), le 22 avril 1908; 43, 15.
19. M. Villazan (Vincent), pretre, decdde a Ecija (Espagne),
le 20 avril 1908; 45, 27.

Frere Lecheler (J.-B.), coadjuteur, dicedde
Vienne
(Autriche), le 25 avril 1908; 76, 48.
21. M. Vallee (Pierre), pr4tre, decede a Paris (France), le

2o.

2 mai 190o8; 73, 28.

Frere Lyoen (Jules), coadjuteur, decede A Paris
(France), le 2 mai 1908; 59, 22.
23. M. Dupis (Emmanuel), pr6tre, d6cidde
Petropolis
(Br6sil), le 4 mai 9o08 ; 29, o.
24. Frere Klecza (jean), coadjuteur, decede i Cracovie
(Autriche), leI3 mai 1908; 70, 44.
25. M. Hermkes (Henri), pretre, decede & Gouvy (Bel22.

gique), le 13 mai

9o8 ; 41, 21.

26. Frere Bottegal (Maxime), coadjuteur, deced~e
Buenos-Aires(Republique Argentine), en mai 19o8; 57, 26.
27. M. Souza (Gustave), pretre, decede a Campo-Bello
(Brdsil), le 26 mai 1908; 51, 24
NOS CHkRES S(EURS
(Fe'rier-mai go8).

Euginie Herpin, dcidie A la Maison principale, A Paris, agce
de 73 ans, 44 de vocation.
Caroline Debergue, H6pital de Chillan, Chili; 8o, 52.
Marie Cesbron, H6pital du Salvador, b Santiago, Chili; 77, 49Maria Jove, Misdricorde de Lerida, Espagne; 6o, 83.
Martina de Iparraguirre, H6pital gdenral de Madrid; 42, I8.
Rogelia Gomez, H6pital de Cabra, Espagne; 38, 5S.
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Maria Izpizna, Hospice des Enfants-Trouves de Madrid; 72,42.
Francisca Sara, H6pital de la Princesse, i Madrid; 70, 49.
Marie Emonts, Maison principale a Paris; 79, 49.
Pauline Hulesza, H6pital Saint-Vincent a Leopol, Autriche; 78,
55.
Barbe Zamelezak, Maison Sainte-Marie-Madeleine, a Liopol,
Autriche; 49, 26.
Aimee Butterly, Asile desalienes, a Baltimore, Etats-Unis; 7I, 51.
Terese Bary, Hospice d'Erlan, Hongrie; 66, 49.
Francoise Lanore, Ouvroir d'Alassio, Italie; 74, 45.
Victorine Dumas, Asile Saint-Luc, a Pau, France; 64, 36.
Ersilia Filippi, Asile de Carrr, Italie; 61, 38.
Marguerite Laussac, Hospice Saint-Charles, & Amiens, France;
78, 52.
Marie Boeuf, Maison de Charite d'Hyeres, France; 74, 55.
Juana Sanchez, Hospice de la Princesse, i Madrid; 29, 4.
Evarista Ibero, H6pital Saint-Louis de Seville, Espagne; 74, 47.
Filiciana de la Tapia, H6pital de Victoria, Espagne ; 64, 34.
Julia Baschuy, Institut Itjaculata i Magyvarad, Hongrie; 66,49.
Catherine Baylle, Hospice de Sully-sur-Loire, France; 66, 47.
Francoise Reiter, H6pital de Schwarzach, Autriche; 34, 7.
Marie Primois, Asile du Mans, France; 44, 14.
Jeanne Guittard, Hospice d'Athbe; 78, 54.
Sophie Piotrowska, Maison centrale de Culm, Pologne prussienne; 44, 2i.
Philomine Wacogne, Maisea -ntrale de Naples, 3o, 3.
Barbe Naehtegaele, Maison Marie-Immaculee de Bruges, Belgique; 75, 52.
Fransdsca Hernandez, H6pital de Cuevas, Espagne 49, 24.
lisabeth O'Farrell, Asile desalines de Saint-Louis, Etats-Unis;
31, 5.
Francoise Gaucher, Maison de Chariti de Barcelone, Espagne;
71, 52.
Francoise Manfredi, Asile des alienes de Colorno, Italie; 67,4s.
Jeanne Teyssier, Maison de Charite de Chiteaa-L'Evique,
France; 73, 51.
Alice Bradley, Asile des Enfants-Trouvds de Saint-Louis, EtasUnis; 38, 16.
Jeanne Vallet, Maison de Charit6 de Lille, France; 28, 7.
Marie Gondard, Maison principale de Paris; 3 , 7 Clara Ortille, H6tel-Dieu i Ham, France; 5s, aS.
Annunziata Bianco, Maison centrale de Naples, 43, 21. -
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Adele Manolo, Maison Sainte-Rosalie, i Acireale, Italie; 54, 26.
Domicila Dietrich, H6pital Saint-Lazare de Cracovie, Autriche;
69, 51.
Rose Valiorgue. H6pital de Fontainebleau, France; 8o, 58.
Rosa Simsik, Maison de Santd d'Engelsfeid, Hongrie; 22, 4.
Marceline Perrot, Misericorde de Rennes, France; 82, 47.
Mercy Redman, Maison de Charite de Manchester, Angleterre;
5, 29.
Anne Bergoin, Hospice civil de Constantine, Algerie; 6 5,45.
Marie Mac Cabc, H6pital de Troy, Etats-Unis; 42, 21.
Gabriel Trono, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
68, 48.
Benoite Vassallo, Orphelinat de Campomorone, Italie; 54, 32.
Paula de Berasategni, H6pital d'Irun, Espagne; 26, 2.
Nicolasa Munugarren, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 22,2.
Maria Fulve, Prison de Guadalajara, Espagne; 63, 37.
Marie Crivelli, Maison centrale de Turin, 37, 8.
Emilie Spallarossa. Orphelinat de Canipomorone, Italie; 5 , 1.
Marguerite Grosjean, H6pital militaire de Rio-de-Janeiro, Brsil; 81, 55.
Sebastienne Maigne, Maison Saint-Vincent de Bisceglie, Italie;
86, 66.
Leonardine de Stolberg, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle,
France; 33, ii.
Marie Julhe, Maison de Chariti de Labrugniere, France ; 67,44.
Jlisabeth Schweger, Orphelinat de Constantinople, 66, 46.
Paule Abeille, Maison de Chariti de Montolieu, France ; 87, 64.
Victoire Hidiard, Maison de Charitd de Verdun, France; 61, 38.
Jeanne Le Bigot, H6pital generalde Montpellier, France; 74, 4.
Maria Sola, College de l'Immaculde-Conception de la Havane,
lle de Cuba; 78, 52.
Isabel Lasa, H6pital d'Irun, Espagne; 65, 41.
Monica Los-Arcos, Asile de Pampelune, Espagne ; 3o, 6.
Marie Rosner, Maison de correction de Lankowitz, Autriche;
74, 52.
Augustine Adler, H6pital de Laban, Pologne; 7r, 49.
Marie Cret, Maison Saint-Vincent de rHay, 46, 23.
Elionore Planes, H6pital de Bahia, Brisil; 84,64.
Jeanne Mehl, Orphelinat de Laibach, Autriche; 72, 29.
Apolline Gorsek, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
24, 1.
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Marie Cluzet, Maison des Forges de Montluion, France; 68,47 .
Henriette Hiron, Maison de Charit6 de Clicby. France; 62, 3 5.
Marie Babitsch, Maison de correction de Lankowitz, Autriche ;
31, II.

Catherine Rif, Maison centrale de Graz, Autriche; 39, 12.
Petra Serrano, H6pital deCali, Colombie ; 57, 33.
Caroline Bugni, H6pital d'Ivrea, Italie; 38, 9.

Marie Clary, Maison Sainte-Creche, a Marseille; 76, 54.
Anne Kuglmayer, Maison centrale de Graz, Autriche; 76, 20.
Marie Pertica, Maison centrale de Turin; 62, 38.
Marie Laurent, Orphelinat de Casteljaloux, France; 73, 52.
Marie Perrot, H6pital Saint-Andrd, Lima, Perou; 74, 49Marie Beloglavec, Hospice de Pdes, Hongrie; 25, 6.
Ana Mato, Asile des aliends de Tol&de, Espagne; 77, 52.
Maria Gonzalez, Maison centrale de Madrid, 47, 14.
Josefa Jorda, H6pital de la S. Caridad, a Sdville, Espagne; 74,
47Josephine Schotter, H6pital Sainte-Etienne de Budapest; 35, 15 .
Jeanne Piquet, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 73, 5 .
Marie Byrne, Orphelinat de la Nouvelle-Orlians, Etats-Unis ;
58, 38.
Henriette Callahan, H6pital Saint-Jean de Loweli, Etats-Unis;
72, 43.
Anne Scagliotti, H6pital Saint-Jean de Turin ; 8o, 51.
Josephine Vismara, Maison centrale de Turin; 43, z2.
Marie Le Boulh, Hospice Saint-Charlesa Amiens, France; 37, 8.
Marie Vialaneix, Asile Sainte-Anne de Chitillon-sur-Bagneux,
France; 57,36.
Marie Bonnaure, H6pital Saint-Jean-Baptiste de Rio de Janeiro ;
78, 49Marie Tapissier, H6pital du Sacrd-Coeur de Beyrouth, Syrie;
35, rx.
Jeanne Flings, Hospice de Beloeil, Belgique; 53, 17.
Maria Moya, Maison espagnole de Neuilly, France; 38, 5.
Flavie Andrieux, H6pital de Gex, France; 66, 43.
Maria Barral, College de lImmaculee-Conception de Cebu, lies
Philippines; 74, 54.
Gavina Catalan, Maison San-Diego de Valdemoro, Espagne;
62, 36.
Maria Azcoitia, H6pital Azcoitia, Espagne; 58, 33.
Joaquina Jimenez, H6pital civil de Bilbao, Espagne; 63, 42.
Marie Castelin, Maison de Charite de Treieray, France; 55,

29.
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Eugenic Duverlie, Maison Saint-Vincent de l'Hay, France; 38, 11 .
Marie Renault, Maison de Chariti de Clichy, France; 58, 33.
Catherine Shea, H6pital de Boston, Etats-Unis; 8o, 51.
Louise Gabalda, H6pital de Vichy, France; 71, 41.
Marie Finn, Orphelinat de Dublin, Islande; 57, 38.
Marie Gonzillon de Belizal, Maison de Chariti de la Previere,
France; 79, 58.
Anne Imlauer, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 29, 9.
Euginie Colpaert, Maison Saint-Vincent de Lyon; 70, 41.
Marie Verbek, Maison centrale de Graz, 55, 29.
Elisabeth Bahovec, Hospice des Incurables de Laibach, Attriche; 45, 29.
Marie Leroy, Maison de Charitide Champigny, France; 68, 38.
Adelaide Pareau, Maison de Charite de Lille, France; 66,46.
Maria Segovia, Maison espagnole de Neuilly, France; 64. 46.
Nicoletta Urbano, Maison centrale de Naples. 70, 40.
Angelique Parent, H6tel-Dieu de Pironne, France; 57, 34.
H6lene Soltesz, Maison centrale de Cracovie, Autriche; 32, 2.
Elisabeth Losinska, Maison centrale de Culm, Prusse; 27,7.
Anne Pallat, Prison de Meseritsch. Autriche; 63, 41.
Elisa Jourdan, Hospice de Lesparre, France; 79, 56.
Magdalena Carraso, Bienfaisance d'Avila, Espagne; 69, 5o.
Josefa Rodriguez, H6pital de L.on, Espagne; 38, 12.
Dominica Agnarez, H6pital militaire de San Fernando, Espagne; 55, 37.
Juana Calleja, H6pital de Najera, Espagne; 27,6.
Josefa Goy, CollAge de Santiago de Galice, Espagne; 54, 3 .
Sophie Wierzbowska, Maison centr. de Cracovie, Autriche; 36,14.
Marie Tournillon, Maison principale, i Paris, 85, 63.
Marie Darras, H6pital de la Grave, a Toulouse, France; 76, 54.
Adele Silva, Maison centrale de Turin; 39. 7.
Josdphine Torriani, Maison centrale de Turin, 3i, 9.
Frangoise Bellon, Maison de Charilt de Neuilly, France; 72, 5o.
Therese Delrienx, Maison de Charite de Clichy, France; 72, 5o.
Marie Presseq, Maison de Chariti d'Arcueil, France; 67, 33.
Clarisse Soul, H6pital de Montlujon, France ; 66, 4o.
Esther Olivieri, Maison centrale de Turin ; 40, 14.
Theirse Gerard, Maison de Chariti de ChAteau-l'lv&que, France;
74. 52Rose Clary, Maison de Saint-Vincent de 1'Hay, France; 77, 6o.
Marie Spasser, Maison de Charite de la paroisse de Notre-Dame
deClignancourt, a Paris;62,44.
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Antoinette Pannetier, H6pital de Lorca, Peron; 48, 28.
Marie Bazeille, Hospice civil de Versailles, France; 69, 47.
Ilisa Rustom, Orphelinat d'Alexandrie, Egypte; 55, 17.
Justine Lagarde, Maison Saint-Vincent de Lyon, 74, 49.
Marie Grollier, Maison centrale d'Alger; 67. 46.
Christine Soba, Sanatorium de Laibach. Autriche; 21, 5.
Joseph Pettan. H6pital general de Laibach, Antriche; 36,6.
Anne Curran, Asile des Enfants-Trouvis de Boston, Etats-Unis;
29, 3.
Marie Chollet, Maison de Charitede Saint-Brieuc, France; 3t, to.
Irene Van Uberghe, Maison centrale d'Ans. Belgique; 36, 14.
Josefa de Izagnirre, H6pital de Victoria, Espagne; 42, I8.
Luisa Pardo, au fourneau de Grenade, Espagne; 24, 5.
Juana Fernandez, Asile des Orphelins de Valdemoro, Espagne;
57,32.
Marie Grandchamp, H6pital Saint-Andrd de Bordeaux, France;
77, 56.
Claire Mihiere, H6pital civil de Bazas, France; 61, 40.
Rose Fiorini, Maison centrale de Turin ; 42, 6.
Marie Valadier, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France ; 77, 54.
Marie Perego, H6pital civil de Parme, Italie; 28, 6.
Helene Morawska, H6pital de Varsovie, Pologne russe; 34, 4Victoire Baldir, Maison de Charite de Montolieu, France; 68, 42.
Zelinda Beligni. Maison centrale de Sienne, Italic; 3i, 8.
Marie Oilier, H6pital de Bernay, France; 57, 34.
Marie Ayme, Bienfaisance de Tourcoing, France; 42, 11.
Francoise Lesire, Maison centrale de Beyrouth, Syrie; 77, 54.
Anne Midroij, H6pital d'Ostia, Italic; 76, 52.
Maria Beaumont, Maison principale, I Paris; 37, 11.
Jeanne Raymond, a Rodez, France; 25, 2.
Marie Chevolleau, Maison de Charit, paroisse Saint-Nicolasdu-Chardonnet a Paris; 6o, 33.
s.
Louise Dumas, Hospice civil d'Armentieres, France; 66,4
Josiphine Ramel, Maison de Charite de Chiteau-FEveque,
France; 45, 26.
Alix Marion, Asile Sainte-Anne de ChAtillon-sous-Bagneax,
France; 68, 41.
Anne Gerl, H6pital de Schwarzach, Autriche; 36, 18.
Agnes Skraba, Hospice des Innocents d'Obuda, Hongrie; 26,7.
Mathilde Sirand, Maison de la Sainte-Enfance de Tching-TingFou, Chine; 3o, 8.
Alice Finegan, Orphelinat de Freshfield, Angleterre ; 43, 17.
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Isabel Bellver, Maison de San-Diego de Valdemoro, Espa gne
76, 5o.
Eustaquia Fernandez, H6pital d'Orense, Espagne; 58, 39.
Maria Iriarte, Maison centrale de Madrid; 73, 53.
Julienne Perrin, Maison de Chariti d'Yvrr-l'Evque, France;
39, 17.
Brigida Amaya, H6pital de San Miguel, Guatemala ; 33, 11.
Maria Herrera, H6pital de Nicaragua ; 41, 12.
Henriette Vigot, Orphelinat de Sainte-Marguerite, France;
66,45.
H6lýne Cullinan, H6pital Saint-Vincent de Norfolk, Etats-Unis;

39, 9.

VARIETIS
ICONOGRAPHIE
DE. SAINT VINCENT DE PAUL DANS LES

GLISES DE. PARIS,

PAR M. L'ABB* O. ESTOURNET

On salt que saint Vincent de Paul fut beatifiU le 3 aoftt
729 et canonis6 le 6 juin 1737. Lorsque Romeeutpermis
de placer son image sur les autels, les Pretres de la Mission
s'empresserent d'orner Peglise de Saint-Lazare d'une serie
de tableaux qui reprdsentaient les principales circonstances
de la vie de leur vaendr fondateur, et sur lesquels nous
aurons 1'occasion de revenir.
Dans les autres 6glises de Paris, apres quelques mois
d'enthousiasme, aprds le premier elan de ferveur populaire,
provoqud par les fetes de la canonisation, le culte de saint
Vincent de Paul, comme le culte de Dieu lui-meme, se
voila et s'obscurcit. Sans doute, les ceuvres d'art abondaient
dans les edifices religieux de la capitale; le pinceau et le
ciseau s'etaient plu A embellir leurs moindres recoins, en
sorte qu'il semblait ne plus y avoir de place pour les devotions nouvelles. Mais, en rdalitd, la religion, battue en breche
par le philosophisme et le jansenisme, par l'irreligion et
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I'immoralite, traversait une crise terrible; la piet des fideles
s'affaibliss4it pea i peu et, au milieu du scepticisme universel, leur generosite pour I'embellissement de nos sanctuaires se refroidissait en raison des progres du roal. Aussi
ne faut-il imputer qu'i l'esprit du temps cet ostracisme inconscient qui ferma l'acccs des iglises de Paris au glorieux
Vincent de Paul: son image trouva, ndanmoins, meilleur
accueil dans quelques communautis et quelques maisons
hospitalieres.
En decorant les murs de la chapelle des Enfants-Trouvis, Natoire osa y peindre a la figure feinte en pierre de
ronde bosse de saint Vincent de Paul D,avec deux panneaux
oit l'on voyait les Sceurs qu'il avait institues conduire
des orphelins: les peintures ont disparu avec le monument,
mais Fessard les a transmises a la postfrite par une sdrie
d'estampes gravees en 1757.
Les religieuses de Sainte-Marie, de la rue du Bac, commanderent a Noel Halle, pour leur chapelle, ttois moyens
tableaux representaut Saint Vincent de Paulrecevantdes religieuses, Saint Vincent de Paul donnant audience, Saint
Vincent de Paulprichantsur les galres. Une Predication
de saint Vincent de Paul,exdcutie en 1761, orne aujourd'hui
la chapelle de Phospice de la Salpitriere, sans que l'on
sache d'oh elle est venue. L'eglise de Saint-Nicolas-duChardonnet s'enrichit d'une Apotheose de saint Vincent de
Paul, attribuee depuis a Franqois Marot, ce qui parait
inexact, car cet artiste est mort en 1719, date A laquelle le
saint n'etait pas encore biatitii. Entin, les Bons Hommes
de Passy acheterent une petite statue de saint Vincent en
albatre.
En 1785, dans le fameux pandgyrique de saint Vincent
prdche &Saint-Lazare,l'abbd Mauryexprima levoeu qu'une
statue fdt elevie par un bon roi a un bon citoyen; des le
lendemain, ce vceu fut porte & Louis XVI par le comte
d'Angivilliers, surintendant des bitiments. Le roi ordonna,
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sur-le-champ, que la statue de saint Vincent de Paul fat
ex6cutCe en marbre pour dtre placie dans la galerie du
Louvre. L'inauguration eut lieu pen de temps apres, mais
la statue commandee par Louis XVI, modele de celle qu'on
voit aux Enfants-Trouves, fut fracassee par une bande
d'dnergumenes, le i3 juillet 1789, et sa tete jetee dans le
bassin du Palais-Royal.
Sur ces entrefaites, la Revolution confisqua,au profit de
la nation, toutes les oeuvres d'art qui se trouvaientdans les
eglises de Paris, et organisa, pour les recevoir, le Musdedes
Monuments francais. Le depbt des Petits-Augustins requt
les tableauxde Saint-Lazare, de Sainte-Marie etde Saint-Nicolas, avec la statue de Passy: ce furent les seuls objets de
quelque valeur qui vinrent representer saint Vincent dans ce
pantheon artistique. En dehors de ii, que restait-il sur saint
Vincentdans les oratoires particuliers? Bien peu de chose,
sans doute. Les Guides, muets a ce sujet, ont meme neglige
de nous d6crire la chapelle de la maison-mere des Filles de
la Charite, o& le saint fondateur devait tres certainement
etre reprisente; les spoliateurs ont professi, a son egard, le
mame didain. Cependant, il est permis de croire que les
deux tableaux conserves, du dix-huitieme siecle a nos jours,
par la maison-mbre actuelle, et figurant, 1'un Saint Vincent
captif en Algerie, 'autre Saint Vincent donnant ses dconomies d un pauvre,ont appartenu a l'ornementation de cette
chapelle, avec le beau tableau qui est venuadchouer A.SdinteMarguerite, a la suite de circonstances que nous exposerons
plus loin, et qui a pour sujet Saint Vincentpresentanta la
reine Anne d'Autricheles premieresFilles de la Charitd;
ce dernier ne put etre recouvr6 lors de la reorganisation de
I'Institut, et les anciennes seurs de la communaut6, fideles
au culte du souvenir, le remplackrent par ua sujet analogue: Saint Vincent donnant aux Fillesde la Charitilears
constitutions.
D'autre part, en dehors de ceux que nous venous de si-,
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gnaler, les monuments iconographiques relatifs a saint
Vincent et anterieurs a la Revolution sont actuellement
bien peu nombreux dans les iglises de Paris et, d'ailleurs,
d'une provenance inconnue: a Saint-Eustache, une Predi-

cation de saint Vincent, et une copie de Saint Vincent instituant I'aVuvre des enfants trouves, d'apres le tableau de
Galloche; a Saint-Etienne-du-Mont, un portrait du saint,
peint par Boudon en 1649, ce qui nous parait suspect;
a Saint-Nicolas-du-Chardonnet, un autre portrait du saint,
execute au dix-huitieme siecle. De nos jours, l'ap6tre de la
charite possede de nombreuses chapelles dans les 6glises de
Paris, et voici le sommaire des tableaux, statues et vitraux,
destinds i honorer sa memoire, que Ion peut y admirer.

(A suivre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
317. Guide de la conversation en francais et en turc,
suivi d'un Petit Guide de Constantinople, par Nicolas MuRAT, Pretre de la Mission. Constantinople, college SaintBenoit, 1908. In-i2 de 222 pages.
C'est un grand service rendu a ceux qui arrivent dans un pays et
qui doivent y sejourner, que d. les aider i en apprendre la langue.
Quel commerpant, a moins que sa fortune ne soit deja toute faite et
qu'il lui suftise de vivre en rentier ou en amateur, ne s'empresse
d'acquerir I'usage de la langue du pays oi ii va sejourner? Deja,
M.Murat, Missionnaire lazariste,qui habite depuis de longues annees
'Orient, a publik de nombreux ouvrages pour I'enseignement du grec
moderne et du turc.
Aujourd'hui, & la Methode turque et & ses Dictionamiresfrancais
turcs et turcs-francais,ii ajoute un.Guide de la conversation Le Petit

Guide de Constantinople, icrit en frangais et en turc, qui termine le
volume, est

& la tois

tres intdressant et tr.s pratique.

3 18. Houiliae selectee Mar-Jacobi Sarugensis [quas]
edidit Paulus Bedjan, Cong. Miss., Lazarista. Tomus IV.
Paris, rue de Sevres, 95. Un vol. in-8 de xv-916 pages.
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L'accueil qui sera fait au quatrieme volume de cette importante
public.iion en langue chaldienne a pour garantie ia sympathie et la
reconnaissance t6moignee AI'auteur par sea compatriotes, a I'occasion
des volumes precedents. On en jugera par )a lettre ecrite de Mossoul,
par le vicaire patriarcal chaldeen.
a Mossoul, le 6 septembre 3907.
a Mon tres riverend Pere,
SJ'ai regu les deux exemplaires du troisieme volume des Homelies
de Mar Jacques de Saroug que vous m'avez adresses. Je vous suis tres
reconnaissant de votre envoi: car, vous le savez, rien ne m'est plus
cher que de voir publier leas crits de nos auteurs et de les lire.
Aussi est-ce avec une indicible satisfaction que je parcours tous les
jours ces delicieux poames, chef-d'cuvres d'elevation. Et c'est grace
a la peine que vous prenez que nrous pouvons jouir du pricieux heritage laisse par nos illustres aieux, et dont nous avons ete si longtemps et completement privis. Merci done, mon Reverend Pere, au
nom de notre nation chalddenne et au nom de toutes les nations arameennes qui cilebrent a I'envi vos louanges et votre zle pour la propagation des richesses de la littirature de nos Peres.
a C'est avec.une joie inexprirnable que j'ai appris que vous commencez A envoyer de vos publications a la mission dominicaine pour
4tre plus facilement repandues dans cet Orient au bien duquel vous
aver consacre toute votre vie. C'est une idee excellente; car, de cette
fagon, vous facilitez le transport de ces livres pour quantite de personnes qui desihent les poss6der.
a En terminant, je demande au bon Dieu d'accorder & votre ceuvre
le succes le plus complet, de prolonger votre vie si precieuse pour
nous et si utile a la sainte Eglise.
a Agreez, etc...
a - STEPrHNE DIBaI,
a archevdque de Nisibe, vicaire patriarcalchaldiee. a

3i9. M. J. Rignier, Pritre de la Mission. Bibek et SaintBenoit, 1843-19o7, par M. F.-X. LoBRY, pretre de la mime
Congregation. Constantinople, 1908. Un vol. in-8 de
123 pages. Se vend A la Procure de Saint-Benoit. Prix :
5 prs., au profit d'une bonne oeuvre.
Cette biographie, imprimec avec soin et sur beau papier, est consacr6e au souvenir d'un homme tres estimable et tres vertueux, dcAdde
en 1907 a Constantinople, M. Jean Regnier, Missionnaire lazariste.
Pendant soixante-quatre ans, it a exerci son ministare sacerdotal a
Constantinople, ou son divouement modesie et inlassable lui avait
acquis 'estime et la sympathie de tous ceux qui le connurent.
Le Girant : C. SCHmYERa.
Imprimerie de J. Dumoulin, AParis

L'ASSEMBLEE SEXENNALE
On itd ilus assistants de M. le Superieur gendral par
l'Assemblde sexennale, tenue i Paris, a la maison-mere
(3o juillet-3 aout 1908) : i" a la place deM. Amidde Allou
ayant donnd sa demission pour raison de sante, M. Pierre
MEotrr; 2° a la place de Mgr Tasso, devenu idvque du diocese d'Aoste, M. Joseph DAxMN,
Visiteur de la province de
Pidmont.
A TRAVERS LES TEMPETES
(Suite et fin; voyez ci-dessus, pages 193 et 376)

En terminant ici la suite des rdcits historiques qui ont
pour objet les epreuves qu'ont eues A traverser diverses
provinces de la Congregation: Irlande, Pologne, Portugal,
Espagne, Mexique, i diffdrentes dpoques, il nous reste a
mentionner les temps difficiles ou, plus ricemment, nos
maisons d'Italie, d'Allemagne, de France aujourd'hui, ont
eun subir les orages.
Cei tempdtes, etant plus ricentes, rappellent le souvenir
d'evinements gdndraux qui ont un interet special pour
nous. A cause de cela, sur les faits concernant ces trois
pays, nous nous etendrons plus que nous n'avons fait prdcedemment: l'occasion s'en prdsente et ne s'offrira peut-dtre
pas ensuite. Desormais, on retrouvera ainsi dans lesAnnales,
groupds et compldtes dans le rdsumd que nous allons en
faire, les details concernant les tempetes par lesquelles sont
passdes, elles aussi, les provinces que nous venons de
nommer.
VII. -

EN ITALIE

Peu de pays ont ite, autant que Rome, foulds par des

-- 546 peuples venus de divers c6tds. L'Eglise y a done eu,comme
ailleurs, ses tribulations, et celui-la ignorerait singulidrement on bien oublierait etrangement I'histoire qui penserait
que FEglise a 6ti persicut6e ailleurs, mais qu'elle a mend
une vie tranquille et assurie dans Rome. Ces souvenirs
aideront a accueillir avec moins de surprise ce que nous
avons A rappeler pour l'epoque ricente et particulierement
sur les ruines auxquelles notre famille religieuse fut en
proie en Italie, comme elle le fut, nous favons rappeld, en
Espagne, en Portugal, en Pologne, en Angleterre, et on
pent dire partout oi elle a existd, puisque nous sommes associes au sort de 'Eglise, et que PEglise partout a etd persecutee.
ROME; I. SON PASSE

Nous disions que Rome et l'Italie ont itd en butte A
mille contradictions. Sons les Barbares, Rome est successivement la proie d'Alaric en 41o, de Gensiric en 455, d'Odoacre en 476, etc. Devenue, vers 73o, une r6publique gouvernee par les papes; menacee tour a tour par les empereurs
de Constantinople et par les Lombards, elle demanda Pappui des rois francs. Apres la chute de rexarchat et du
royaume des Lombards, Rome prospira, grace a la protection de Pepin et de Charlemagne. Mais l'anarchie recommenca bient6t, et Rome fut pillie sous le pontificat de Sergius II par les musulmans. Nicolas Ir se dclara indipendant
du pouvoir temporel, mais ses successeurs eurent A lutter
contre les barons romains, et Rome partagea les misrres du
reste de l'talie. Envahie par les Allemands d'Arnulph
en 896, elle est ensanglantde par le comte Theophylacte,
sa femme Theodora, sa fille Marozia, ses petits-fils Jean XI
et Albdric. Otton I"s'y fait couronner empereur (962), et
dompte les factions; mais le desordre s'accroit sous Otton II,
Otton III et Henri II. Henri III rdtablit Pordre ARome et
dans 'Eglse, mais bient6t Rome eut A souffrir des luttes
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des papes et des empereurs. Henri IV, apres trois sieges
(to8x, 1082 et io83), prit Rome et en chassa Gr6goire VII
(1084). Pendant les querelles d'Innocent II et d'Anaclet II
(1140, etc.), Arnaud de Brescia etablit a Rome la rdpublique et un senar, et la ville ne se soumit qu'en 1 49;
Gregoire IX s'enfuit devant Frediric II marchant sur Rome
(1241); en 1281, les nobles, maitres a Rome, refuserent d'y
recevoir le pape Martin IV. On le voit, la vie n'etait pas
tranquille a Rome pendant la periode du moyen age, periode chritienne sans doute, mais epoque ardente.
C'est alors que, en i3o9, Clement V, pour s'assurer la
protection de la France, transporta le siege pontifical i
Avignon. En 1347, profitant de l'absence des papes, Rome
retabiit la republique, mais cet etat de choses ne dura pas.
Les ruines s'amoncelerent dans la ville abandonne et la
vie se concentra dans la cite Lionine, fortifide jadis contre
les Sarrasins. Le retour des papes ea 1377, y ramena quelque prospirite.
Apres les agitations du quinzieme siecle, auxquelles se
mdlrent les Colonna et les Orsini, Rome commenqa A sortir de ses ruines. Occupee par Charles VIII en 1495, elle
fut saccag6e par le connetable de Bourbon en 1527; elle
devint plus calme dans la seconde moitid du seizieme si&cle.
Deja, les papes Jules II et Leon X I'avaient embellie.;leurs
successeurs, et surtout Sixte-Quint, marcherent sur leurs
traces. Elle devint alors particulierement le rendez-vous
des pelerins, des artistes et des savants.
Alafin dudix-h~itimesicle, vint la Rivolution franqaise;
le generalBerthierenleva Rome au papeet y proclama la republique (1798); la paix de Luniville(i8oz)la renditi PieVII;
mais, en x808, Napoleon reunit a 1'empire francais Rome
avec la plus grande partie de l'Etat ecclsiastique (le reste
fut annexe au royaume d'Italie); il en fit le chef-lieu du
departement du Tibre, et lui donna un prefet franqais. Les
Etats pontificaux furent reconstituds en 1.8x4, et le calme
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regna jusqu'en 1848 ou Pie IX fut oblige de s'enfuir. Occupee par les Francais de 1849 A 187o , Rome ne cessa, dans
cette periode, d'etre reclamde par les Italiens, qui s'en emparerent definitivementen 187o , lorsque, le 20 septembre
leur canon y ouvrit une breche. Les papes se sont retires A
l'intirieur des murailles du Vatican et, depuis lors, ils y
vivent, protestant contre la violence qui leur est faite.
Que les cantiques religieux celbrent la cite cileste formee
par '1Eglise des elus comme une vision de paix : Caelestis
Urbs Jerusalem,Beata pacis visio, c'est bien; mais on voit
que ce ne fut pas le sort de la capitale de PEglise terrestre
et que Rome fat plut6t un theAtre de guerres. Les vicissitudes passees aident a comprendre celles qui sont plus recentes,dont nous avons a rappeler le ditail, et dont, mdme,
plusieurs d'entre nous ont pu 4tre les temoins.
2. Au TEMPS DE LA RiVOLUTION ET SOUS NAPOLEON

Nous avoas rappel6 (Annales, ci-dessus, p. 345) comment,
en mai 1798, M. Cayla, Superieur general dela Congregation, fut oblige de quitter, dans Rome envahie par les
troupes franqaises, notre maison de Saint-Andre ox il s'dtait retire, pour se rdfugier dans celle de Montecitorio que
son intervention aupres des autorit6s franqaises protigea.
On saitquel mouvement general avait amend cette situation.
La declarationide Pilnitz, signee par les souverains d'Autriche et de Prusse.(aoft 1791), et que les emigres firent

bruyamment mais imprudemment valoir comme une menace d'invasion pour la France, fut suivie, le 7 fevrier 1792,
de la signature, par les mdmes souverains, d'une alliance
contre' la France. La France se decida alors A faire tete a
l'orage. La guerre fut diclaree au mois d'avril 1792 et la
France fut envahie : aux premieres puissances que nous
avons nommies, s'unirent, en 1793, 1'Angleterre, la Hollande, 1'Empire, la Russie, la Sardaigne, Naples : c'est ce
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qu'on a appeled la premiere coalition a. Ceci soit dit pour
expliquer le r6le que les soldats frangais de la Republique
jouerent dans les affaires politiques et religieuses de ces
pays, notamment de I'ltalie qui nous occupe en ce moment.
La France prit alors loffensive avec une activite dont
ceux qui avaient cru l'intimider par les menaces de Pilnitz
durent etre singulierement surpris. Ses gnderaux s'avancerent a travers la Belgique jusqu'en Hollande ou, detail
pittoresque, un regiment de hussards s'empara de la fiotte
bloquee par les glaces; alors (1795) fut etablie la Republique batave. En Suisse, apres plusieurs batailles, fut 6tablie
la Rdpublique helvitique en 1798. Le jeune general Bonaparte avait iet charge de la campagne d'Italie et bient6t
furent crides la Republique ligurienne pour la rigion de
Genes (1797) et la Republique cisalpine pour le Milanais,
la Lombardieet quelques autresterritoires: c'itait en 1798.
Enfin, en janvier 1799, les Francais, commandes par le gCneral Championnet, prirent Naples, qui devaitrecevoir plus
tard comme rois Joseph Bonaparte (18o6) et Murat (18o8),
et ils y dtablirent la Rdpublique parthenopeenne.
C'est dans ce mouvement general et imprivu des armies
de la Revolution que, en 1798, le general Berthier, a la tete
des soldats francais, entra dans Rome.
Comment y furent alors traitis les puissances religieuses
et les biens ecclisiastiques par les soldats de la Revolution,
on pouvait s'y attendre apres la declaration faite a Paris
par la Convention, desle 15 decembre 1792,que a dans tout
pays occup6 par les armies frangaises les droits feodaux,la
noblesse, tous 'es privileges seraient abolis et que les proprietes appartenant au prince, aux communautes laiques et
religieuses seraient mises sous la sauvegarde de la R6publique a. Pratiquement, cette a sauvegarde dela Republique,
comme a l'incamdration *, a Flpoque de Victor Emmanuel,
signifiait la confiscation. (MALET, l'tpoque contemporaine,
p. 136. Paris, Hachette.)
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On peut juger des ruines accumulces pour la Congregation par I'onvrage de M. S. Stella, la Congregalionedella
Missione en Italia. Au chapitre X, pour la periode de 1788
a i8oo, celle dont nous nous occupons, il ecrit: e dix-huit
maisonsfurent supprimees (p. 558);et,au chapitre suivant,
oi Pon voit les armies imperiales de Napoleon succeder
aux armees de la Revolution, il 6crit de nouveau : a Ruines,
dix-huit maisons fermies. *
Dans la biographie tres documentie de M. Durando,
plus tard Visiteur de la province de Lombardie, I'auteur,
M. FranCois Martinengo, raconte en quel itatdzait en 1802,
cette province de notre Congregation : ( Les Alpes, dit-il.
n'avaient pas pu barrer la route au torrent de la Revolution qui descendait de France. Des maisons de notre province, il ne restait plus debout que le college laique de Savone et le Convitto ecclesiastique de Sarzane. Nos autres
maisons avaient it6 renversies, et, parmi elles, il en est en
Lombardie qui ne devaient plus se relever. 3 (II padre Durando, p. I r; Torino, 1888.) Mais s'il y a des maisons qui
ne devaient plus se relever, Pavie, Voghera, Reggio d'Emilie, Crcmone, la Province elle-mwme se releva. A la chute
de Napoleon, en vertu des traitis de Vienne (z 85), les souverains d'Italie rentrerent gienralement dans leurs possessions. L'Italie fur divisde en royaume de Sardaigne,
royaume lombard-vinetien, duchi de Parme, duche de
Modene, an nord, dans la plaine du P6; grand-duchi de
Toscane, Etats de l'Eglise, royaume des Deux-Siciles, dans
la peninsule : an total sept Etats dont les capitales itaient
Turin, Milan, Parme, Modene, Florence, Rome et Naples.
Le royaume de Sardaigne, forme du Piemont et de la Sardaigne, appartenait a la maison de Savoie, igalement maitresse, sur le versant franqais des Alpes, de la Savoie et du
comti de Nice. Le royaume lombard-vinetien appartenait
a 1'empereur d'Autriche, dont linfluence s'exerCait directement sur les duchis de Parme, de Modene et de Toscane,
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possessions de princes autrichiens. Les Itats de l'glise qui,
au centre de la pininsule, allaient de la mer Tyrrhinienne
a rAdriatique et touchaient, au nord, le P6, etaient gouvernis par le pape. Le royaume des Deux-Siciles appartenait
aux Bourbons de Naples, descendants de Louis XIV. Dans
tous les Etats, i l'instigation ou avec I'approbation de 1'Autriche, la monarchie absolue avait itd retablie et beaucoup
de libertds supprimies.
Ce fut aussi, alors, une periode de reinstallation pour les
maisons de notre Congregation si durement secoudes en
Ialie : les vocations reprirent; on rouvrit les noviciats.
3. L'ITALIE, DE 1848 JUSQU'A NOS JOURS

Mais, en 1848, un nouvel orage, moins dur que le pricident, mais qui devait aboutir aux ivenements de 1870,
eclata en Italic.
Un travail de fermentation s'accomplissaitdans la pininsule. A Rome, la revolution iclata et prevalut, et Pie IX
dut s'enfuir i Gaite, le 24 novembre 1848. II fut replacd sur
son tr6ne par l'armee franqaise qui entra dans Rome le
3 juillet 1849. La veille, 2 juillet, dans notre maison de
Montecitorio, I'assistant de la maison communiqua a la
communaute, A I'oraison du matin, l'ordre du triumvirat
encore maitre de Rome qui prescrivait d'dvacuer la maison
dans les vingt-quatre heures. Les pretres anciens se mirent
A pleurer, en pensant qu'il fallait quitter la maison; comme
on n'avait pas d'habits laiques ni d'tcablissement & Rome
oh se refugier, et que les portes de la ville etaient fermees
&cause du siege, on ne savait que devenir, quand quelqu'un
apporte la nouvelle que les Francais venaient d'entrer dans
Rome par le pont Sisto: c'itait vrai; pour cette fois, on 6tait
sauvd. - Constatons, en suivant A peu pres l'ordre chronologique, ce qui concerne nos trois provinces de I'Italie :
Turin, Naples et Rome pour la periode contemporaine.
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C'est dans le nord de lItalie que se formait le nuage le
plus redoutable. La jeune Italie rdvait de rdformes; la jeunesse, mime dans le clergd, mime a notre siminaire interne
de Turin, n'etait pas insensible a I'entrainement general :
elle acclamait Pie IX et Charles-Albert qui venaient d'accorder en partie les reformes reclam6es. Notre confrere,
M. Martinengo, en a transmis le souvenir. 11 itait alors
seminariste. a Un soir, icrit-il, je m'en souviens comme si
c'6tait aujourd'hui, nous avions pu nous procurer, moyennant quelques sous, un buste de Pie IX, en plitre; nous
Pinstallimes sur une colonne dans la salle de recrdation,
avec des bouts de cierge allumrs tout autour, puis on se
mit i faire la ronde en chantant de grand coeur et a pleins
poumons 1'hymne fameux:
Del nuovo anao gia Palbaforiera

s IYun jour nouveau djia l'aube apparait! z Or, voilk qu'au
plus beau du morceau et de 1'enthousiasme, la porte s'entr'ouvre soudain; et qu'apercevons-nous ?... la tdte grise de

M. Durando, notre directeur, qui promena lentement son
regard sur nous tous, sur le buste du pape, sur les chandelles
allumnes, pendant que nous restions la, interdits et tout
mortifies de cette apparition : * Chantez la Madone, nous
a dit-il deux reprises, chantez la Madone: cela vautmieux!
et il disparut. * (11 padreDurando.)
Le fait est que Pie IX dut bient6t s'enfuir de Rome comme
nous l'avons dit, et que le roi Charles-Albert, le 23 mars
1849, perdait, malgrd son courage, la bataille decisive de
Novare et abdiquait en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II, sous lequel, aide de son ministre Cavour au nord,
et de l'aventurier Garibaldi au sud de 'Italie, allaient s'accomplir des ivdnements, sources de grandes epreuves pour
I'Eglise et pour les communautis religieuses.
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Victor-Emmanuel, au lendemain de la defaite de Novare
(1849), avait une double tache a remplir : il devait, au
dedans, refaire et accroitre les forces du royaume sarde;
au dehors, lui trouver un allie.
Au dedans, pour se procurer des fonds Cavour, supprima
les ordres monastiques, transforma leurs biens, qui montaient a 3o millions, en biens nationaux, vendus au profit
de l'Etat.
Le 25 mai i855, futpromulgude la loi qui supprimait, en
Pidmont et en Sardaigne, les communautes religieuses. Une statistique constate comment furent supprimis alors
les e4ablussemenis suavants. I'Italia, p. 39o :

O'CLERY, Come fu fatta
Rentes

Personnes.
66 monastires ca Piemont (religieux). .
(religieuses).
46 cotvents
40 monastires en Sardaigne (religieux
ou religieuses) . . . . . . . ... .
182 couvents de freres queteurs. . . . .
65 chapitres (prtres) . . . . . . ... ..
S700 ecclesiastiques. . . . . . . . ...
Total .....

772
i o85
489
3145
680
1700
7871

annuelles.
lires.
777 000
592 ooo
369ooo
5ooooo
37 00ooo
36o8ooo

Ce n'etait qu'un debut. Victor-Emmanuel etait soutenu
par Napoleon III. La guerre de 1859 contre l'Autriche,
apres la victoire de Palestro (3o mai) remportie par les
Ialiens et celles de Magenta (4 juin) et de Solferino
(24 juin) remportdes par les Franqais, valut AVictor-Emmanuel la Lombardie (paix de Zurich); puis, les populations
de la Toscane, Parme, Modene, Bologne, ayant chassi
leurs souverains, se diclarerent incorpories au Piimont.
A la suite de ces faits, Victor-Emmanuel c6da &la France
Nice et la Savoie (r860).
Apres 1'expddition de Garibaldi en Sicile et dans le
royaume de Naples (186o), les populations de ces pays,
consultees par la voie du suffrage universel, se donnerent
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au roi par i 3o0216 voix contre tooooo abstentions. Le
7 novembre 186o, Victor-Emmanuel et Garibaldi entrerent
a Naples, et le prince prit le titre de roi d'Italie, avec Florence pour capitale; Rome fut d6claree capitale en principe
(27 mars 1861). C'est peu de temps apres cette declaration
que mourut Cavour. La Question romaine 6tait ddsormais
pose. Par la convention du 15 septembre 1864, les Francais s'engagerent a evacuer Rome dans un delai de deux
ans. En 1866, le roi s'allia avec la Prusse contre l'Autriche,
et, malgrd les dchecs de Custozza et de Lissa, agrandit son
royaume de la Vin6tie.
C'est en cene annie 1866 que, de Florence, le gouvernement italien idicta une nouveile loi contre les communautes religieuses.
a On savait deja, 6crit M. Fr. Martinengo (II P. Durando), et les journaux le criaient bien haut, que la loi de
suppression, voide dix ans auparavant i Turin, ayant Jaissi
subsister une partie des communautds religieuses, n'avait
nullement rassasi les avides convoitises de la secte qui
n'attendait qu'une occasion favorable pour presenter une
autre loi, plus radicale, comme on disait, et propre a corriger les d6fauts de la premiere. De fait, la loi fut proposee
cette annie-la m8me, telle que la d6siraient les radicaux.
On en commenja la discussion aux nouvelles Chambres de
Florence, des les premiers mois de 1'annie suivante 1866,
jusqu'au jour aio elle en sortit contresignee par le roi, a la
date du 7 juillet. Elle donnait conge a toutes les communautis religieuses d'hommes, actives ou non, et les enveloppait toutes in eadem damnatione. a
On voulait, comme l'dcrivit alors M. Torre, Pretre de
la Mission, apres avoir ete prendre des informations a Florence, a faire table rase D.En effet, dans I'annee meme oi la
loi fut portie, les agents du domaine, ecrit M. Martinengo,
se prisenterent pour prendre possession des biens de nos
maisons de la province et de toute 'ihalie, hormis celle de
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Scarnafigi. Force fut de tout consigner entre leurs mains :
meubles et immeubles, papier et argent. Heureusement,
dans aucune maison, on n'ordonna l'expulsion immediate :
en attendant une rdsolution ddfinitive, on permit aux missionnaires de rester provisoirement, soit dans les colleges,
i cause des classes ddja commencees, soit dans les rsidences, en raison du service des iglises.
A Turin, les agents du domaine se prdsenterent, pour
prendre possession de la maison, le jour de l'ImmaculdeConception. Ils commencerent aussit6t un minutieux
inventaire de la rdsidence et de l'dglise, ce qui demanda
cinq on six jours de travail
II est plus facile d'imaginer que de dire avec quelle tristesse le superieur, M. Durando, assista a cette inique operation.
Ainsi, dans le laps de quelques mois, toutes les maisons
de noire province de Turin, dipouillies de leurs biens qui
s'elevaient peut-etre an chiffre de 4 millions et plus, n'eurent d'autres moyens de subvenir A 1'entretien des missionnaires que les honoraires de quelques rares messes et
la maigre pension fixie par la loi. Et encore itaient exclus
de cette pension : x* les novices non encore incorpores
dans la Congregation au moyen des vceux; 2° les missionnaires prdtres on etudiants qui ne les avaient prononces
que depuis le I" janvier 1864; tant on etait habile pour
soustraire subtilement quelques centaines de francs a ceux
auxquels on avait pris des millions.
Le i* avril de I'annee suivante, 1867, ordre fut donn ia
M. Durando, superieur, de ceder, dans l'espace de huit
jours, la maison de Turin aux officiers du domaine, sauf
une faible portion destinee a loger cinq ou six prdtres attaches an service de l'dglise. Etudiants et novices furent envoyes hors de Turin.
Sur des demarches qui furent faites i Florence, le gouvernement declara qu'il voulait la maison pour en faire un
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refuge de prisonniers librers, laissant aux Missionnaires
charges du service de 1'eglise la partie necessaire. De fait,
on trait la chose avec le president de l'euvre et tout se
regla dans cc sens. On prit pour les jeunes liberds tout le
carre (I'ancien monastirede la Visitation, y compris le jardin , et on laissa aux Missionnaires le bitiment qui fait
face a la rue de la Providence, ainsi que le corridor du rezde-chaussee qui communique avec 1'eglise par la sacristie.
Cest l'arrangement qui dure encore a cette heure.
La loi permettait aux municipalitis de disposer des immeubles des communautes supprimees dont elles auraient
demande I usage en vue de quelque ceuvre de bienfaisance
ou d'utiliti publique. Voili pourquoi on s'appliqua, au
moyen d'accords mutuels faits avec les municipalites, a garder celles de nos maisons qui dirigeaient des colleges ou des
dcoles (Sarzane, Savone, Finale), en se resignant a la perte
des biens, compensde en partie par l'indemnite annuelle
convenue avec les municipalitis elles-memes. L'ancienne
et majestueuse maison de Genes, avec sa belle eglise et sa
petite villa adjacente, fut conservie a cause de la fondation
Brignole-Sale, a la suite de negociations avec la municipaliti de Genes, moyennant un debours6 de 400000 francs.
Moins heureux furent nos confreres de Mondovi et de Casale; leurs maisons finirent par 6tre confisquees et ils durent
s'acheter d'autres immeubles.
Telles furent les dpreuves dans l'Italie du Nord aprds
Pannexion de la Lombardie au royaume sarde. La loi publiee a Florence s'appliquait a toute i'ltalie, et la condition
des Missionnaires ne fut pas meilleure dans I'ltalie du Sud
apres la conquete du royaume des Deux-Siciles par Garibaldi, en 186o.
NAPLES ET LA SICILE

Garibaldi avait etz meld aux insurrections prdcidentes.
En i859, apres la paix de Villafranca et Iannexion de la
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Savoie et de Nice A la France, il organisa la e1gion des
Mille, et, une revolte venant d'dclater en Sicile contre le
roi de Naples, ii s'y rendit, aborda a Marsala, rallia a lui
les insurgds, s'empara de Palerme et de Messine, et devint
dictateur de la Sicile (aout i86o); il passa aussit6t sur la
terre ferme, traversa toute I'Italie meridionale sans risistance, et, le 7 septembre, il itait A Naples. II y entra sans
armes et sa presence seule suffit, hilas! a faire s'ecrouler le
tr6ne du roi Francois II. Celui-ci se retira a Gaete, oi il fut
assidgi par les Piemontais : les Filles de la Charitd ren.
dirent alors de grands services aux assieges. (Voy. Annales,
t. 27, p. 34.) Mais Francois II dutcapituler le i3 fevrier 1861.
Apres la prise de Naples, Garibaldi s'empara de Capoue
avec le secours de I'armde piemontaise et fit voter (21 octobre i860) un pldbiscite qui reunissait les Deux-Siciles au
royaume d'ltalie. Reprenant un role actifen 1862, au mois
d'aout, ii ddbarqua en Sicile Ala tete de deux mille volontaires, puis en Calabre. Le gouvernement italien dut se
defendre contre lui comme contre un collaborateur compromettant. Mais, en 1874, Garibaldi fut nomm6 depute de
Rome au Parlement et recut, A titre de recompense nationale, une rente de 1ooooo francs. Voila comment se fit
l'unitd dans I'Italie mdridionale : pendant ce temps, que
devenait la Congregation de la Mission dans cette region?
Notre province de Naples fut plus dprouvee encore que
celle de Turin. Les lois contre les religieux, promulgudes
en I866 par le gouvernement de Victor-Emmanuel pour
toute hItalie, lui furent appliqudes.
Rappelonsque, dej, nos dtablissements du sud de l'Ialie
avaient connu d'autres traverses. Depuis 1790, pour se
conformer aux lois du royaume &- Naples qui dCfendaient
alors, sous peine de suppression, aux communautds religieuses dirigdes par des superieurs 6trangers, nos quaire
maisons de cette contrie : les Vergini, a Naples, Oria, Bari
er Lecce etaient gouvernees par un supirieur majeur a,

ilu periodiquement dans une assemblee dite t nationale ..
Le tout dtait etabli avec l'assentiment et l'approbation du
Supirieurgendral, avec beaucoup de precaution nianmoins,
et une grande discretion, car ces maisons devaient paraitre
separdes du reste de la Congregation.
En 18 5, M. Siccardi, vicaire general de la Congregation,
par un d6cret datd de Rome. 18 ddcembre, fit disparaitre le
schisme apparent. I1 erigea ces quatre maisons en province
distincte, avec le titre a Province napolitaine , et nomma
M. Antoine de Fulgure Visiteur jde cette m8me province
qu'il gouvernait deji en qualiti de e Supdrieur majeur s.
La notice biographique sur le Missionnaire, M. Bernard
Ruggiero (Cenni biografici,etc. Napoli, 1908), a qui nous
empruntons les details precedents, nous fournit aussi quelques autres renseignements : t Tandis que, dune part, les
Missiounaires travaillaient ainsi a porter dans les ames et
parmi lepeuple la paix du Seigneur, d'autre part, s'organisait et se fomentait la revolte dans les differentes provinces
d'Italie. Aussit6t que le fameux rivolutionnaire Garibaldi
pen6tra dans le royaume de Naples, il se forma dans toutes
les provinces et communes, des comitds pour le plebiscite,
et on voulait a tout prix y faire participer les communautds
religieuses et les obliger a porter les fideles a un vote favorable. Alors, on soulevait la populace, on la faisait vociferer sous les fenitres des maisons, on menacait, on en venait
aux voies de fait et on commettait des exces de fureur, si
lon refusait son adhesion. Les maisons des Missionnaires
de la Pouille et de la Basilicate subirent, elles aussi, les efforts de la revolution et les effets de la fureur populaire. a
Tel itait l'itat d'esprit; void maintenant quelques faits :
a Les Missionnaires furent indignement traitis et chasses
brutalement de Monopoli, de Bari et de Tursi. m
Un reglement du 23 juillet 1866, explicatif de la loi de
.suppression, prescrivait aux supdrieurs de faire, dans 'espace de quinza jours,la declaration du a corps moral * dont
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ils eiaient chefs, de ses membres et de ses biens, en presence
du fonctionnaire civil delegue
ý
cet efet. Et alors, en Sicile, par surcroit, le gdneral Cadorna, apres avoir itoufft la
revolution qui avait dclati APalerme au mois de juin, obligea, par une mesure generale, tous les religieux de Sicile a
quitter leur habit religieux et i se retirer dans leurs pays
respectifs. En consequence de ces lois et de ces mesures, le
17 octobre 1866, M. Bernard Ruggiero, superieur de la
maison des Missionnaires a Syracuse, requt officiellement
ordre d'evacuer la maison dans les huit jours.
Le 23 du meme mois,arriva un autre ordre par lequel il
e6ait intimi a tous les Missionnaires de partir chacun pour
son pays, P'exception du superieur qui devait rester pour
consigner sa maison dans les formes legalesI
Les Missionnaires s'embarqutrent done pour Naples,
d'oih quelques-uns se dirig6rent vers Paris pour se mettre
a la disposition du Superieur general et, de la, partir aux
missions i i'itranger.
Si l'on demande ce qui advint en particulier de la maison si importante de Vergini ANaples, le voici.
Ainsi que routes nos autres maisons d'Italie, celle de
Naples, dire dei Vergini, du nom de la rue o elle est situee,
fat comprise dans la loi de suppression. Les Missionnaires
eurent cependant I'autorisation d'en emporter, A leur gre,
tout le mobilier. Et de fait, leI5 dicembre x866, les agents
du fisc s'dtaient empares de cette maison et de ses biens;
mais les Missionnaires ne la quittrrent pas entierement. Le
cardinal Riario Sforza, archevdquede Naples, avait obtenu
que, pour un temps au moins, on epargnat 'dglise, la
salle de la Congregation des clercs et le dortoir attenant
afin d'y poursuivrel'education de son clerge. C'est ainsi que,
an premier dtage, etaient demeures trois pritres et deux
frrces coadjuteurs pour le service de 1'eglise et la direction
des clercs. Tous les autres Missionnaires avaient du abandonner la vaste et belle maison dei Vergini. Elle fut mise a
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la disposition de trois cents douaniers et de leurs officiers,
accompagnis de leurs families et de toutc l!ur domesticiti.
Mais 1'exil des Missionnaires ne dura pas longtemps.
(P. 23.)
Une des conditions mises dans le contrat de fondation
de cette maison dei Vergini, soigneusement tudide par des
hommes de loi, permit d'en juger possible la revendication.
Aussi, cette mime annee, les Missionnaires, au nom du
cardinal archeveque de Naples, porterentleur cause devant
les tribunaux.
Apres diverses vicissitudes, le litige arrive devant la Cour
de cassation se termina heureusement le 4 avril 1870,
grace a lintervention du president Nicolas Spaccapietra, le
frere de l'archeveque de Smyrne. La decision fut favorable
Sl'archeveque de Naples qui revendiquait la maison comme
destinde a l'ducation des clercs et annexe du seminaire.
Les Missionnaires ainsi remis entierement en possession de
leur maison, I'illustre cardinal Riario Sforza, qui avait
montrd tant de bienveillance Al'gard de la Congregation,
jugea opportun d'y etablir un college qui serait dirigi par
les Missionnaires. On aurait ainsi une raison de vivre plusieurs ensemble, mime aux yeux des gens bostiles. Ce college
fut en effet fondi, et requt le nom du mime cardinal qui, non
seulement lui donna son nom, mais iaima toujours, le
soutint, le favorisa, le defendit et Phonora souvent de ses visites.
La loi inique du 7 juillet 1866, funeste a la Congregation, suppiimait arbitrairement les maisons et confisquait
injustementles biensdes congrgation s,mais elle fut plus pernicieuse encore par ses consequences morales. Les Missionnaires, chasses de leurs residences, prives des moyens de
subsistance, se virent fortement ebranles dansleur vocation.
Quelques-uns, plus gnedreux, se rdfugierent en France ou
dans les Missions etrangtres; d'autres se risquerent A vivre
ensemble, comme ils pouvaient, par petits groupes. Mais

-

56, -

vingt sujets, rien que dans la province de Naples, sortirent
de la Congrigation et se retirerent dans leurs families.
- Cenni biografici, p. zi.
Le Cataloguedu personnel publie au mois d'avril 1872
portait pour la province de Naples (p. 36): * Les maisons de
cette province ont une existence plut6t morale que locale.
Les confreres habitent des appartements pris a loyer, except6
ceux qui, en petit nombre, peuvent rester encore au Vergini
et a Saint-Nicolas . Cette situation devait durer plusieurs
annees encore.
Revenons maintenant aux ivinements de Rome.
ROME

SDepuis que l'armie francaise d'occupation, en i849, etait
entree A Rome, cette ville etait demeuree en paix. Mais
c'etait 1aune situation qui ne pouvait durer indifiniment.
Quinze ans apres, en 1864, Napoleon se rdsolut a retirer
ses troupes de Rome. II signa avec Victor-Emmanuel une
convention cilbre sous le nom de Convention de septembre
(t5 septembre 1864). Victor-Emmanuel s'engageait a ne
pas attaquer le territoire pontifical et a empecher meme par
la force toute attaque venant de l'extdrieur contre ledit territoire; les Francais evacueraient Rome dans un dilai de
deux annies. L'6vacuation eut lieu a la fin de 1866.
Aussit6i apres la retraite de la garnison francaise, Garibaldi prepara un coup de main sur Rome. Le gouvernement italien le fit arrdter a deux reprises. Mais Garibaldi
etait soutenu par le pari qui reclamait a Rome capitale >
et lui fouruissait des volontaires. Au mois d'octobre 1867,
dchappant A la surveillance des ministres italiens, il se jeta
en territoire romain. Alors, le gouvernement italien paraissant manquer A la Convention de septembre, Napoleon III
fit r6occuper Rome, et une brigade franqaise battit Garibaldi
a Mentana (3 novembre 1867).

-- 562 L'occupation nouvelle dura trois ans, jusqu'au mois
d'aost 1879. A ce moment, la France, en guerre avec la
Prusse, rappela ses troupes. Le gouvernement se mit aussit6t en devoir d'annexer Rome. Apres une derniere et inutile
demarche de Victor-Emmanuel pour obtenir du pape qu'il
renonqat volontairement au pouvoir temporel, l'armie italienne se prisenta devant Rome, qui fur rendue apres que
le canon eut ouvert une breche dans les murailles, le 2o septembre 1870.
Rome fut diclarde partie intigrante du roy.aume d'Italie,
recut le.titre de capitale, et Victor-Emmanuel y entra le
3 juillet 187 1. 11 s'installa au palais du Quirinal.
D6s le 29 janvier 1871, le nouveau gouvernement avait
a incamird a, c'est-A-dire confisqud les ceuvres pies, et un
decret du 8 mars supprima huit couvents des plus illustres.
Au mois de mai 1871, on promulgua la loi dire * des garanties », sorte de separation de l'Eglise et de PEtat, qui
garantissait au pape, disait-on, des droits souverains, mais
le depouillant de son pouvoir temporel, ne lui laissant que
le Vatican, le palais de Latran et la villa de Castel Gandolfo;
cette loi assignait au pape une dotation annuelle de 3 millions, que les papes ont refuse de recevoir. - BLANC, p. 724.
Quant aux communaut6s religieuses, elles allaient etre
traities comme dans le reste de l'Italie. Votie par la Chambre italienne, le 26 mai 1873, approuvee par le Sinat et signee par le roi, la loi de confiscation fut promulguee en
juin et appliquee en octobre. Le gouvernement decida de
confisquer quatre.cents couvents d'oi les religieux furent
expulsis avec une indemnit6 derisoire. - LEANuETr.
Quant aux maisonsge6nralices, c'est-a-dirc c• risidaient
les Sup6rieurs generaux des grands ordres, on les confisqua
aussi. C'est le 20 octobre que pour les Jesuites, par exempie, les diputes de la junte liquidatrice P, comme on Pappelait, se presentirent an Gesiu, au College romain et au
noviciat de Saint-Andr6. Au Gesiu les deligues appelerent
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devant eux tous les religieux habitant le couvent et leur
notifierent la prise de possession, en ajoutant que le samedi
i" novembre, tous les locaux sans exception devaient etre
evacuis. - Voyez Precis historique, Bruxelles, 1873,
p. 545; et LUcanuet.
La Congregation de la Mission partagea le sort commun.
Les itablissements de Tivoli et de Ferentino, par exemple,
furent a incameirs

t.

Souvent, le gouvernement, en confis-

quant le couvent, laissait de quoi loger un ou deux religieux
qui desserviraient I'iglise. A Tivoli, ii n'en fut pas meme
de la sorte. Nous nous rappelons qu'il y a environ vingt
ans, passant un jour dans cette ville, on nous montra Fancienne maison des Prdtres de la Mission et leur gracieuse
gglise; nous demandames quel usage on en faisait; on nous
ripondit que Plglise servait de grenier a fourrage pour les
chevaux de aranillerie. II en est encore probablement ainsi
aujourd'hui.
Quanta la maison de Montecitorio, grice APintervention
du gouvernement franqais, elle n'a etC qu'en partie confisqu6e. a Au mois de septembre 1873, l'ambassadeur de France
fit connaitre au gouvernement italien qu'il avait recu des
instructions precises du gouvernement de la Republique
franqaise pour traiter la question de cette maison qui, de
notoridtC publique, &tait de fondation franqaise .z II fallut
longtemps parlementer. On estima quelle dtait la partie de
la maison qui dquivalait A la fondation faite par la duchesse
d'Aiguillon: ainsi futconserveeaux Missionnairesde Montecitorio, 1'eglise et la partie du milieu de iimmeuble. (La
Congregalionedella Missione in Italia.) Le reste fut pris
par le gouvernement italien; de la partie de gauche, oi est
la grande porte d'entree, il a fait un college de filles; de la
partie de droite, des bureaux de l'imprimerie et de 1'administration de la Chambre des d6putes dont le palais est en
face. - Ces dtablissements nous seront-ils un jour rendus?
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Quoi qu'il en scil, du milieu des ruines, a force de patience
et au prix de grands sacrifices, les ceuvres, dans des immeubles differents et parfois sous des formes un pen diverses,
se sont reconstitutes. Les seminaires internes de Rome et
de Turin se sont reformes; ctlui de Naples a iti reouven
ean 878, apres plus de quinze ans de suppression.
Aujourd'hui, la province de Rome a douze maisons, celle
de Turin, treize, celle de Naples, treize aussi : c'est plus
qu'ia Plpoque oi l'orage iclata.
VIII. -

EN

ALLEMAGNE

.Nous avons mentionni le royaume de Prusse.a l'occasion
du partage de la Pologne. Depuis lors, les souverains de
Prusse on d'Allemagne furent, apres Fr&diric-Guillaume 11
(1786-1797), Freddric-Guillaume III (1797-1840), Fred6ric-Guillaume IV (I 84o), Guillaume I"(r 86 r), Frederic III
i(888), Guillaume II (1883).
Comme cadre historique pour les evinements que nous
mentionnerons ensuite, nous transcrivons le risume du
Dictionnaire dhistoire. 11 constate linvasion des Prussiens en Champagne en 1792, suivie de la paix de Bale
imposee par les Francais en 1795. Puis, au dix-neuvikme
siecle, les campagnes de x8o6 et de 18o7 signalees par la
difaite des Prussiens A Idna, l'occupation de Berlin par les
Francais, termindes en 18o7 par la paix de Tilsitt; I'alliance
prusso-russe apr6s la retraite de Russie (1812) et linvasion
prusslenne en France en 1814 et 18 5.
En 1848, une rivolution eclata a Berlin, et une nouvelle
constitution accordant deslibertis et des garanties rCclamees
par le peuple, fur juree par le roi, le 6 fivrier x85o; elle
itablissait deux chambres, la Chambre des seigneurs et celle
des d4putis, le vote de l'imp6t et des lois par ces chambres
et la responsabiliti des ministres. Le regne de Guillaume I",
sous lequel Bisnaarckfutle principal ministre d'tat, fut marqui par des guerres heureuses contre le Danemark (a 864),
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1'Autriche (1866) etla France (1870-1871) : c'esti la suite
de cette derniere guerre que Guillaume I- se fit proclamer
empereur d'Allemagne (1871).
STels sont les evinements A plusieurs desquels il est fait
allusion dans les documents que nous allons citer.
C'est de i85 x que date l'etablissement de la Congregation
de la Mission en Allemagne. A la fin de cette ann6e-la,
M. Etienne, Superieur g6neral, &crivait (Circulaire du
i" janvier 1852) :
a Non seulement notre Compagnie a pu traverser, jusqu'i
present, les temps mauvais sans voir aucune de ses oeuvres
atteinte par les malheurs qui affligent si sensiblement
l'Eglise; mais encore il a plu au Seigneur de la favoriser
d'une admirable ficonditd. Jamais elle n'avait etd appelde
fonder aucune maison en Allemagne, et bien des obstacles
semblaient lui en fermer a jamais lentrie. Et voili que la
revolution elle-mame renverse ces obstacles et lui ouvre,
dans cette contre, une large porte pour y aller evangiliser
les peuples. Cinq jeunes pratres de Cologne ont la pensde
de venir se former dans la Compagnie, au ministare de
I'apostolat en faveur des pauvres gens de la campagne. 11s
demandent an venerable cardinal, leur archeveque, rautorisation de se rendre dans notre siminaire interne de Paris,
et ensuite de prendre le litre de missionnaires. Non settlement cet eminent pontife donne volontiers les mains a la
realisation de leur desir, mais encore ii vent bien prendre
lui-mame des mesures pour leur preparer un etablissement
et les ressources nicessaires pour le soutenir; et, au mois
de mai dernier, ils partent de notre maison-mtre, sons la
conduite de M. Hirl, venu de notre province de Rome,
pour aller d6poser dans la terre de la Prusse un grain
de sdnev6, qui, j'en ai la confiance, poussera en grand arbre
qui portera des fruits abondants de salut. Leur ddbut a iti
bUni du Ciel et couronni du plus heureux succes. , - Circulaires, t. III, p. 182.
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.Plusieurs itablissements ne tardercnt pas A se fonder en
Prusse. Puis, vinrent les circonstances exceptionnelles des
guerres de 1866 et de 1870. Les Pretres de la Mission y
montrerent, ainsi que les Filles de la Chariti, dont la premiere maison en Prusse remonte ta
1852, un tres charitable
et tres grand devouement auquel les autorit6s civiles ellesmimes rendirent temoignage. M. Etienne le constate dans
sescirculaires du r" janvier 1867 et du zi janvier 1872.Circulaire, t. III, p. 389, 439 et 445.
Allait-on vivre en paix ? Les catholiques resperaient. Mais
il ne devait pas en etre ainsi: £ Aussit6t la guerre finie avec
la France, je marche contre linfaillibilit6 ,,disait Bismarck
an grand-due de Bade, le 24 octobre 1870o . II le fit.
Le celebre chancelier pr6para cette guerre par une campagne de journaux lesquels reprirent le theme du Syllabus
publid par Pie IX en 1864, et de 'infaillibilite du pape
difinie en 1870 par le concile du Vatican. Ce que le prince
de Bismarck craignait ou feignait de craindre, cce qu'il faisait repeter au peuple allemand, c'est que la juridiction
ipiscopale itait absorb6edesormais par la juridiction papale,
que le clergd ne s'appartenaitplus, et que tout catholique romain, sur un signe du pape, devait trahir sa conscience de
citoyen et les lois de son pays. a - BERNARD, le Clerg4, p. 9
et 1o.

Cest au nom du progres, de la civilisation, de la culture
moderne que fut srbore le drapeau de la grande bataille
contre lecatholicisme: de IAce nom celebre de Culturkampf,
mis en honneur par Wirchow, et qui indique la lutte de la
science contre les ennemis du progres.
Des le commencement des dibats au Parlement, un deputd
gouvernemental (Marquard) indiqua jusqu'o6 I'on voulait
i. Les d6tails que npus citerous sont cmprunts a'
t ouvrage intitule

la Persecution religieuseen Allemagne,par Paul Bernard, 1872-1879.
x* leClerge et les Catholiques; 2*les Congrigations. (2 vol. Bloud,

Paris, 1907.
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aller : Nous avons,disait-il, dclare la guerr Pl'Ultramontanisme : nous irons jusqu'au bout. * Et alors les lois se
succederent. Le to dicembre t871, entra en vigueur la loi

de repression contre les pridicateurs qui disaient en chaire
des choses que n'approuvait pas le gouvernement; c'est ce
qu'on a appele le paragraphe de la chaire ou Kaneelparagraph, ou encore - Loi de Lutz a, Lex Lutliana,parce que
le ministre Lutz en fut le promoteur.
Le 22 janvier 1872, le ministre Falk fut nommi et charge
des affaires ecclisiastiques : ds lors, la persecution s'accentua. En 1872, retrait au clergi de la surveillance des ecoles;
declaration d'incapacit d'enseigner pour tousles congreganistes, etc. En 1873, les fameuses lois dites de mai : suppression des petits s6minaires, obligation pour les grands seminaires de se soumettre a l'inspection de 'Etat; les fonctions
ecclisiastiques declardes accessibles seulement aux sujets de
1'empire ayant 6tudie trois ans dans une universiti et ayant
passe un Kexamen de culture a sur Fhistoire, la philosophie, etc.
Par ces diverses etapes, on aboutit a la loi allemande du
20 juin 1875, qui a ddpossidl I'Eglise de 1'administration de
ses biens temporels et I'a remise a des c conseils d'Eglise »
et des a assemblees paroissiales v. D'apres la loi portee
alors: i° les membres sont elus par les habitants catholiques
de la paroisse, et 20 en cas de conflit entre ces associations et
1'autoriti episcopale, c'est 1'autoritd civile qui ddcide: c'estle
paragraphe 43 d? la loi: * Sur toute divergence entre le president de la circonscription (nous dirions le sous-prefet ou
ie prefet) et 'autorite ipiscopale, le ministre des cultes A,
un protestant, en Prusse, naturellement a decide v. On se
demanda si le pape, alors Pie IX, apres les protestations
ndcessaires sur les principes, serait d'avis, ou non, que l'on
s'adaptit Acette lgalitd. Le 3 mai 1875, par I'organe du cardinal Antonelli, it rip.ondit affirmativement aux eveques
d'Allemagne qui 'avaient consulti: ad advertendagraviora
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mala, disait-il: II faut supporter cela pour. Cviter de plus
grands maux.
Cette situation gdnarale avait etd prdparde par des me-es
spiciales, particuliirement contre les congrigations religieuses. La principale fiutla loi du 4 juillet 1872.
Le x5 mai 1872, s'ouvraient les dibats au Reichstag. Au
ministre des cules von Muehler, avait succidd, quatre mois

auparavant, le d6lguid prussien au Conseil fCddral, Adalbert
Falk, qui devait attacher son nom aux iniquitis du Culturkampf.

Apres diverses modifications de detail, qui toutes contenaient une aggravation relativement au premier projet, le
texte de loi suivant fut propose par rUnion libirale et mis
aux voix, le 9 juin.
a 1 ti. -

L'ordre de la Compagnie de Jesus et les ordres ayant de

1'affinitt avec lui, ainsi que les congregations analogues, soot exclus
du territoire de 1'empire'allemand. La fondation d'6tablissements nouexistantes, elles deveaux leur est interdite. Quant aux communauts
Tront se dissoudre dans un dil! >u"- firera le Conseil federal, mais
ne pouvant depasser six mois.
a 1 2. - Lesmembres de l'Ordre de la Compagnie de Jesus, ou des
ordres apparentis avec lui, ou des congregations analogues peuvent,
s'ils sont 6trangers, etre bannis do domaine federal : s'ils soot indigenes, ii pourra leur etre assigne une demeure fixe dans certains districts ou lieux d4termines cet effet.
a % 3. - Le Conseil fEddral est charg6 de-'ex6cution de la presente

lot.

a

La loi fut votie par 183 voix contre ior. Le4 juillet, elle
recevait la sanction impiriale et paraissait
(Reichsan eiger).

l'Officiel

Qu'itait-ce que les congregations a apparenties a ou affilides aux Jsuites? Dans la discussion, nul ne le put dire :
* Le Conseil feddral statuera a, conclut alors Friedberg.
Mais, de la dicision du Bundesrath, on ne pouvait douter.

Seraient Jesuites, evidemment, ou apparentes aux Jesuites,
tous ceux que le gouvernement voudrait expulser.
Huit mois plus tard, 20 mai i8;3, le Conseil federal
ayant termine son enquere sur les congrigations affiliees, ou
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non, a la Compagnie de Jesus, langait, sans explications,
un dicret de bannissement contre les Redemptoristes, les
Lazaristes, les P&res du Saint-Esprit et les Dames du Sacr6Cceur. Personne n'ignore que toutes ces congregations sont
autonomes, qu'elles n'ont rien de commun, comme organisme particulier, avec la Compagnie de Jesus.
Comme les Jdsuites, ces quatre congregations se retirerent
pacifiquement, sans bruit.
Le ministre Falk n'avait point attendu le vote de la loi
dite des Jesuites, pour agir contre les congrdgations.
Des le 15 juin, par suite d'ordres superieurs, les presidents
des rgences (conseils administratifs)de Dusseldorf et autres
villes, publiarent un arreti en vertu duquel 4 toute fonction
est interdite dans les dcoles du royaume de Prusse aux
membres des congregations religieuses. . - Le 4 juillet, a
tous les eleves des itablissements d'instruction secondaire,
defense est faite de prendre part et de donner son nom a
une association religieuse de quelque nature qu'elle soit.Le 12 juillet, par ddcret ministeriel, I'enseignement public
a tous les degres est interdit aux congregations religieuses,
quelles qu'elles soient, et toutes les confreries de la Vierge
sont supprimdes desormais, partout ou elles existent . BERNARD, les Congragations,p. 44, 46.

Quant aux congregations qui demeuraient, le Conseil
feddral entra en rapport, en 1875, avec les differents gouvernements, en vue d'elaborer un nouveau projet de loi sur
les congregations.
En Prusse, les ministres d'Etat n'dtaient point d'accord.
Lorsque fut soulevee la question au conseil, en prdsence de
1'empereur, la majorit~ des ministres opina qu'il fallait
proscrire purement et simplement toutes les congregations,
mime hospitalires, sans exception. Sur quoi le ministre de
la guerre, general de Kameke, fit cete observation : * Songez que j'ai besoin des sceurs de chariti s'il me faut entrer
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en campagne .. On rflichit en effet, et I'exception fut portee en faveur des hospitalieres.
Le projet de loi formuli par le cabinet de Berlin et soumis a l'approbation royale, 6dictait ceci :
Si'. - Les ordres del'Eglise cathoiique etassociations similaires
sont prohibes sur tout le territoire de la monarchie prussienne. Interdiction leur est faite de fonder des etablissements nouveaux, et les
etablissements actue!lement existants devront etre fermes dans un
d6lai de six mois. Toutefois, pour Its maisons d'enseignement et d'education, ce delai pourra etre porte i quatre ans, afin de faciliter i
'Etat le remplacement des maitres et maitresses.
1 2. - Les 4tablissements ou associations consacres exclusivement
au soin des malades, continuent i jouir de leurs droits; mais ils

peuvent etre supprimes, en tout tempt, par ordonnance royale.
S3. - Ces derniers etablissements sont places sous la surveillance
de 'Etat.

Les paragraphessuivantsstatuaient surles biens des congrigations dissoutes, commis desormaisa la tutelle de l'Etat,
i seule charge de subventionner, pour une quote-part fixe
des revenus, les membres necessiteux de ces congregations.
L'emploi des capitaux devait trer6gl par uneloi ulthrieure.
Le i" mai 1875, le gouvernement diposa sur le bureau
de Ia Chambre son projet de loi et accepta la discussion
pour la siance du 7 mai. II fut rigli en mime temps que,
pour aller plus vite en besogne, les articles seraient discutes
tout i la fois en premiere et deuxieme lecture, d'une seule
traite. Etla loi fut adoptde le o1mai a une majorite enorme:
243 voix contre 80. Presquetous les conservateurs avaient
vote cette fois, au nom du protestantisme orthodoxe, avec
les libiraux.
Le 25 mai, apres une brive discussion, signalie toutefois
par un magnifique plaidoyer du comte de Landsberg, la
chambre des Seigneurs acquiescait au projet du gouvernement, par 66 voix contre 24, et, huit jours plis tard, le
31 mai, la loi, revdtue de la sanction impiriale et officielment promulgude, entrait en vigueur.- BaramAD, p.44,4 6 ,
48.
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En outre des communautes mentionnies nommement
dans les lois que nous avons cities, les autres communautis
et ordres religieux avaient ete frappes: Capucins, Biendictins, etc.
!Quant a nos deux families religieuses, ce fut un desastre
pour les Filles de la Charitd et I'exil pour les Pretres de la
Mission.
Toutes les icoles des Filles de la Chariti furent fermies,
et aucune ne leur a ete rendue. Quelques lignesd'un compte
rendu paru dans les Annales (t. 68, p. 159) risument ce qui
advint alors : a Les lois persdcutrices mirent bient6t fin a
toutes les oeuvres d'iducation. En 1876 et 1877, furent supprimdes celles de Norff, de Deutz, et, A Cologne, celles de
Saint-Sdverin,de Saint-Gdreon et de Sainte-Ursule; cette
derniere seule, avec celle de Hardt, put subsister en se
transformant en h6pital.
•
Par suite de ces•r ppressjo>.-, un gran nombre de soeurs
prirent Ie chemin de l'etranger; la plupart all6rent en Autriche, et toute la province naissante fut atteinte dans le
principe meme de sa vie et de sa prosperiti par ces lois de
mai.
En 1873,les Missionnaires furentchassis, etM. Kelz, qui
avait succidd a M. Marcus dans la direction de la province,
ne put que rarement, et deguisd en marchand, se rendre A
la maison des Seurs a Nippes pour prisider le conseil, confesser les soeurs et donner une conference. Le seminaire des
sceurs languit jusqu'en 1875, et, A partir de cette date, on
envoya les postulantes a Graz, en Autriche. La propri&tI
elle-meme de la maison centrale etait en danger, et ce ne
fut que grace A la cooperation habile et divoude de M. Villers, a Malmedy, grand ami des enfants de saint Vincent,
qu'on put sauver cet immeuble.
Quant aux Missionnaires, leurs maisons ont it6 vendues:
qu'en faire, puisqu'on ne pent les habiter? Seule, la maison
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de Cologne n'a pas eti aliiene, elle est en partie occupe
par des locataires.
A cette occasion, les Missionnaires de Prasse donnerent
un tr6s bel exemple de fiddlitj a leur vocation. M. Etienne
le signala dans sa circulaire du i * janvier 1874 : a Une
epreuve, dit-il, est venue porter 'affliction dans mon Ame:
c'est la persecution subie par notre province de Prusse, qui
en a force tous les membres A abandonner leurs oeuvres,
et &prendre le chemin de rexil. 3 Et ii ajoute : a Dans
ma douleur, je n'ai pu m'empecher. de rendre graces au
Seigneur d'avoir mis nos confreres de Prusse A meme de
donner a la Compagnie un exemple de fiddliti a la vocation, qui ne se rencontre pas dans les deux sikcles de son
histoire. II a voulu faire servir cette epreuve A la manifestation des sentiments deleurscoeurs. Comme on croyait que
le motifdes rigueurs dontils Ctaient l'objet itait leur dipendance d'un superieur etranger, les autorites eccl6siastiques
du pays, dans la vue de les conserver, obtinrent du Souverain Pontife qu'ils fussent soustraits A mon autorite pour
un temps, et qu'ils fussent ranges parmi les membres du
clergd seculier, jusqu'A ce que des temps meilleurs pussent
leur permettre de se retablir dans I'ordre de leur vocation.
Mais tous, sans exception, r6clamerent contre une pareille
mesure, et me ddclarerent qu'ils etaient pretsk aller travailler dans les missions les plus lointaines, plut6t que de cesser de vivre en communautd et de ne plus prendre part aux
ceuvres de la Compagnie. Les memes sentiments me furent
exprimes par tous nos frkres coadjuteurs. Et, en effet, aussit6t qu'ils eurent requ l'ordre de quitter leurs maisons, tous
se rendirent A notre maison-mare, pour se mettre Ama disposition; et, dans ce moment, ils sont rendus aux diverses
destinations que je leur ai assignees. 26, tant pretres
que freres coadjuteurs, ont 6t6 places dans nos maisons de
France, oh ils rendent de bonsservices; 45 ont iti envoyds
dans nos missions 6trangires; 7 composent le personnel
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d'une maison que leur a offerte en Belgique Mgr l'dveque
de Namur, et 2 pr&tres sont demeures en Prusse en qualite d'aum6niers de nos soeurs.
SCet exemple est un grand enseignement donni a la Compagnie. - iCirc., t. 1Il, p. 462.
Voila trente-cinq ans icoulds depuis que la persdcution a
eclat6. Adoucie dans son application sur differents points,
par le rapprochement avec Rome sous le pontificat de
Lion XIII, la legislation du Culturkampfsubsiste encore
sur d'autres points : les soeurs sont soumises i des assujettissements de Padministration civile, on pourrait dire de la
police, qui limitent singulierement leur libertd.
Nos confreres, comme d'autres religieux, attendent toujours qu'il leur soit permis de vivre en communauti dans
leur patrie. Ce jour viendra. D6s maintenant, Dieu a benileur conduite. Par leur fidelit6, ils ont donni un bel exemple;
par leur activitd attentive, ils ont riussi a organiser des
oeuvres : Fintelligente creation d'un college de langue allemande a Theux (Belgique), tout pres de lafrontierede leur
pays, a ete pour eux une source de vocations; ils ont
accept6 des travaux d'evangdlisation en Syrie et au CostaRica, dans PAmerique centrale. Aujourd'hui, leur nombre
est plus grand qu'au jour de la dispersion. Daigne Dieu
leur accorder la consolation de pouvoir bient6t s'etablir de
nouveau dans leur patrie.

IX.

-

EN FRANCz;

POQUE CONTEMPORAINE

Dans l'itude que nous avons faite de la situation de
notre Congregation. en France, nous avons rappeld comment, apres la terrible tempite de la grande Rdvolution, la
paix religieuse avait plane ensuite sur lensemble du dixneuvieme siecle, en ce pays.
C'est dans le dernier tiers du dix-neuvi6me si6cle que le
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ciel s'assombrit, et ce sont les premieres annies du vingtieme siecle qui ont vu les jours de.vdritables epreuves
pour les communautds religieuses.
Nous allons retracer dans leur ordre ces divers evinements. Nous le faisons parce que, comme on a pu le
remarquer, les Annales, ont presque toujours garde le
silence sur cette matire : il est si difficile de bien discerner quand on est encore au milieu des evinements! Et
nous avons 6ti etonn6 plus dune fois des recits qui nous
revenaient des pays etrangers, taut ils itaient inexacts,
exagdrant encore des faits, en eux-memes, pourtant, deja
tris douloureux.
D'autre part, a mesure que les annies s'coulent, la confusion des dates s'itablit, et plus d'un lecteur,,quoique
attentif, ne sait plus, par exemple, Aquelle annee rapporter
les dates dont la formule est cilebre, le 24 mai, Ie 16 mai,
par exemple; on ne sait plus au juste la date de la loi de
siparation en France. C'est pourquoi nous dressons ici un
Memento pour la commodite des recherches, plutbt que
nous ne faisons une etude historique ou philosophique sur
les faits. Ces faits sont encore trop rapprochis, nous nous
abstiendrons de les apprdcier. Voici donc, annie par annee,
a peu pres, la suite 4es 6venements.
L'poque contemporaine de 'histoire que nous racontons date pour l'Eglise de France de la chute de I'Empire
et commence avec le gouvernement de la Ripublique
en 1871, et on y peut distinguer trois piriodes. C'est
d'abord une periode de protection et de paix, qui s'arrete
en 1876; puis une piriode de transition, qui dure trois
annees, enfin une periode d'hostiliti et de lutte plus ou
'.
moins avouee et parfois tres accentue
-1. Quelques ouvrages nous ont fourni les details qui vont suivre.
Nous devons mentionner Mgr Baunard : Un si&cle de PEglise de

France (Poussielgue): on trouvc, tric6 en detail dans ce livre, le
tableau des, belles ceuvres accomplies par les catholiques. - Le-
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La periode de protection commence et finit avec 1'Assemblee nationale. Elue le 8 fevrier 187 r, cette assemblee vote
des le 13 mai, sur la proposition de M. Cazenove de Pradines, depute de Nantes, a des prieres publiques a pour
supplier LDieu d'apaiser nos discordes civiles et de mettre
un terme aux maux qui nous affligent a.
Le 12 juin 1872, I'Assemblde nationale exempte du service militaire les siminaristes, et le 22, du meme mois, elle
ordonne que les dimanches et jours fdrids on accorde aux
soldats le temps necessaire a l'accomplissement des devoirs
religieux. Le 14 janvier 1873, elle dispose que quatre
evdques, elus a cet effet par leurs collegues, feront partie du
Conseil supdrieur de 'instruction publique. Le 25 juillet,
elle d6clare d'utilitd publique la construction d'une eglise,
sur la colline de Montmartre, conformement a la demande
qui en a et6 faite par I'archevdque de Paris. - Vers
'Eglise, p. 268.
Le 24 mai 1873, le president de la Ripublique,
M. Thiers dut se retirer et fut remplacd par le mar'chal de
Mac-Mahon. La religion fut honoree et protegee pendant
que le marechal fut au pouvoir. Alors fut accordie notamment la libert6 de 'enseignement supdrieur (12 juillet 1875),
que les catholiques avaient instamment riclamde. Le
canuet: L'£glisede Francesous la troisiemeRepublique(Poussiefgue).
L'auteur de cet ouvrage - et nous n'acceptons pas en tout ses jugements - recherche, lui, les causes pour lesquelles I'lglise de France
est passee de la periode de prospirite a la periode d'epreuves. J. de Narfon, dans un livre crit avant que soit promulguee la loi de
separation de 19o5, a trace un recit historique des evenements tris
facile i suivre (Vers I'Eglise libre. In-8*, Paris) : it a classe les faits
dans l'ordre chronologique, qui montre plus clairement leur developpement. Nous n'acceptons pas non plus toutes sea appreciations,
notamment quand il s'agit du pape Leon XIII, auquel 1'auteur rend
d'ailleurs, en plusieurs endroits, un juste hommage. C'est ce livre que
nous suivrons habituellement dans le classement des faits.

* 24 mati
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indique la pdriode de gouvernement du mari-

chal de Mac Mahon.
En 1875 furentvoties les lois dites a constitutionnelles ,,
et un amendement de M. Wallon y fit admettre la designation de Ripublique.
1877
Les elections du o2fevrier 1876 avaient d•if sensiblement modifid i la Chambre la situation respective des
partis.
Le a 16 mai a 1877 est celabre par 1'acte du marechal de
Mac-Mahon remplacant le ministere de M. Jules Simon
par le ministere de Broglie, dont les idees dtaient plus conservatrices. Cet essai echoua, et, le 3o janvier 1879, le
marechal de Mac-Mahon donna sa d6mission de prisident
de la Republique.
S879
M. Grivy, qui succeda au mardchal (1879), appela, le
4 fivrier, M. Jules Ferry au ministare de linstruction
publique. A dater de ce moment, fut entreprise par le gouvernement et par le parlement 'oeuvre de laicisation dans
les diverses branches des institutions gienrales du pays.
Jules Ferry commenja par riorgarniser le Conseil de
'instruction publique, ofiil ne fut plus question d'admettre
des vidques choisis par leurs pairs, mais od l'on jugea suffisant de faire place A quatre membres de 1'enseignement
libre nommis par l'Etat. Puis on supprima la collation des
grades par les jurys mixtes que la loi du z1juillet 1875
avait itablis en faveur des etablissements de Ienseignemeat superieur libre.
1880
A la suite d'incidents et de polemiques que nous ne
voulons pas analyser ici (voyez Lecanuet), Jules Ferry se
proposa bient6t d'interdire 'enseignement Atous les degres
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aux congregations non autorisdes. L'article 7, qui formulait
cette interdiction, fut vote A la Chambre, mais MM. Dufaure et Jules Simon rdussirent a le faire repousser par le
Senat (seance du 19 mars 1880).
II y avait au moins un ordre religieux dont Jules Ferry
voulait A tout prix supprimer I'action tres considerable :
c'6tait celui des Jesuites. On trouva done un biais qui consista a expulser les Jesuites en vertu des a lois existantes a.
L'article premier des trop fameux decrets du 29 mars 1880
disait :
Les Jesuites evacueront leurs maisons dans le
ddlai de trois mois, et .leurs dtablissements d'education le
31 aoit. Ils ne fermerent volontairement aucune de leurs
residences, et ce futla force armde qui, au matin du 3o juin,
les expulsa.
L'article 2 des ddcrets du 29 mars 1880 disait : g Les
congrdgations non autorisies auront a se pourvoir en autorisation dans un delai de trois mois. ) Apr6s des hesitations, elles rdsolurent de ne pas demander d'autorisation
En consiquence, un nombre considerable de communautes
religieuses furent violemment dispersdes. C'est aussi en
cette annee qu'eut lieu un mouvement assez accentui de
laicisation pour les h6pitaux, en particulier pour ceux de
Paris.
1881-1882
Une loi de I'annee 1881 avait etabli l'obligation de
I'enseignement primaire. Le 28 mars 1882, Jules Ferry en
fait voter une autre qui prescrit la neutralitd de cet enseignement dans les ecoles de l'Etat.
1883
En 1883, radministration des menses episcopales sede
vacante fut confide Ades commissaires civils. Cette serie de
mesures dont la commune tendance pouvait inquieter A
bon droit l'autorit6 religieuse provoqua, au ;mois de
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juin 1883, une lettre touchante, mais inutile, de Leon XIII
au president Grevy. - Vers I'tglise, p. 277.
C'est ici le lieu de le constater. Si l'on se demande d'oi
venait cet 6tat d'hostilitd contre les catholiques, on pent
l'entrevoir assez clairement dans '6change de lettres, que
nous venons de mentionner, et qui eut lieu en mars 1883,
entre le pape Lion XIII et le prisident de ]a Rdpublique,
M. Grevy. Le ton est plut6t celui de I'intimitr que celui
de relations officielles. Lion XIII priait le president d'user
de son influence pour calmer les passions antireligieuses
qui nuisent e a l'union en France et a I'homogeneite des
citoyens v. Le President, rdpondit, d'autre part, que Fattitude Kd'une partie du clergi ia l'gard des institutions que
la France s'etait donnees, expliquait parfois ces passions
qu'il reprouvait o. 11 faisait appel a son tour A l'autoriti
du pape sur les catholiques pour faire cesser les causes de
Cce funeste conflit *. - Cet ichange de lettres n'obtint
pas de resultat appreciable, nous Pavons dit. Les desirs de
Lion XIII etaient bien connus, mais ils etaient tres pea
suivis par un certain nombre de catholiques. Le malaise
continua.
1884
Plusiours mesures vinrent entretenir le conflit. C'est
ainsi qu'une loi du 29 decembre 1884, article 9, assujettit
les congregations a un imp6t dit - d'accroissement P, dont
les consequences etaient parfois si mal privues que plus
tard le gouvernement lui-mdme dut le modifier.
1886-1889
Le 3o octobre 1886, la laiciti de 1'enseignement primaire
fut achevee par une loi dont l'article 17 ordonnait ceci :
* Dans les 6coles publiques de tout ordre, I'enseignement
est exclusivement confid a un personnel laique. s Et A la
tin de cette legislature, ie i5 juiliet 1889, eut lieu le vote
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de la loi militaire, par laquelle etait supprim le privilege
d'exemption des clercs. - Vers 'Fglise,p. 278.
189o-1892
L'effort constant de Lion XIII fut d'amener les catholiques de France A la ligne de conduite qu'il estimait la
plus conforme au droit naturel et aux traditions chrdtiennes. En t883, nous I'avons vu, it dcrivit une leure au
president Grivy. C'est sous l'inspiration de Lion XIII que,
le 12 novembre 189o, le cardinal Lavigerie porta un toast
celebre en prisence des officiers de la marine francaise
qu'il avait invites, a Parcheviche. La note dominante de
ces appels que Lion XIII faisait entendre aux catholiques
de France se trouve dans 1'encyclique qu'il adressa le
16 fivrier 1892 a au clerg6 et au peuple de France ,. II y
disait :
... E Quant aux socidtis purement humaines, c'est un
fait grave cent fois dans l'histoire, que le temps, ce grand
transformateur de tout ici-bas, opere dans leurs institutions
politiques de profonds changements. Parfois, ii se borne a
modifier quelque chose A la forme de gouvernement etablie; d'autres fois, ii va jusqu'a substituer aux formes primitives, d'autres formes totalement differentes, sans en
excepter le mode de transmission du pouvoir souverain.
P consequent, lorsque les nouveaux gouverne... Par
ments qui reprisentent cet immuable pouvoir sont constituis, les accepter n'est pas seulement permis, mais
rdclamd, voire meme impose par la necessiti du bien social
qui les a faits et les maintient. D'autant plus que l'insurrection attise la haine entre citoyens, provoque les guerres
civiles et peut rejeter la nation dans le chaos de Fanarchie.
Et ce grand devoir de respect et de ddpendance persiverera,
tant que les exigences du bien commun le demanderont,
puisque ce bien est, apres Dieu, dans la societd, la loi
premiere et derniere.
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SPar la s'explique d'elle-meme la sagesse de 1Eglise dans
le mainlien de ses relations avec les nombreux gouvernements qui se sont succedd en France, en moins d'un siecle,
et jamais sans produire des zecousses violentes et profondes.
Une telle attitude est la plus (sure et la plus salataire ligoe
de conduite pour tous les Frangais, dans Jeur relation civile
avec la Republique, qui est le gouvernement actuel de
leur nation. * - Encyclique Au milieu des sollicitudes.
Leon XIII expliquait alors une diffculte, dont &cette
ipoque on faisait grand bruit, alieguant les injustices de Ia
legislation depuis quelques annees surtout; il expliquait
qu'autre chose etaient les institutions, autre chose la legislation, et qu'accepter les institutions etait pricisement
le moyen de travailler plus utilement aameliorer la legislation.
Cest ce qu'on a appeli la politique a du ralliement D.
Lion XIII insista quelques mois apres sur le m8me enseignement, dans une lettre publique aux cardinaux frangais, a la date du 3 mai 1892.
M. Spuller prit, en 1894, le portefeuille des cules, et
inaugura l'esprit nouveau z - tendances conciliatrices
- dans lequel il convenait, selon lui, d'entendre desormais les rapports de l'Etat avec l'Eglise, et qui lui paraissait devoir &tre la rdponse bienveillante de la socieid laique
aux avances de Leon XIII.
II faut le constater : les enseignements de Leon XIII ne
furent pas acceptes par un certain nombre de catholiques.
Le conflit continua.
1893-1895
Le 1" janvier 1893 entra en vigueur la loi des finances
du 26 janvier de l'annie prceddente, dont l'article 18 imposait aux fabriques et aux consistoires le contr6le de 'Etat.
Apres quelques resistances, les fabriques ct les eveques se
soumirent et la tempdte s'apaisa vite.
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SLa loi du 16 arril 1895, qui frappait les congregations
religieuses d'un imp6t d'exception en remplaqantle c droit
d'accroissement * de 1884 par une - taxe d'abonnement a
plus facile a percevoir, provoqua une nouvelle et ardente
agitation.
1900
Autorisdes ou non autorisdes, les congregations allaient
se heurter A bien d'autresdifficultes. M. Waldeck-Rousseau
alors ministre tit prononcer le 24 janvier 19oo, par les tribunaux, !a dissolution de l'ordre des Augustins de 1'Assomption.
1901
En i901, le Conseil d'Etat rendit un.avis, apres y avoir
ite invitd par le ministre de Finterieur et des cultes, sur
la question de savoir quels sont les dtablissements congreganistes d'hommes ayant le droit de se dire autorisds. Apres
avoir enumere les lois qui, relativement a chaque congregation, servaient de base a sa decision, et avoir interpriet
A son sens les limites de l'autorisation, il repondit le
16 janvier 19or :
Le Conseil etc...
Est d'avis :
Que les associations de Saint-Lazare, des Missions etrang6res, despretres de Saint-Sulpice, des freres des Ecoles chretiennes peuvent
etre considdrees comme des congregations religicuses Idgalement

autorisees.

Un avis du 14 fevrier suivant donne une ddcision analogue relativement a I'Association da Saint-Esprit. (Citd
dans les PetitesAnnales de saint Vincent de Paul, supplement, 9go3, p. 45.)
Quelques mois apris, fut promulgude, sur Pinitiative de
M. Waldeck-Rousseau, president du conseil des ministres,
une loi fort importante a sur le contrat d'association a.
Cette loi du i" juillet g19otraitait, dans sa derniere partie, des congregations religieuses, et mettait aux mains de
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celui qui voudrait s'en servir contre elles une arme redoutable. C'est ce qui devai: arriver.
Voici, en particulier, les aricles 13 et 18 de cette loi :
Anr. 13. - Aucune congregation religieuse ne peut se former
sans une autorisation donnie par une loi qui determinera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouveletablissement qu'en vertu d'un
decret rendu en Conseil d'Atat.
La dissolution de la Congregation ou la fermeture de tout eta.
blissement .pourront etre prononcees par decret Irendu en Conseil
des ministres.
AnT. 18. - Les congregations existantes au moment de la promulgation de la prdsente loi qui n'auraient pas etC antirieurement
autoris6es on reconnues devront, dans le delai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences n6cessaires pour se conformer i
ces prescriptions.
A defaut de cette justification, elles seront reputies dissoutes de
plein droit. 11en sera de mrme des congr6gations auxquelles 1'autorisation aura etc refusee.
1902

En

1902,

succLda an ministere preside par M. Waldeck-

Rousseau le ministere pr6sid6 par M. Combes.
Bientot la loi de 19o0

requt une application qui -

comme le d6clara plus tard M. Waldeck-Rousseau luimeme - n'Wtait pas dans ]e sens qu'il avait eu en vue en la
faisant voter.
Cette annie-li, A la fin de juillet, lorsque 1'Assemblee
generale de la Congregation de la Mission se terminait, les
Lazaristes furent mis en demeure de quitter I'enseignement des petits siminaires.
Cette meme annie, furent ecarties les demandes en autorisation deposies par les congregations d'hommes : ce
fut alors pour elles lexode ou la dissolution.
Une loi fut promulguee le 4 decembre 19o2 a tendant a
reprimer le fait d'ouverture ou de tenue sans autorisation
d'un dtablissement congr6ganiste .. Des pinalitds rigoureuses sont encourues par les contrevenants.
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Au mois de juillet 19o3, les Lazaristes durent quitter les
grands s6minaires qu'ils dirigeaient en France; le gouvernement I'exigeait des eveques qui, sans cela, s'exposaient a de graves embarras.
Le 4 novembre 19o3, notification fut faite a M. le Sup&rieur gindral de la Congregation de la Mission qu'etait
ecart1e la demande d'autorisation presentee pour divers
etablissements existants. Dans un ddlai d'un mois, ils devaient se dissoudre. It y en avait dix-neuf.
Pour les Filles de la Charit6, les anniesde 19o3 et 1904
sont celles oi furent en plus grand nombre fermes des etablissements soit totalement, soit en partie, par la suppression des classes.
1904
En I904, pour completer laloi de 19o1, M. Combes fit
voter une loi (7 juillet) qui interdisait l'enseignement de
toute nature et de tout ordre a toutes les congregations, en
laissant toutefois au gouvernement un delai de dix ans
pour I'application.
Mais, en 1904, ce furent les evinements gineraux surtout
qui aggraverent la situation. Le president de la Republique
etait M. Loubet. II avail requ a Paris, au mois d'octobre 1903, la visite des souverains italiens; il la leur rendit
a Rome au mois d'avril 19o 4 . A Leon XIII avait succed6
comme pape, le 4 aoQt i903, Pie X. Une note de protestation du cardinal Merry del Val contre ce voyage, datee
du 28 avril, fut remiseaux membres du corps diplomatique
accreditis aupres du Vatican. Tant qu'elle demeura secrete,
le gouvernement franqais n'y donna pas la suite qu'on aurait pu redouter. Mais elle devint publique; elle fut alors
discutee au Parlement francais et fut suivie du retrait de
l'ambassadeur de France aupres du Vatican, M. Nisard. II
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resta seulement i Rome un charge d'affaires dont une
nouvelle difficulti devait provoquer, au mois de juillet
suivant, le rappel.
Au mois de juillet 1904 se ddnoua, en effet, d'une
maniere douloureuse, une difficulti en face de laquelle
Lion XIII avait dit: * Qu'y puis-je? J'ai les mains liies
par le Concordat. ; 11 s'agissait d'eveques nommis sons le
regime du Concordat et dont Rome voulait la dimission.
Pie X estima moins strictement que Lion XIII avoir les
mains lides par le Concordat, et il agit directement sur les
iveques.
Le 29 juillet 1904, de Paris le ministre des affaires
etrangeres tielgraphia i M. de Courcelle, charge d'affaires
A Rome, de notifier an cardinal Merry del Val, secretaire
d'Etat que apres avoir, a plusieurs reprises, signale les
graves atteintes que l'initiative du Saint-Siege s'exerant
directement aupris des eveques franqais, porte aux droits
concordataires de I'tat, le gouvernement de la Ripublique ... a ddcide de mettre fin a des relations officielles
qui ... se trouvent dtre sans objet *. Le ministre des affaires
etrangeres concluait ainsi son tiligramme :- Cette note
remise, vous ajouterez que nous considdrons comme terminie la mission du nonce apostolique. , - La rupture
diplomatique dtait accomplie. Ceci se passait le 3o juillet
1904. - Vers rPglise, p. 313.
Sgo5
Cest sous les ministires de MM. Combes (7 juin 1902),
Rouvier (24 janvier 19o5), Sarrien (i5 janvier 19o6), et
Clemenceau (23 octobre I906), M. Briand etant ministre
des cultes, que fut introduite la separation de Pl'glise et de
PEtat. Le projet en fut discuti et votr par le Parlement, et,
le 9 ddcembre 1905, fut promulguee la LOI DE S PARATION.

Cette loi impliquait la fin du regime du Concordat de
18o1, et, pour les biens que l'Etat laissait a 'Eglise, en
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riglait la divolution ent:e les mains d'une association ligale
remplaqant, au point de vue du culte, les prdcedentes fabriques, menses ou bureaux d'administration des s6minaires.
9Io6
Le Souverain Pontife protesta hautement par i'encyclique Vehementer dui fevrier 1906 contre cette separation et contre la violation du droit de propriete de 'PEglise.
Mais une question pratique surgissait aussit6t : Apres la
protestation contre la violation par la nouvelle loi des
droits de l'Eglise, y avait-il lieu de profiter des dispositions de cette loi qui permettaient de sauver les biens qui
pouvaient etre attribues aux associations legales du culte,
correspondant a ce qu'on appelait en Allemagne les a consells d'Eglise met a assemblies paroissiales n, et qu'on ddsignait, en France, du nom d' " associations cultuelles a.
Une violente tempete s'dleva Ace sujet dans la presse catholique. Les uns constatant que la loi dit expressement
(art. 4) que cesassociations devaient s'organiser et agir a en
se conformant aux regles gindrales du culte dont elles se
proposent d'assurer 1'exercice v, itaient d'avis qu'on pouvait profiter de la loi; les autres, alldguant surtout I'article 7 ot il est dit qu'en cas de conflit sur l'attribution des
biens, il serait a statue par decret en Conseil d'Etat D,
dtaient d'avis qu'il fallait refuser les avantages matdriels
qu'on pouvait retirer de la loi. A quoi les premiers rdpliquaient qu'ils savaient bien que cela itait, helas! contre
les droits de l'Eglise, mais que ce qu'on examinait, c'etait
si on ne ferait pas une chose prudente en le tolirant ad
avertenda graviora mala, suivant une formule employee
dans des circonstances analogues; et ils cherchaient des
exemples historiques, alliguant notamment la dicision de
Pie IX dans les affaires d'Allemagne en 1875. (Voy. cidessus, page 567.) Ainsi continuait la controverse.
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La solution itait, en effet, de la plus grave consequence.
allaient tre sauves ou abandonnds les biens materiels de
route El'glise de France.
C'est l'avis des eveques qui importait plus que celui des
journalistes. Enfin, Ie 3o mai 1go6, avec lassentiment du
Souverain Pontife, les iveques de France se riunirent a
Paris en assemblee gen6rale a 1'archeveche. Deux questions, parait-il, leur etaient posees par le Souverain Pontife relativement a la formation des associations en question.
Quel fut le vote des eveques et quel fut le nonbre des
voix sur chaque question? Le proces verbal qui en a et&
dresse fut immediatement envoy &aRome; il n'a pas dti
publi c. II le sera sans doute un jour et ilviendra faire suite
a la magnifique collection des Proces-verbaux des assemblees du clergd de France du dix-septi6me et du dix-huitieme siecle (to volumes in-folio), collection si utile et si
honorable a 1'Eglise de France.
Le to aoot 9go6, le Souverain Pontife Pie X fit connaitre par l'encyclique Gravissimo la ligne de conduite
qu'il tracait : ii n'autorisait pas la formation d'associations
cultuelles. Immediatement, dans un sentiment de cette
discipline parfaite qui honore une armee et qui contribue
grandement i sa force, l'union absolue se fit parmi les
eveques et les fideles de l'Eglise de France.
1907

Une nouvelle difficulth devait surgir : elle fut occasionne par l'obligation pour les catholiques, dans leur nouvelle situation, de faire an sujet de leurs eglises la declaration de reunion publique inscrite d'une manikre g6enrale
I. Quelques mois plus tard, les journaux ont publid des details sur

le texte des questions posees et sur le chiffre des votes des dveques
relativement a chacune des questions. Ces details n'ont point 6t6 contestes et paraissent certains. Mais comme its ne soat pas officiels
nous nous abstenons de les mentionner.
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dans la loi du 3o juin 188i. Sur un avis venu de Rome,
ils ne firent pas cette declaration. Alors le gouvernement
ne ferma aucune iglise, effaqa meme d'une maniere generale l'obligation de faire cette declaration; mais le 2 janvier 1907, par une loi i declara clos le deiai laisse aux
catholiques pour la revendication des biens ecclesiastiques
et qui, la premiere annie expirie, avait 6td prorogi. On
indiquait (article 4) que a I'exercice du culte pouvait itre
assure au moyen d'associations rigies par la loi du 1- juillet 191o n, c'est-a-dire par le droit commun que plusi.urs
catholiques avaient revendique.
19o8
En 19o8, Ie 13 avril, fut promulguee une loi dans laquelle
une importante disposition permettait de sauver quelques
epaves des biens de I'Eglise de France. Aux r mutualitis
ecclsiastiques, approuvees a pourraient &ereattribues les
biens des anciennes caisses ecclesiastiques de secours, les
immeubles ayant le mime but ainsi que les fondations d&
messes. Presque tous les catholiques du Parlement voterent
cette disposition et crurent bien faire.
Le Souverain Pontife, par une leure datie du 17 mai 1908,
fit connaitre qu'il n'autorisait pas la creation de ces mutualites.
Nous avons inumere ces evinements parce que la situation particuliere des communautis dans un pays depend
visiblement de la situation gendrale de l'Eglise elle-meme.
Au commencement de cette annee, 19o8, fun des cures
de Paris, M. I'abb6 Sicard, l'auteur de remarquables itudes
historiques, parlant au nom de tout le clerge diocesain et
s'adressant au cardinal archev0que de Paris et a son coadjuteur, traqait un tableau emouvant de la situation. Entre
Au besoin, rEglise devrait
autres choses, ii disait :
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trouver dans son pass6 une protection pour le present.
Comment traiter en proscrite une institution qui a tant
fait pour la nation, qui dans un seul siecle donna un
Richelieu a la politique, un Bossuet aux lettres, un Vincent de Paul a la charite? Y a-t-il de plus grands noms
dans notre histoire? , - Semaine religieuse de Paris.
Puis enumerant les raisons d'espirer, rappelant la fiddlite du clerge franqais lors de la grande Rdvolution quand
les pritres mouraient plut6t que de preter le serment sclismatique et constatant lunion d'aujourd'hui, il ajoutait:
a Une derniere force nous reste qui fait valoir toutes les
autres, c'est le bien supreme de I'uniti... Pour la garder,
le clergd de France, il y a cent ans, suivit Rome jusqu'au
martyre. De nos jours, dans une circonstance moins grave,
il I'a suivie jusqu'a la ruine. *
Telle est la situation de l'tglise de France.
Et pour mentionner, en finissant, ce qui regarde spicialement la famille de saint Vincent de Paul, nous ajouterons
ceci :
La Congregation en France a perdu de nombreux etablissements. La Providence s'est servi de cette dpreuve pour
procurer par le personnel devenu disponible par le malheur
des temps des accroissements aux oeuvres etrangeres entretenues par les missionnaires franqais : I'Orient, l'ExtrdmeOrient ont vu leur personnel s'augmenter; 1'Amerique
centrale et l'Amerique du Sud, de mdme : il ya lieu d'espdrer que ces accroissements subsisteront. De nouvelles
ouvres ont iti entreprises; par exemple, en Italie, l'oeuvre
des sdminaires a trouve un important concours dans les
pretres de la Mission prec6demment occupds en France a
cet emploi.
Les jours d'epreuve passeront. En lisant ce que Job dcrit
de I'arbre qui a perdu des branches arrachees peut-tre par
la tempete, mais dont la tige demeure vivante et fournit

-

589-

ensuite une nouvelle frondaison, nous avons souvent pensi
A l'tat actuel en France de 'ceuvre de saint Vincent de
Paul : Lignum habet spem : si praecisum fierit rursum
virescit, et rami ejus pullulant. Truncus illius ad odorem
aqua germinabit etfaciet comam quasi cum primum plantatum est. II en sera ainsi pour nous : nous en gardons
l'espdrance.
Alfred MILON.

EUROPE
AUTRICHE
HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
DE LA PROVINCE DE SALZBOURG

Dans le precedent numero des Annales nous avons mentionni
le vingt-cinquieme anniversaire de I'union des sceurs de la
Charite de Salzbourg anx Filles de la Charite de Saint-Vincent
de-Paul en 1882. La mention de I'anniversaire appelle le recit
du fait originaire lui-meme; c'est ce recit que nous donnons

aujourd'hui.
(Annales de la Mission, edition allemande; igo6, p. 21o,

et 1907 p. 57; traduction.)

Le ir aodt 1882 etait pour la maison-mere des Filles
de la Charit6e
Paris une fete d'un caractere tout i fait
particulier; car ce jour-la ce n'etait pas seulement telle ou
telle soeur qui par la prise de l'habit devenait Fille de la
Charite, mais c'tait une province tout entibre, qui, apres
bien des circonstances merveilleusement dirigies par la
divine Providence venait se ranger au milieu des vraies
Filles de Saint-Vincent.
A la suite de longues negociations entre Son Eminence
Parcheveque de Salzbourg d'un c6te, qui avait dans son
archidiocese et sous sa juridiction exclusive une congregation
de Sceurs de Chariti au nombre d'environ trois cents portant
le nom de Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul; et d'autre part
le Supirieur g6ndral, M. Antoine Fiat, toutes les ditficultrs furent aplanies, de sorte que, au jour indique plus
haut, trois sceurs de Salzbourg representant toute la pro-
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vince vinrent a Paris pour prendre l'habit des vraies
Filles de Saint-Vincent. Ces trois seurs etaient: I'ancienne
Supirieure generale, la soeur Praxmarer, morte le 14 fivrier 903; la sceur Angerer, morte le 31 mars x899; et la
scur Meister, seule survivante des trois. Par cete demarche,
la reunion des Sceurs de Charite de Salzbourg A la famille
de saint Vincent de Paul devint un fait accompli.
Depuis cete date, la province de Salzbourg n'a fait que
prosperer et se developper de plus en plus, de telle maniere
qu'elle ne le cede en rien aux autres provinces, en ce qui
regarde I'esprit de saint Vincent; et que ses membres sont
les enfants d'un mime pere dans la grande famille des
Filles de la Charith.
Pour cette raison, il nous parait juste de retracer ici l'histoire des Soeurs de Chariti de la province de Salzbourg,
restie jusqu'i ce jour dans l'ombre; et comme le sort de
cette province a des relations tres itroites avec celui des
Missionnaires i Salzbourg, dont l'tablissement et i'existence se trouvent intimement lies A l'introduction des
Filles de la Chariti, ii ne sera pas sans intiret pour nous
de connaitre aussi les origines historiques de ceux-ci.
Nous parlerons en premier lieu de l'origine de la Congregation des sceurs et de son ddveloppement dans l'archidiocese de Salzbourg, et ensuite nous retracerons I'histoire
de sa reunion avec la Compagnie des Filles de la Charitd.
ORIGINE DES SCEURS DE CHARPITI A SALZBOURG

Les Soeurs de Chariti doivent apres Dieu leur existence
au prince-archeveque de Prague, le cardinal Freddric
prince de Schwarzenberg. C'est lui qui fonda leur Compagnie, qui leur procura les moyens necessaires d'existence
avec une grande ginerositi. Ce prince de PEglise avait a
cceur d'accomplir avec le plus grand zele la mission dont ii
itait charge, et ii faisait de nombreuses visites dans son
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archidiocese. II eut A constater que le soin des pauvres et
des malades laissait beaucoup Adesirer, et aussit6t il resolut d'y apporter remede. Pendant un de ses voyages, il vint
A Schwarzach en Pongau: li, il trouva une vieille iglise
presque en ruine et, a c6td, une maison qui avait auitrefois
servi de couvent aux Benddictines. Ce fut l'occasion pour
Parcheveque de mettre son plan ,a execution et de fonder
un asile pour les pauvres et les malades. Mais pour 'entretien et le soin, il fallait des Soeurs de Charitd; la divine
Providence se chargea de les procurer i Mgr l'archevique
et cela du milieu meme de son archidiocese.
11 y avait alors t Salzbourg une famille tr6s chritienne,
du nom de Preisinger. Le chef de la famille habitait 'avec
sa femme et ses six filles une petite maison d'artisan; deux
de ses filles avaient ddej embrassi la vie religieuse, lorsqu'une troisieme se disposa A suivre la meme voie. Mais
un jour elle entendit dans l'dglise un sermon sur 1'union
de la vie active de Marthe avec la vie contemplative de
Marie, et comme exemple le predicateur cita les Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul. Ces paroles firent une telle impression sur la jeune fille qu'elle risolut des cet instant d'entrer
chez les Sceurs de Charite.
Mgr Parcheveque, instruit de son projet, fit appeler la
jeune fille et lui proposa de lenvoyer chez les Sceurs de
Charite a Munich pour y etre ilevie dans leur noviciat et
pour etre envoyie ensuite a Schwarzach dans le nouvel etablissement fond6 par lui-meme. La meme annde, 184o, au
mois de decembre, la jeune postulante, Magdalena Preisinger, partit pour Munich en compagnie d'une autre, appelie Catharina Koningsberger. L'annee suivante, Mgr I'archev4que envoya encore quatre postulantes. Apres les deux
ans de probation, elles firent toutes les voeux dans la compagnie des Sceurs de Charite A Munich. La novice Magdalena Preisinger prit alors le nom d'Ambrosia; plus tard
elle fut supdrieure des sceurs A Salzbourg.
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Alors Mgr rarcheveque fit conduire les six sceurs i Salzbourg pour prendre possession de i'etablissement. Comme
superieure on leur avait alors donni la soeur Aigner,
qui avait en mime temps la mission de former les jeunes
sceurs au soin des malades et i la vie commune dans la
nouvelle maison de Schwarzach. La bdnediction et finstallation de Petablissement furent faites par Monseigneur
lui-mime. Des le premier jour, on requt de nombreuses
demandes d'etre soigne chez les sceurs, et le travail augmenta tous les jours. Mais la divine Providence envoya
aussi de nouvelles forces. Des 'annee suivante, quatorze
nouvelles sceurs recurent I'habit, sons la direction de sceur
Ambrosia; l'ann&e 1846 vit arriver huit novices. et 1847
autant.
I y eut bient6t aussi un autre changement dans la direction de la petite compagnie des sceurs. En 1847, Munich
demanda si 'on voulait garder & Schwarzach . la mere
supirieure * Aigner, ou si ron pouvait la rappeler a
Munich. Comme Mgr I'archev&que desirait avoir une
branche qui fit inddpendane des sceurs de Munich, ii
consentit a ce que la soeur Aigner retournit. La sceur
Ambrosia devint alors a mere supdrieure ) de la petite
communautd. C'est ainsi que furent jetes les premiers fondements de la nouvelle province. Mgr rarcheveque designa comme superieur de la Compagnie des sceurs son secrdtaire, M. Embacher.
Les sceurs eurent, au commencement, beaucoup a souffrir de la misere et de la pauvretd, et les habitants de
Schwarzach et des environs ne leur timoignerent pas non
plus toujours beaucoup d'affection. Mais la divine Providence avait ses desseins sur cette communaute des Sceurs
de Charitd; en effet, les sceurs se repandirent peu a peu
dans tout Iarchidiocese et elles y exercerent leur influence
salutaire.
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REUNION AVEC LES S(EURS DE CHARITE
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Voici quand et comment les soeurs de Salzburg, qui portaient deja le nom de Sceurs de Saint-Vincent, et qui
n'avaient pourtant pas la r6gle primitive, entrerent en relations avec la vraie Compagnie fondde par saint Vincent de
Paul.
La seur Ambrosia nous le fait savoir par son journal.
raconte-t-elle, S. Em. le prince-arche£ Le 6 mai x865,
veque Maximilien Jozef, accompagnd de S. G. Mgr rarchev8que de Smyrne, honora la maison-mere des sceurs
d'une visite inattendue. A cette occasion Monseigneur de
Smyrne dit a Mgr l'archeveque de Salzbourg qu'il y avait,
a Smyrne aussi, des sceurs de Charitd de Saint-Vincent
s'occupant du soin des malades et des pauvres dans les
h6pitaux et les asiies, de 1'enseignement dans les icoles et
de 1'education des orphelins. Ce vdnerable prdlat, qui, par
tout son extirieur rappelait si bien notre pere saint Vincent, est Lazariste et il travaille dans les missions comme
un vrai fils de saint Vincent. Or, ce Lazariste n'est autre
que Mgr I'archeveque Vincent Spaccapietra, alors en
voyage pour recueillir de Fargent pour sa cathidrale i
Smyrne, en 'honneur de I'ap6tre saint Jean. v
Une autre fois, la meme sceur 6crit : « Au mois de janvier 1868, deux sceurs de la maison-mere firent un voyage
en France; elles accompagnerent une dame anglaise qui
avait iti soign6e h Salzbourg etqui retourna dans son pays;
elle avait prid les sceurs de la conduire jusqu'i Boulogne.
Aleur retour, les sceurs firent halte a Paris oitelles allkrent
venirer les reliques de saint Vincent dans la maison-mere
des Lazaristes. Les sceurs eurent le bonheur de trouver les
reliques exposdes, et comme elles se croyaient des Sceurs de
Saint-Vincent, elles voulurent aller vendrer le corps de
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saint Vincent au-dessus du maitre-autel; mais le pritre qui
etait IApresent, ne connaissant pas des saeurs de Saint-Vincent avec cet habit, leur refusa I'entree. Les seurs furent
mortitiies de cet accueil, car elles pensaient bien dtre filles
de Saint-Vincent au meme titre que ies autres. *
La sceur Ambrosia, de son c6td, semble bien avoir eu
I'idee d'une rdunion, et elle doit y avoir pens6 souvent sans
pouvoir cependant arriver a une dicision, du temps de sa
vie. Sur ces entrefaites, la divine Providence avait dijBi
choisi la voie qui devait mener enfin a la reunion.
En 1873, en efTet, M. Midits, Pretre de la Mission,
donna la retraite aux Peres Binedictins de Laybach. -Par
l'interm6diaire des Peres, l'abb de Saint-Pierre ASalzbourg,
Albert Francois Eder, fit connaissance avec les fils de saint
Vincent et il demanda une mission au supirieur, a Vienne.
Cette mission eut lieu a Salzbourg avec grande bdnediction,
et beaucoup de Sceurs de Charitd y assistirent. Les sermons
pleins de simplicite et de force, selon l'esprit de saint Vincent, leur avaient laissd une impression tras favorable.
C'est pourquoi les sceurs demanderent A M. Medits si les
Drrtres de la Mission ne pourraient pas aussi leur donner
une retraite. c Avec plaisir, repondit-il, seulement, pour
cela, il faut deux choses: la permission de nos superieurs et
celle de Mgr l'archeveque; quant A la premiere, cela n'offre
pas de difficultd, mais pour la seconde il faut vous adresser
vous-memes a Monseigneur. a Celui-ci, itant lui-mime
religieux de Saint-Benoit, comprit tres bien les besoins particuliers des communautis de femmes d'etre dirigdes par
des pretres du meme ordre et avec le meme esprit de leur
fondateur. D'ailleurs, il itait tres bienveillant envers les
soeurs.de Charite, pour lesquelles il conservait une grande
estime, ainsi que pour les Prdtres- de la Mission, depuis
qu'il avait appris A les connaitre.
A partir de ce moment, la pensie de la reunion devint
familiere aux seurs de Salzbourg. La sceur Ambrosia,
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alors superieure, etait aussi pour la reunion, mais, disaitelle, cela n'aura lieu qu'aprks ma mort.
L'annie suivante elle mourur, et la nouvelle Supdrieure
generale ddsirait une reunion prochaine. Elle disait souvent a M. Medits: a Je suis maintenant supirieure, il est
vrai, mais je suis dispos6e A devenir simple soeur des que
la reunion sera faite. * Mgr l'archevEque semblait etre pour
la reunion, et sa Grandeur disait a M. Medits, qu'elle
cederait volontiers ses droits sur les soeurs A la Superieure
generale a Paris. M. Midits s'empressa de faire connaitre
cete declaration de Monseigneur au Superieur general
ainsi qu'au Visiteur.
Les nigociations semblent a ce moment avoir traine un
pen en longueur A cause des.difficultis qui ne venaient pas
du c6td des soeurs. Les sceurs, elles, avaient toutes, sans
exception, donni leur voix pour la reunion pendant une
retraite qui cut lieu en Pannee 188 . M. le Visiteur fit
mention de cette retraite dans une lettre au Superieur
general a Paris; en mime temps, il ecrivit a Mgr Farcheveque pour le prier de vouloir bien donner son approbation.
Mais alors une autre difficulth vint compliquer les
affaires; on voulait a Paris que la province de Salzbourg se
reunisse avec celle de Graz pour n'en former qu'une seule,
car le nombre des soeurs de Salzbourg ne paraissait.pas
assez grand pour constituer u.ne province A part. Mgr I'archeveque ne voulait pas d'abord accepter cette condition et
il tenait ferme a son idde de voir la province de Salzbourg
province distincte.
Les soeurs eurent alors a craindre un moment que les
negociations n'aboutissent pas a la reunion si ardemment
desirde. Cependant M. le Visiteur les encourageait avec
I'espoir que le moment .n'dtait plus loin o4 les sceurs
seraient unies a la vraie famille de saint Vincent, C'est
ce qui arriva; en effet, a la fin du mois de mai 1882, arriva
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a Salzbourg une lenre du Supirieur gineral disant que 'oa
acceptait les conditions de Mgr Farchevique. En meme
temps, arriva une lettre de la Superieure generale des Filles
de la Gharird A la sceur Vincentia, supeieure des seurs i
Salzbourg, lui demandant ine ddclaration ecrite de toutes
les superieures, disant qu'elles desirent la reunion et
qu'elles sont disposees a accepter les regles et les coutumes
de la Compagnie des Files de la Charite: elle demandait
que ceue declaration tfit signe par les sceurs dans leurs
maisons respectives.
Cest ainsi qu'enfn les derniers obstacles a la r6union
furent cartis, et, le i3 juillet de la mime annie, la scur
superieure reuit une nouvelle lettre l'invitant i se rendre i
Paris avec quelques autres soeurs. Le 25 juillet suivant, les
soeurs arriverent a Paris, et le lendemain, elles furent
reques par le Superieur general. Le z" aoit, cut lieu la
prise d'habit des Filles de la Charite, et par cet acte la reunion se trouva accomplie.
L'ancienne superieure, la seur Praxmarer fut nommie
Visitatrice de la nouvelle province. Toutes les sceurs
furent satisfaites du changement opere par leurs supdrieurs. Une scule sortit pour garder les regles et le costume
de sa Compagnie.
Maintenant les seurs de Salzbourg itaient sures d'etre des
vraies enfants de saint Vincent, elles savaient qu'ellea
etaient maintenant dirigees par le successeur mime de
saint Vincent; elles itaient en possession des vraies r6gles
du saint fondateur, et ce qui leur etait particulirement
precieux, c'etait de pouvoir lire les merveilleuses confirences que saint Vincent lui-meme avait faites aux prmieres Filles de la Charitiu
1I fut permis aux seeurs de porter encore pendant quelque
temps l'ancien habit et d'introduire le nouveau pen i peu.
Plusieurs sceurs, surtout parmi les anciennes, ne quittrent
qu'avec peine leur ancien costume, cela se consoit facils-
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alors superieure, etait aussi pour la reunion, mais, disaitelle, cela n'aura lieu qu'apres ma mon.
L'annde suivante elle mourut, et la nouvelle Superieure
generale ddsirait une reunion prochaine. Elle disait souvent a M. Medits: wJe suis maintenant supirieure, il est
vrai, mais je suis disposde A devenir simple soeur des que
la reunion sera faite. * Mgr larchevdque semblait etre pour
la reunion, et sa Grandeur disait a M. Medits, qu'elle
cederait volontiers ses droits sur les seurs a la Superieure
genirale a Paris. M. Midits s'empressa de faire connaitre
cette declaration de Monseigneur au Superieur general
ainsi qu'au Visiteur.
Les ndgociations semblent a ce moment avoir traini un
peu en longueur a cause des difficultes qui ne venaient pas
du c6ti des soeurs. Les soeurs, elles, avaient toutes, sans
exception, donne leur voix pour la reunion pendant une
retraite qui eut lieu en Pannee i88t. M. le Visiteur fit
mention de cette retraite dans une lettre au Superieur
general i Paris; en meme temps, il dcrivit A Mgr Parcheveque pour le prier de vouloir bien donner son approbation.
Mais alojs une autre difficulti vint compliquer les
affaires; on voulait a Paris que la province de Salzbourg se
reunisse avec celle de Graz pour n'en former qu'une seule,
car le nombre des sceurs de Salzbourg ne paraissait.pas
assez grand pour constituer une province A part. Mgr 1'archevique ne voulait pas d'abord accepter cette condition et
il tenait ferme A son idde de voir la province de Salzbourg
province distincte.
Les sceurs eurent alors a craindre un moment que les
negociations n'aboutissent pas a la reunion si ardemment
desiree. Cependant M. le Visiteur les encourageait ayec
1'espoir que le moment .n'etait plus loin ot les soeurs
seraient unies A la vraie famille de saint Vincent. C'est
ce qui arriva; en effet, a la fin du mois de mai 1882, arriva
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acceptait les conditions de Mgr l'archevdque. En m6me
temps, arriva une lettre de la Supirieure gnherale des Filles
de la Gharirt A la sceur Vincentia, superieure des saeurs &
Salzbourg, lui demandant une diclaration ecrite de toutes
les supirieures, disant qu'elles desirent la reunion et
qu'elles sont disposees A accepter les r6gles et les coutumes
de la Compagnie des Filles de la Charite6 elle demandait
que cette declaration flt signee par les sceurs dans leurs
maisons respectives.
C'est ainsi qu'enfin les derniers obstacles a la reunion
furent ecartis, et, le 13 juillet de la mdme annie, la sceur
superieure requt une nouvelle lettre l'invitant a se rendre a
Paris avec quelques autres sceurs. Le 25 juillet suivant, les
seurs arriverent A Paris, et le lendemain, elles furent
reques par le Supdrieur general. Le i" aoft, eut lieu la
prise d'habit des Filles de la Chariti, et par cet acte la reunion se trouva accomplie.
L'ancienne superieure, la sceur Praxmarer fut nominee
Visitatrice de la. nouvelle province. Toutes les soeurs
furent satisfaites du changement opiri par leurs supe.
,6eurs. Une seule sortit pour garder les regles et le costume
de sa Compagnie.
Maintenant les sceurs de Salzbourg 6taient sares d'etre des
vraies enfants de saint Vincent, elles savaient qu'elles
6taient maintenant dirigies par le successeur meme de
saint Vincent; elles itaient en possession des vraies regles
du saint fondateur, et ce qui leur itait particulierement
pricieux, c'etait de pouvoir lire les merveilleuses conferences que saint Vincent lui-meme avait faites aux premieres Filles de ia Charite.
II fut permis aux sceurs de porter encore pendant quelque
temps I'ancien habit et d'introduire le nouveau peu a peu.
Plusieurs soeurs, surtout parmi les anciennes, ne quitt6rent
qu'avec peine leur ancien costume, cela se conjoit facile-
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ment, et Ja nouvelle cornette leur paraissait au commencement a terrible ..
Dans une letire, datee du 7 avril i883, on constate que
toutes les seurs ont diji revetu le nouvel habit. Elles
devaient renoncer aux ciermonies solennelles qui avaient
lieu auparavant A l'imission des voeux. Maintenant, elles
ne feraient que les voeux simples pour un an seulement, et
que l'on renouvelle chaque annee.
Pendant Pl'i de l'annie i883, M. le Supirieur gienral
fit un voyage dans les provinces de rAutriche, et le 19 juin
il arriva a la maison des seurs a Salzbourg. Les soeurs
furent enchanties de cette visite honorable et recurent partout le successeur de saint Vincent avec les marques de
lamour filial. Le Supirieur general, de son c6t6, se montra
tres satisfait des sceurs et de leurs oeuvres A Salzbourg.
Voila vingt-cinq ans que cette union des soeurs de Chariti de Salzbourg a eti faite; la binediction divine s'est
repanrue visiblement sur cette Compagnie; le nombre des
soeurs a augmenti, dans cet espace de temps, de plusde deux
cents, et le nombre des maisons a doubld.
SPuisse la Province continuer a prospirerl Qu'elle trouve
-dans I'esprit merveilleux de saint Vincent la lumiere et la
force pour se remplir de plus en plus de lamour de saint
Vincent et de ses vertus particulieres. Alors elle pourra
travailler a la solution de ce grand probleme, qui est considerd par beaucoup comme la question capitale de notre
temps, A savoir : la question et les ameliorations sociales;
mais elle y travaillera d'une manikre calme, et en meme
temps avec l'activite qui est propre aux ceuvres de Dieu.
Ce qui est fait par Dieu et par Pamour est toujours le meilleur et le plus durable, car cette ceuvre porte en elle-mdme
le sceau de la verite et de Peternite.
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ESPAGNE.
Lettre de la sceur LONGEVILLE, Fille de la Charitd,
a la tris honorde MOre KIEFFER.
Asilo de Nuestra Senora del Rosario; Atarfe,
P" de Granada; mai, 9go8.

Au lendemain de la premiere communion qui vient
d'avoir lieu ici, je ne veux pas diffdrer de vous donner de
nos nouvelles ; en vous parlant de cette c6rimonie, je vous
dirai aussi ce que sont devenues nos ceuvres depuis quatre
mois.
Hier a etd pour nous une journie bien consolante; le
bon Maitre nous a largement didommagees du travail fait
et de la peine prise pour que les enfants fussent bien
prdpardes Ale recevoir. Ici, la solennite de la premiere communion est chose inconnue, meme du clergd, aussi ne
comprenait-on pas pourquoi nous faisions le catichisme
tous les jours, et demandions que le vicaire vint le faire
une fois par semaine. Quand il s'est agi de la retraite preparatoire, des ceremonies du jour de la fete, tout cela paraissalt un peu de Parabe; aussi, pour queles choses se fissent
en regle, avons-nous appelk un Pere capucin de Grenade.
Lundi et mardi, les enfants ont suivi les exercices de la
retraite, il y avait vingt-cinq premieres communiantes et
trente-cinq renouvelantes, les premieres sunout ont dtd tres
edifiantes.
Quatorze des enfants de la premiere communion dtaient
en blanc; pour dviter que chacune fiat habillee a sa facon
nous avions fait des modeles, ils ont ete copies avec une
scrupuleuse exactitude: nous avons pretd les voiles et les
couronnes. Les autres enfants 6taient en couleur, avec la
mantille. A cause de la distance qui nous separe du village,
une personne avait mis a notre disposition deux pieces de
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sa maison, voisine de I'dglise, c'est de la que nous sommes
parties en procession.
Je ne puis vous dire, ma tres honoree Mere, l'impression
qu'ont eprouv6e les gens, en voyant cette file d'enfants,
mains jointes, les yeux baissis! ce n'est pas la coutume ici
de venir a la messe de premiere communion, mime pour
les parents; mais, en quelques instants, 1'glise dtait pleine:
nous avions avec des banes, barri tout le haut de la nef,
afin que les enfants fussent bien isoldes, c'itait prudent!
Tout s'est tres bien passe, 'ordre a ete parfait, ii n'y a pas
eu une observation a faire: a la fin de la messe, M. le cure,
qui a ezd tres satisfait, a dit quelques paroles tres emues.
Les ceremonies du soir ont etC tres gotides des gens; je
crois que tout Ie village etait A 1'iglise. A la sortie, toutes
les femmes pleuraient de joie; on nous remerciait avec 'enthousiasme, la demonstration que metent les gens a manifester leurs sentiments. L'alcade a assiste a la messe et a
toute la cdremonie de l'apres-midi, beaucoup de senoras du
pueblo sont venues igalement: tout le monde est parti content. Nous ne pouvons assez remercier le bon Dieu de
cette journee, qui, je lesp&re, produira des fruits dans les
ames de cette population bonne, mais un peu indifferente.
Nos ceuvres sesont diveloppees encore cesderniers mois;
les classes sont si pleines qu'il faut refuser les enfants, ce
qui me fait bien du Imal an cceur. L'internat compte quatorze enfants, dix-huit avant peu; le patronage est nombreux, les jeunes filles ddpassenr soixante; on ne manque
plus la messe le dimanche et la communion pascale a ete
tres recueillie : vcus voyez, ma [tr6s honoree Mere, que,
malgrd le personnel insuffisant, Ie bien se fait, ce qui nous
est en meme temps un motif de reconnaissance et de confiance.
Veuillez agrier, etc.
Sceur LONGEVILLE.
ATARFE. Village de la province de Grenade, dans 1'Andalou-
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sie (Espagne mdridionale), district. Cette localiti, a 5 kilometres
nord-est de Santafe, A l'extr6mii sud-ouest de la sierra Jarama
(955 m&tres), sur un petit affluent du Genii dans le bassin de
Guadalquivir, a

2

o9o habitants.

ITALIE
Comme nous I'avons mentionni dija, Mgr Vincent
Tasso, de la Congregation de la Mission, precedemment
'un desassistarits du Supdrieurgeneral, a dtd nomm6 eveque
du diocese d'Aoste en Piemont. I1 a pris possession de son
siege episcopal au mois d'aodt 19o8.
Nous reproduisons ici une photographie prise a Rome,
lorsqu'il y fut sacrd eveque, le 28 mai de cette annie 9go8.

SASSARI (SARDAIGNE)

Lettrede M. MZE.LLA, Pritre de la Mission,
a M. A. FIrT, Supdrieur gendral.
(Suite; voy. ci-dessus, p. 459.)

Voici maintenant ce qui concerne les Filles de la Charite
et leurs oeuvres A Sassari :
IV. Filles dela Charitd.- A la direction spitituelle du
seminaire, les Missionnaires ont ajouti des le commencement, a Sassari, celle des Filles de la Charite qui les attendaient depuislongtemps; elles ne comptaient alors a Sassari
-que trois maisons et trente seurs a pen pres. Mais, pen a
peu, les maisons se sont multiplides, et, a prisent, on en
compte sept dans la ville, et dix dans les alentours. Avec
les sceurs et les maisons, les ceuvres se multiplierent de maniere qu'elles suffiraientpour absorber tout le z6le et I'activiti des Prdtres de la Mission a Sassari.
Lorsque les soeurs arrivent dans la province, elles passent
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toutes quelque temps &a orphelinat de Sassari, qui est la
maison principale; et toutes ) retournent ensuite bien voiontiers, soit pour faire la retraite annuelle, soit pour des
commissions, soit pour traiter des affaires; et elles y sont
toujours les bienvenues.
V. Associations des Damesde la Charite. - Les Filles de
la Chariti, arrivdes a Sassari en 856, y fonderent, troisannees
apres, I'association des Dames de la Charitd qui va bient6t
c|lebrer sa premiere cinquantaine.
L'association a toujours iti trs florissante et a toujours
fait un grand bien aux pauvres de la ville; mais, pendant
quarante ans, elle ne pensa pas a propager son action bienfaisante dans les villages de la Sardaigne. Ce ne fur qu'en
1901 que 'on commenqa a 6tablir une nouvelle association
A Silanus; puis, en 1904, i Benetutti, a Patada et & Laerru;
en 9go5, plusieurs furent itablies en d'autres endroits, et,
en 1907, on en comptait jusqu'a quarante. Nous venons de
faire imprimer les comptes rendus de chaque association
particuliere r6unis dans un meme fascicule, of l'on peut voir
que, dans I'espace d'un an, nous avons recueilli a peu pres
25 833 francs pour les pauvres. Cette somme serait peu pour

d'autres pays, mais, pour la pauvre Sardaigne, c'est quelque
chose de si extraordinaire que des milliers de pauvres ne
cessent de benir le nom de saint Vincent de Paul et celui
de ses fils. C'est un bonheur pour nous de fonder cette association dans toutes les missions que nous donnons'.
VI. Enfants de Marie. -Meme avantde fonder I'association des Dames de la Charitd, les sours y etablirent celle
des Enfants de Marie dans l'orphelinat royal de Sassari.
I. Aux quarante associations dont nous venons de parler, et qui
ont 6td enregistrees dans les comptes rendus, il faut ajouter les quatre
de la ville de Cagliari, c'est-i-dire celles de Castello, de la Marine,
de Stampace et de Villanova fondies en z858, et qui feront, l'annee
prochaine, leur cinquantaine, et les cinq qui ont eti fond6es derniirement dans les villages d'Arbus, Bitti, Giave, Martis et Villacidro;
ce qui fait une cinquantaine d'associations en Sardaigne.
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Elles ont fete solennellement leur premiere cinquantaine
au mois de novembre dernier, pour la fete de la midaille
miraculeuse. Cette association rdunit 1'elite de la jeunesse
de Sassari sous l'gide de la Vierge Immaculee, et elle est
tres appriciee soit par le nombre tres considerable de ses
cinq cents membres, soit par le rang eleve et la bonne education des jeunes filles qui la composent, et qui, avec une
pidtd ddifiante, assistent a toutes les reunions de I'association. II est naturel que les deeves, les pensionnaires et les
orphelines qui, pres: des soeurs, jouissent plus abondamment des bontes de la Vierge bdnie, formentaussi les beaux
fleurons du diademe de leur Mere Immaculde. De Sassari,
Passociation se propagea bient6t dans les villages des alentours, et partout oi il ya des Filles de la Charitd, on trouve
aussi les enfants de Marie qui forment le petit troupeau
des ames ferventes, friquententl'dglise et les sacrements, et
sont I'dification du pays et de leur famille.
Aux enfants de Marie, il faut ajouter le Cercle Silvio
Pellico, institud par Mgr Parodi, qui rdunit 1'elite de la
jeunesse studieuse de Sassari; ceuvre excellente qui est
chere au coeur de notre archevaque, et occupe beaucoup un
des Missionnaires'.
Toutes ces oeuvres nous procurent sans doute A nous,
Missionnaires, beaucoup de travail, et surout beaucoup de
predication. Ce qui fait qu'aux vingt-cinq missions et beaucoup d'autres sermons, conferences hebdomadaires aux
Filles de la Charit6 etau siminaire, instructions aux jeunes
filles de 1'orphelinat, nous devons ajouter une cinquantaine
I. Au Cercle Silvio Pellico a etd 6tablie une &cole de religion pour
les etudiants de condition aisee, avec quatre lecons par semaine,
deux pour le cours supdrieur et deux pour le cours inferieur.
La rdunion dominicale se fait dans le palais dpiscopal, avec 'la cdlebration de la sainte messe, discours et binddiction du saint Sacrement. Les salons du cercle sont ouverts tous les jours. C'est 1Aaussi
que de celibres orateurs viennent fairc de temps i autre des conferences adapties aux besoins des temps pour la jeunesse studieuse.
11 y a aussi des jeux, des amusements, des prix, etc.
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a peu pr6s de cours d'exercices spirituels, de neuvaines et
de triduums a cesdifterentes classes de personnes qui attendent de nous Ic pain de vie et nous font exercer bien assid4ment notre saint ministere.
Et puis, nous avons chez nous une mission presque continuelle pour le grand nombre d'hommes et de jeunes gens
qui viennent se confesser le matin et la veille des fetes solennelles. Tous les dimanches matin, notre chapelle est
remplie d'hommes qui s'y reunissent pour la sainte messe,
le sermon et le salut, et tous s'approchent de la sainte table
avec une pidie iditiante. C'est une espece d' < oratoire , de
fete pour les adultes de tout age et de toute condition. Quel
beau spectacle pr6sente notre chapelle remplie de jeunes
gens et de vieillards, de riches et de pauvres, de militaires
et de civils! C'est aussi un travail presque continuel.
II n'y a, en Sardaigne, aucune autre communaut6 qui
s'occupe des missions de la campagne. Si nous etions plus
nombreux et si nous avions les moyens ndcessaires pour
donner les missions gratuitement, nous aurions bient6t
ivangelise cette pauvre ile d'un bout a Pautre, car nous
sommes grandement desires par le clergi et par les populations, elles aussi.
M ANZELLA.

TURQUIE D'EUROPE
LesMissions catholiques(t7 juillet 1908) ont •ublid la lettre suivante:

Lettre de Seur VIOLLET, Fille de la Charite, a Monastir.
Quittant Salonique, nous nous acheminons vers Monastir, seconde capitale de la Macidoine. Notre train traverse
la plaine vaste et monotone du Vardar. C6toyant ensuite
-Pancienne voie romaine de Dyrrachium & Thessaloniquc,
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nous atteignons, a 708 metres d'altitude, au pied du Peristiri,un vaste amphitheatre encerclk de montagnes neigeuses.
C'est li qu'apparait, derriere ses rideaux de peupliers, l'ancienne H6raclie,aujourd'hui Monastir ou (en slave) Bitolia.
SCette ville de soixante mille mes est le centre oilesinfluences rivales qui se disputent la Macedaine, se combattent
avec le plusd'acharnement. Ony entend le Grec et le Bulgare,
le Serbe et le Roumain, 1'Albanais et le jeune Ture y affirmer chacun leurs droits sur le pays. De la, lutte dans les
icoles pour s'arracher les eleves; lutte dans le commerce
pour se boycotter; lutte dans la rue, oil chacun guette son
adversaire pour lui tirer en plein jour un coup de revolver.

Nous voili done en gare de Monastir.
Les dix heures passdes en wagon pour un trajet qui, en
Europe, en demanderait a peine quatre, nous ont paru terriblement longues. Nous enfilons les avenues qui bordent
le champ de manoeuvres, puis la rue Hamidid, avec ses magasins, ses h6tels, ses cafes et la foule des officiers en brillants uniformes.
Sur la droite, une rue silencieuse nous conduit a une habitation protegee par le drapeau tricolore.
Au-dessus des trois pones qui s'ouvrent sur sa fagade de
5o mitres, nous lisons : Dispensaire Saint-Joseph, Maison de la Providence, - Ecole franfaise dirigde par
les SceursdeSaint- Vincent-de-Paul.

Le 21 novembre g9oo, trois Filles de la Charite inauguraient dans la haute Macedoine les oeuvres de leur saint
fondateur. Elles sont sept aujourd'hui, se divouant dans ce
rude milieu, apprenant A leurs cinquante eleves bulgares,
grecques, roumaines, armeniennes, israilites, italiennes et
autrichiennes, k fraterniser entre elles, leur donnant I'in-
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struction primaire et secondaire, et, surtout, la bonne iducation qui fait completement difaut dans les icoles du pays.
Les fruits de ce ministire se font deij sentir par la tenue
digne et modeste des ileves,leur respect pour les religicuses,
le bon souvenir qu'elles gardent de notre maison, et, surtout, la vie sdrieuse de celles qui, mariees, se distinguent
des autres jeunes femmes par louverture de leur esprit et
1'lelvation de leurs sentiments.
Aussi les meilleures families de Monastir tiennent-elles
a envoyer leurs filles &a
1'cole francaise.
4 Et les conversions? x demanderez-vous. II serait imprudent de les provoquer; les seurs n'exercent a cet igard
aucune pression sur les eleves.
Mais n'est-ce pas deja un resultat appriciable de voir ces
jeunes filles suivre spontandment les cours d'instruction religieuse donnis &F•cole par le superieur de la Mission, tandis qu'hier encore elles entendaient dire dans leurs ecoles
que les catholiques ne sont pas meme chretiens?
Elles ont maintenant pour notre sainte religion le mdme
respect que pour la leur. Elles demandent i assister aux offices de notre paroisse et admirent le silence qu'on y garde.
Quelques-unes sont mdme catholiques de cceur.
Dernierement, une de nos jeunes filles ramasse un chapelet tomb6 dans la rue:
* A quoi bon ? lui dit sa mere.
- Oh! je ne veux pas qu'il soit profane! a
Et, revenant sur ses pas, I'enfant rapporte le chapelet A
I'ecole.
Une ancienne eleve, mariie en Bulgarie a un avocat,
amene celui-ci tous les dimanches a la cathedrale de Sofia,
et conserve l'espoir d'accomplir I'abjuration qu'elle n'a pas
osd faire, etant jeune fille, dans la crainte de desoler ses
parents.
De 1'ecole, passons au dispensaire.
Certaines cures particulierement reussies y ont attire aux
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sceurs une r6putation qui s'itend jusque dans la haute
Albanie.
La suivante mdrite d'dtre citee.
Un soldat turc, biessl d'un coup de feu, se presente au
midecin militaire et lui demande d'extraire la balle. Le
dozteur, n'apercevant rien, recourt, mais sans succ6s, aux
rayons X, puis ajourne indifiniment son intervention. Le
soldat, qui souffrait des allees et venues de son projectile,
arrive un beau matin an dispensaire. Par bonheur, la balle
se trouvait ce jour-la a fleur de peau. L'extraire fut I'affaire
d'un instant. L'autre, fou de joie, s'empresse de raconter
l'aventure a la caserne. Le recit vole de bouche en bouche
jusqu'a Constantinople, d'oi part lordre de faire une enqutte, laquelle eut pour rssultat la disgrAce de tous les medecins militaires de la garnison de Monastir, avec suppression de traitement pour une annee. Nous etions bien un
peu inqui6tes. Mais, chose plus extraordinaire encore que
'extraction de la balle, ii ne s'ensuivit de tout cela pour
les sceurs aucun d6sagrement de la part du corps m.dical.
Mais commenqons notre visite.
Les bancs du dispensaire sont deja remplis : ici, un Bulgare, dont les traits contractes annoncent une vive souffrance, decouvre sa jambe atteinte d'un horrible phlegmon;
Ia, un jeune Serbe a le cou labourd d'abc6s froids; plus
loin, ranges en demi-cercle autour du fauteuil a extractions
dentaires, cinq soldats turcs attendent paisiblement leur
tour. A i'autre bout de la salle, une vieille israilite, dont
les yeux dexesur6ment enfles peuvent a peine s'ouvrir, ddtache son bandeau, tandis que, pleurant sur les genoux
d'uae jeune Roumaine, un bebe reclame le lait que celle-ci
ne pcut lui donner ! la pauvre mere a le sein tuimdfid par
un abcks enorme. Enfin, une vingtaine de fidvreux, au visage jauni et dessichd, tendent leurs mains suppliantes a la
sceur qui distribue les paquets de quinine.
A peine ces infortunds seront-ils servis ou pansds que la
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porte s'ouvrira pour laisser entrer une autre fournue, et cela
tous les jours, pendant quatre heures durant.
Environ trente millemaladespassent chaque annee audispensaireSaint-Joseph. Lessceurs,heureusesd'accomplirleur
ministere de charite, eprouvent cependant une vive peine:
celle de constater leur impuissance dans les cas, trop nombreux, oi l'iniervention chirurgicale est Punique remede
efficace : tumeurs ou affections scrofuleuses, membres gangrenes a la suite de blessures mal soigndes dans la montagne. Un pansement.ne sen, h6las! qu'A les soulager un
instant. La soeur leur parle du chirurgien.
* Vous savez bien que nous n'ayons pas d'argent, ripondent-ils en pleurant; c'est vous seule qui devez nous
guerir. a
La supirieure, appelie pour trancher la question, consuite sa bourse. Celle-ci est-elle suffisamment garnie, elle
prend A sa charge le prix de l'opdration et envoie le malade
a un habile chirurgien.
Cependant, ce chirurgien, homme de caeur, a promis aux
soeurs son concours gratuit, A condition d'avoir chez elles
une salled'opiration.
Cette salle vient d'etre annex•e an dispensaire; mais elle
ne presente encore que quatre murs et deux larges fenetres.
Impossible d'y operer, faute d'instruments et d'appareils de
sterilisation.
N'est-elle pas digne de tenter un noble coeur, 'occasion
qui se presente de metre en activite, grace a une gdnereuse
aum6ne, la salle d'operation oi tant de pauvres abandonnes retrouveront, avec la sante, le moyen de gagner leur
pain?
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ASIE
CHINE
On lit dans les Missions catholiques, numero du 9 juin
9go8, ce qui suit:
CmuBa - On se rappelle le cdldbre ddit impdrial du x5 mars 1899,
fixant les relations entre les autorites chinoises et le clerge catholique, dont nous avons donne le texte dans le numero des Missions
catholiques du 19 mai suivant. Un decret imperial du to avril 19o8
abroge celui du t5 mars 1899.
Le bulletin du Comiti de PAsiefrancaisedit A ce sujet :
a On peut se rappeler qu' la suite de I'edit du x5 mars 1899, donnant sanction au minmoire du Tsong-li-yamen, qui reclamait an rang
officiel pour les missionnaires catholiques, les missionnaires protestants, reunis le 29 octobr en conference, refuserent toute espbce
d'4galiti de rang avec les fonctionnaires de la hierarchie chinoise.
i D'autre part, I'Angleterre avait protest6, le itr aofit 1899, contre
I'usage que les riglements arret6s d'accord entre Mgr Favier et le
fonctionnaire delegue par le Tsong-li-yamen tendaient Afaire du protectorat catholique de la France A I'egard des missionnaires etrangers. A cette date, le charge d'affaires britannique i P6kin avait adresse
la communication suivante au Tsong-li-yamen :
a I! est dit dans la clause IV que, dans les cas graves dans lesquels
a sont interessdes les missions catholiques, les evdques et les pretres
a doivent demander au ministre de la nation qui est specialement
a chargee par le pape de la protection des missionnaires,ou au consul
a de cette nation, d'arranger I'affaire avec le Tsong-li-Yamen ou les
a autorites locales. Lord Salisbury m'a donne pour instructions d'ina former le gouvernement chinois que, en ce qui concerne les 6veques
a et les prdtres de nationalite britannique, le gouvernement de Sa
a Majeste ne peut pas permettre que leurs affaires soient soumises A
S'intervention de fonctionnaires d'aucun gouvernement autre que
a le gouvernement britannique, si ce n'est avec le consentement des
a representants diplomatiques de Sa Majeste, dans des cas particua liers. a

Nous donnons ce que 1on vient de lire i titre d'informations. Nous publierons les renseignements qui nous viendront certainement sur cette question.
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TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de M. Ciry, Pritre de la Mission.
Shu-Kwo-Tchoang, le is mai 1908.

Mgr Jarlin avait promis aux chretiens de ce village de
leur bAtir une 6glise, pour remplacer Pancienne, qui tombait en ruine. Et voili que, cette annie, il en a'decide la
construction. Ainsi done, au moment des fortes chaleurs,
voila qu'il faut se meler de beaucoup de choses dont on n'a
pas idee en France. Ici, il faut s'occuper de tout.
Heureusement que je suis avec un confrere avec qui j'ai
vecu Saint-Lazare, qui s'entend tres bien dans la construction. C'est M. Begassat. Sans depenser trop, nous esperons
faire quelqte chose de propret, ei pouvant contenir au moins
huit cents chritiens. Cette eglise avecla risidence est situee
sur la grande route de Pekin an Chantong. Les gens qui
passent sans cesse ici pourront done voir que la z-ligion
catholique y est en prosperiti.
Ici, vraiment, on sent le doigt du bon Dieu. Les foules
veulent entrer au bercail; mais il n'y a pas de pasteurs.
Voyez un pen les comptes de cette mission, que je vais
-envoyer i Pekin dans quelques jours.
Conversions et baptemes d'adultes . . ..
. . . 3 58o
BaptEmes d'enfants de patens. . . . . . . . . . .
25o
Baptmres d'enfants de paTens in articulo mortis.

420

Nombre total des chretiens. ...........
7 ooo
Villages oi nous devons faire mission . . . . . .
86
Tout cela estrepandu dans trois sous-prefectures; du nord
-au sud, la distance est d'environ 60 kilomueres; de Pest A
1'ouest, le trajet est a peu pros Ie mime. Bien que nous
soyons trois Europdens et Franqais vous voyez que nous
n'avons pas de temps A perdre. Et n'allez pas croire que ce
soit un erdroit particulierement favorise; mes voisins sont
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dans le meme cas : travail pressant, et Missionnaires trop
peu nombreux.
Henri CNY.

TCHE-KIANG

TSO-FOU-PANG
On lit dans les Missions catholiques (numero du 19g jun 9o8) :

Soeur Faure, Fille de la Charite, supirieure de I'h6pital
de Tso-Fou-Pang, nous icrit, le 29 avril 19o8:

a Dans mes multiples besoins, mes yeux se tournent vers
les Ames charitables heureuses de venir en aide aux Missions.
t Nous venons de traverser une 6preuve terrible. Dans
la sous-prefecture de Hia-Shing se trouvent de nombreuses
sociedts secretes (on dvalue a 1oooo le nombre de leurs
adeptes) qui se livrent avec une audace inouie a toutes
sortes de brigandages. Quand ces bandits arrivent dans un
village, ils s'informent des families aisdes, s'emparent des
chefs de ces families et ne leur rendent la liberte qu'au prix
d'une forte rangon; d'autres fois, ils pillent les maisons,
tenant le coutelas a la main pour intimider les gens, prennent tout ce qu'ils peuvent et brtlent le reste.
a Au debut, ces societes avaient promis qu'il neserait fait
aucun mal aux itablissements europdens. Nous etionstranquilles, comptant sur leur parole, lorsque, il y a quelques
semaines, plusieurs chapelles et residences de missionnaires
furent pillies et brtlees.
a A 4 kilometres de notre orphelinat, vers onze heures
du soir, une chapelle et une residence A peine termindes
furent brulees avec du petrole vole dans les magasins du
voisinage. II ne resta pas pierre sur pierre. Une heure avait
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suffi pour aneantir le travailde plusieurs mois. Cette sinistre
besogne terminee, les brigands se retirurent, en disant que,
le lendemain,ils viendraient faire de mime aTso-Fou-Tang.
t La panique fut generale. Toute la journie, ce fut un
sauve-qui-peut; la situation s'aggravant, le missionnaire
jugea prudent de quitter l'orpheunat. La journee se passa
A placer dans des families sores, moyennant retribution,
nos cent jeunes filles de la Saintc-Enfance; puis on s'occupa
des vieillards et des pauvres malades: ils furent rendus A
leurs families. Tous les infirmes dtaient subitement gueris,
tant dtait grande leur frayeur.
* Nous primes ensuite A la hate ce que nous avions de
plus pr6cieux et, revetues du costume chinois, Ahuit heures
du soir, par une nuit obscure et dans un silence que la prudence imposait, une barque nous emporta dans un village
des environs.
a Quelle nuit, quelles angoisses en entendant le bruit du
tam-tam, et en voyant a onze heures du soir un terrible
iacendie dont les flammes s'elevaient Aune grande hauteur,
divorer notre maison. Nous le pensions du moins. Mais le
Sacr6 Coeur la gardait, et si bien que nous y revinmes le
lendemain : le feu avait accompli son oeuvre ddvastatrice
dans un hameau situe a quelques centaines de m6tres de
l'orphelinat.
I Cependant, Mgr Reynaud, de passage ATso-Fou-Pang,
pour sa tournee de confirmation, ddcida notre dipart pour
Shang-Hai. Usant de toute son influence aupris des mandarins, il obtint des miliciens pour garder nos maisons et
nos chapelles.
a Enfin, nous pdmes revenir a Tso-Fou-Pang, ou nous
efmes la consolation de retrouver notre maison et nos
enfants au complet. Mais que de degats ! Cene fut pas trop
d'une quinzaine de jours pour remettre un peu d'ordre au
milieu d'un tel desordre.
a Les cinquante soldats qui nous gardent sont logisdans
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une des sallesde Ih6pital:cela gene beaucoup en ce moment
ott les malades sont revenus plus nombreux qu'avant. Mais
c'est A ce prix seulement que nous pouvons exercer tranquillement notre ministere aupris des pauvres.

SYRIE
Lettre de M. Georges You ts, PrEtre de la Mission
a M.A. FIAT, Supdrieur general.
Broumana, le 3o mai I9o8

Mon cher confrere, M. Chiniara, itant en ce moment en
voyage pour itudier les besoins du peuple sur place et ddterminer les villages qui out le plus besoin des saints exercices de la mission, - nous allons toujours au plus presse
- m'a prid de vous donner quelques details sur notre derniere mission; j'ai acceptd, je dirai avec plaisir, la proposition.
II y a dejA un certain temps que M. Chiniara epiait le
moment favorable pour donner la mission a Bourge et-a
Brageni; cette occasion s'est enfin presentee cette annee.
L'ouverturea ti fixie au lundi 2 mars, premier jour du
Careme chez les Orientaux. A un moment, j'aicru que cette
ouverture allait dtre retardie a cause d'une chute que fit
M. Chiniara et qui. le forca A garder le lit. Ce retard n'a ite
qued'un jour, M. Chiniara, en effet, m'a envoye de l'h6pital l'ordre de me rendre A Bourge et d'y ouvrir la mission.
Ce qui fut fait et les exercices commencerent le 3 mars.
Bourge est un gros village de pros de trois mille habitants,
dont quinze cents maronites, quelques grecs schismatiques et plus d'un millier de metoualis (peuplade qui, an
juste, n'a aucune religion). Situi dans la plaine et distan
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d'une heure de Beyrouth, ce village jouit, au point de vue
materiel, de beaucoup d'avantages, tels que fertilite du terrain, aisance des habitants, panoramas splendides, etc.; mais
il n'en est pas de mime pour le spirituel. Les habitants, en
effet, soont divisis en deux paroisses, qui ont leurs eglises A
une minute de distance fune de Pautre. L'origine de cette
scission est une discorde, ancienne il est vrai, mais qui
laisse nianmoins des traces bien sensibles encore. De plus,
le cure de l'une de ces paroisses est aliti depuis quinze
mois, etmalgrd, cela, ii n'a jamais ete remplace; ainsi le
peuple se trouve completement abandonne:.pas de messe la
plupart des dimanches, jamais d'instruction on de cat6chisme, de sone, qu'une fois sortis de 'Picole, les enfants,
faute de soins, ne tardaient pas A oublier leurs prieres et a
abandonner, - excepte peut-etre la messe le dimanche toute pratique religieuse.
L'autre paroisse n'est guire plus favorisee.
Les seurs ont a Bourge une belle maison et se divouent
en vraies Filles de la Chariti; leur actionne s'exerce que sur
les filles et encore elle est limitee. Tres souvent, les parents
empechent leurs filles de frequenter 1'ecole, d'assister le
dimanche au catichisme, alliguant que leurs meres ont
besoin d'elles; les seurs ne se decouragent pas pour cela.
Tel etait l'tat de ce village, lors de l'ouverture de la mission.
Des le premier jour, I'assistance fut nombreuse, la foi des
Libanais en gindral, et particulierement des Maronites, semble parfois s'eteindre, de fair ellene meurt pas; ii suffit d'un
bon mouvement, d'une petite secousse pour la riveiller et
lui rendre toute sa vivacitC. Cette affluence inattendue nous
faisait espirer, ds le debut de la mission, d'excellents resultats; notre esperance neanmoins a etC tromp&e sur ce point
et nous avons vite compris qu'il fallait un certain temps
pour que la parole de Dieu germe et porte des fruits dans
des cceurs refroidis, peut-etre meme indifferents. Tout
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d'abord, en effet, il n'y eut qu'un nombre minime qui s'approcha des sacrements. Ce retard, loin de nous dicourager, ne faisait qu'augmenter notre ardeur. Dieu a tenu
compte de notre bonne volonte et de nos efforts et le nombre des communiants augmentait chaque jour d'une maniere tres satisfaisante; de la sorte, i la fin de la mission
nous avions plus de mille communions. En voici la classification A peu de chose pres :
Hommes . . . . . . . . . . . .
Femmes ....
.........
Premiers communiants . . . . . .

4oo
550
92

Total. . . . . .

042

Comme aucune des deux chapelles ne pouvait contenir
tout le peuple, nous avons etC obliges d'ouvrir les deux en
mime temps; les hommes se reunissaient dans l'une, lesfemmes et les filles dans l'autre, et ce melange des deux paroisses eut le tr6s heureux effet de rapprocher les coeurs et.
d'dteindre la rivalite entre les deux paroisses. Les dimanches et fetes, M. Chiniara dressait un autel en plein air sur
une magnifique esplanade pour avoir une reunion gen6rale et li, apres une messe chantee selon le rite maronite,
il adressait aux fideles une vibrante allocution de circonstance. Avec sa voix claire et puissante, la chose lui etait
facile.
Une mission si importante et si bien reussie miritait une
cl6ture en consequence. Des precautions furent prises
d'avance. M. Chiniara envoya des invitations A I'archeveque maronite de Beyrouth, AS. Exc. legouverneurjdu Liban,
a notre cher et venere Visiteur, adivers personnages des environs et aux habitants des villages voisins.
Le dimanche des Rameaux, jour de la cl6ture, le gouverneur du Liban envoie pour le representer un ofticier et sept
soldats pour maintenir l'ordre ; l'archeveque de Beyrouth,
retenu par ses nombreuses occupations, nous a exprime ses
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regrets de re pouvoir repondre a notre invitation; tous les
autres invites ont repondu a l'appel.
Dans la matinee, deux beaux reposoirs ont ete dressis et A
trois heures du soir, la procession sortit de la chapelle.
Une foule nombreuse se diroula en bon ordre et en chantant des cantiques. Le dais etait porte par quatre pretres
en habits sacerdotaux, I'officier et les soldats envoyds par
le gouverneur escortaient le saint Sacrement.
C'etait bien beau pour notre pays, qui ne voit que rarement une solennite pareille. Apres un parcours assez long,
la foule i'arrta devant le premier reposoir; j'ai profite de
ce moment pour tirer un clichd, je vous en envoie une photographie par le mime courrier.
La benddiction du saint Sacrement s'est donnee selon le
rite maronite. M. Chiniara monte sur une terrasse et, de
1, de sa voix puissante, adresse une derniere allocution qui
produit d'heureux effets dans le coeur de toute I'assistance.
A peine M. Chiniara s'etait-il tu, que le cri de : Vive la
France ! retentit, et un coup de fusil partit en mime temps.
C'etait un soldat libanais qui manifestait a sa facon son
amour pour la France. Au moment oi le celebrant bnissait le peuple avec l'ostensoir, le mime soldat tira un second coup de fusil. L'officier se ficha et voulut en!ever au
soldat son fusil; il luidit: Vous escortezla croix, pourquoi
vous occupez-vous du saint Sacrement? 3 Le soldat repondit: * Trouvez-vous une difference entre le Dieu de la
croix et le Dieu de l'hosti ? L'un et l'autre sont mon
Dieu. * Heureusement que tout s'est arr&td IA.
Au second reposoir, le salut se donna selon le rite latin:
M. le visiteur officiait, la fanfare de l'orphelinat remplacait
Porgue et la procession s'est terminde IA.
Le bon Dieu nous a favorises manifestement. Dans la
matinee et mime dans la soiree, le soleil etait brdlant et,
lorsque la procession se mit en marche, insensiblement, de
legers nuages parurent a 'horizon et peu apres nous 6tions
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completement a l'abri du soleil. Cette procession laissa dans
les ceurs d'excellentes impressions, tous declaraient n'avoir
jamais vu une cerimonie si belle ; tous en gardent le meilleur souvenir.
Je ne veux pas terminer sans adresser un merci aui soeurs
de la maison de Bourge, qui nous ont aides autant qu'elles
ont pu, non seulement pour le spirituel, mais encore pour
le materiel; elles se sont montries d'une grande gdnerositi
et d'un grand devouement.
Veuillez agrier, etc.
G. Younms.

PERSE
Lettre de Mgr LEsNi, deligui apostolique de Perse,
i M. A. FIAT, Superieur gineral.
Ourmiah (Perse), le x5 juin goo8.

I1 n'y a que quelques jours, je vous parlais de nos preoccupations prisentes, au sujet des troubles occasionnes surtout par renvahissement du pays par les Turcs; mais je ne
m'attendais pas a ce que les choses s'aggravassent si promptement.
Au mois d'aoat 1907, les soldats ottomans avaient occupe
plusieurs villages des montagnes; et nos chretiens avaient
dQ fuir devant Finvasion, abandonnant aux envahisseurs
ce qu'ils avaient. L'automne et Phiver n'ont guere amend
de changement dansla situation; mais, le printemps venu,
les autorites ottomanes voulant avancer ont invitr ies diffirentes tribus kurdes a depouiller et a tuer sur les routes
tous les voyageurs; ils les ont poussees ensuite a saccager
plus particuliBrement les villages chritiens. Ces Kurdes,
viritables brigands, qu'on a tant de peine, en temps de paix,
i arreter dans leur brigandage, ne desiraient rien tant
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qu'une telle invitation on une telle permission; ils n'ont
par tarde A mettre tout a feu et A sang. D'abord ils y
allaient doucement, laissant plusieurs jours, et meme une
semaine, s'ecouler avant de se livrer A de nouveaux pillages; mais, maintenant, chaque jour nous apprenons de
nouveaux disastres. Ma derniere lettre etait i peine partic
que j'appris le pillage successif de plusieurs villages chretiens. Ils y ont commis des atrocites et des infamies
inoules : les filles et les femmes qui i'ont pu fuir ont etc
deshonorees, ou massacrees avec les enfants; et, pour en
finir plus vite avec ces derniers, dans plusieurs villages, les
Kurdes les ont jetis et noyes dans la riviere. Cest ce qui
s'est passi ii y a quatre jours, i quelques heures d'ici, au
village de Babari, en grande partie catholique. L'eglise
catholique a ete en panie saccagee, et le cure n'a pu echapper a la mort qu'en se jetant dans la riviere, qu'il a traversie i la nage; il a dii se cacher dans les bois de la rive
opposee. Ceux et celles qui ont 6chapp6 au massacre nous
arrivent dans un etat lamentable, a demi nus, mourant de
faim; de toutes parts, les fuyards affluent a la ville avec ce
qu'ils ont pu sauver.
Au milieu de ces disastres, dont ii est impossible de
prdvoir la fin, je me demande ce que nous allons devenir,
denues de ressources, ayant tout donne pendant ces annees
de misere et de famine! Je ne sais plus i qui m'adresser;
car, depuis plusieurs annees, j'ai frappe i toutes les portes.
Cependant je ne puis rester muet, en voyant de si grands
maux fondre sur les chretiens, qui nous sont si chers a
tant de titres. Cette fois encore, je m'adresse i vous, en
vous priant d'avoir piti6 de tant de malheureux, de faire
connaitre leur grande detresse a ceux et a celles qui
peuvent nous secourir, meme au besoin de recourir aux
feuilles publiques pour nous obtenir de prompts secours.
Comme la poste laisse beaucoup a desirer, je recommande ma lettre, espirant qu'elle vous arrivera plus sare-
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ment. Dans cet espoir, je recommande la mission et les
missionnaires a vos prieres, et suis, etc.
f F. LESNE, C. M.,
Diliegu apostolique de Perse,

Lettre de M. CHATrlFT, Pritrede la Mission,

a Mgr LESNE, ddligui apostolique de Perse.
J'ai Phonneur de transmettre A Votre Grandeur le rapport qu'elle a bien voulu me demander sur les regrettables
incidents qui viennent de se passer dans la plaine d'Ourmiah.
Pour avoir une juste idle des evinements rdcents, il faut
les relier a ceux qui sont arrives en aodt 1907, car ils en
sont comme la consequence manifeste.
En aoit 1907, apres la defaite des troupes persanes, les
Kurdes, soutenus par les canons des rdguliers turcs, s'empardrent de Mavana, y firent quelques victimes et pill6rent
entierement le village. Mime notre dglise ne fut pas 6pargne, et bien que, depuis, les autoritis turques se soient
fait comme un point d'honneur de la trai:er avec respect et
d'en prendre le plus grand soin, nianmoins elle reste
encore denudee, les objets du culte et le mobilier sont
encore entre les mains des voleurs. Des lors, les Ottomans
occuperent successivement les montagnes et leurs soldats
sejournerent sur le territoire de la Perse, mdme a Bend, A
une heure et demie d'Ourmiah.
Le resultat de tout ceci fut qu'une Commission fut nommde, composee de reprisentants des deux pays : la Perse et
la Turquie. A la fin de decembre, les commissaires persans, ayant a leur tdte S. Exc. Motacham-e!-Saltaneh,
vinrent A Ourmiah attendre les commissaires turcs, qui,
eux, n'arriverent qu'apres un mois, sous la conduite de
Taher Pacha. Les pourparlers durerent tout le mois de
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firrier. et naturellement sans aucune solution. Les Persans n'entendaient pas se laisser spolier et les Turcs
encore moins reculer et abandonner leurs positions. Evidemment, Ie droit etait du c6td des Persans, lIgitimes et
tranquilles possesseurs de Mugavar, Tugavar et Barandouz
depuis nombre d'aanees. Mais que peut le droit contre la
force? Bref les commissaires ottomans, an commencement
de mars, retournerent chez eux. Ils n'itaient pas contents,
parait-il, et, du reste, ils Ie firent bien voir.'A peine eurentils disparu i la frontiere, que les Kurdes commencerent
leurs vols et leurs brigandages avec une violence inconnue
jusque-li.
SCoup sur coup, Terzalouri, Dagbaghi, Assar, Ikiaghatch
furent depouilles par ces bandes de sauvages. La route de
Khosrovah i Ourmiah devint impraticable : toutes les
caravanes etaient enlevees. Ds lors, tout commerce, toute
relation etaient impossibles. Le village chrdtien de Rahim
Abad (Tazarkiende), appartenant au chef des cosaques persans, fut attaqui de nuit et saccagi: le frere de notre pretre
y fut tud, aprs s'etre vaillamment defendn. De l'autre c6te
d'Ourmiah, les bandes de Mohammed Bey se jetirent sur
les villages de la plaine de Barandouz et s'y comporterent
en maitres absolus. Pendant ces deux mois, ce fut, dans
toute la plaine d'Ourmiah, le regne de la terreur : hommes,
troupeaux, villages, rien ne fut respectd. Chaque jour nous
amenait de nouveaux pillages, de nouveau massacres. On
tuait, on depouillait aux portes memes de la ville. Les habitants des villages arrivaient en foule mettre a l'abri leurs
personnes, leurs bestiaux et le peu de bien qu'ils avaient
pu soustraire i la cupiditd des Kurdes.
Le gouvernement persan assistait,jusque-la impuissant, i
tant de dsordres. iI avait bien essaye de defendre la citadelle de D61e, au bord du lac. Quelques cavaliers y avaient
4ti envoyes au secours de 1'agha du village, mais e1s
Kurdes, supirieurs en nombre et surtout en courage,

eurent vite fait de les mettre en fuite et il .tait bien clair
qu'on ne saurait attendre aucun service sirieux et efficace
de ces soldats improvises qui n'ont de militaire que le
nom. D'ailleurs, le gouverneur d'Ourmiah se rendait

compte qu'une puissance pas trop diguisee dirigeait les
Kurdes, et contre cette puissance, il ne pouvait absolument
rien.
Les choses en dtaient lA, quand, le 18 mai, a dix heures
du soir, la tribu kurde de Mohammed Bey, tomba &Ilimproviste sur le village chritien de Chamchadjian. Nos
chritiens avaient eu la bonne idee de prendre pour gardiens quelques-uns de nos montagnards de Mavana, gens
habituis a guerroyer contre les Kurdes. Aussit6t, ces gardiens se jet6rent derriere leurs barricades, ilevees sur le
toit de quelques maisons. La, ces trois montagnards, aides
de cinq on six personnes du village, et armes de mauvais
fusils tinrent tete pendant quatre heures a une soixantaine
de Kurdes bien armis et caches dans les bois de peupliers
qui bordent le village. La population eperdue ne trouva
d'autre refuge que dans notre dglise. Malheureusement, dans
cette fuite desordonnee, sons une grele de balles, hommes,
femmes, enfants A peine vetus, emportes par une panique
indescriptible s'entassaient pele-mele aux ichelles donnant
acces sur les toits; neuf personnes tomberent blessees, six &
mort, dont trois hommes, deux filles et une femme. Les
munitions ztaient sur le point de s'epuiser. Les defenseurs
du village se replierent du c6td de I'dglise, oii la population
dans 'angoisse, attendait en priant et en pleurant l'irruption (des Kurdes. La douce Vierge Immaculee, a qui est
dddide cette eglise et qui a montri plusieurs fois d'une
facon edatante sa sollicitude pour ces pauvres gens, leur
epargna cette horreur. Si les Kurdes, qui comptaient plusieurs morts, dont un proche parent de leur chef, avaient
pu parvenir A l'rglise, c'eitt etd un massacre d'autant plus
epouvantable qu'il ne restait plus aux gardiens qu'une
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vingtaine de cartouches. Les bandits envahirent les quinze
premieres maisons du village, pillerent tout, enleverent
les bestiaux et se retirerent vers trois heures du matin,
emporant leurs morts et leurs blessbs.
A rannonce de cette scene de brigandage, les missions
americaine, anglaise, franqaise et russe s'assemblerent au
consulat russe, et, en presence de M. le consul de Russie,
discuterent sur les moyens d'arriter les Kurdes dans leurs
dipridations. On dicida qu'on demanderait tres dnergiquement a S. Exc. Motacham-es-Saltanah la punition
du chef kurde Mohammed Bey, qu'on fortifierait quatre
villages chritiens : Dezza-Tikia, qui, jusqu'ici, avait
tenu les Kurdes en ichec, Ardichal, Chamchadjian et
Gutapa; les petits villages, incapables de se defendre,
devraient se reunir dans ces grands villages et ceux-ci, bien
garnis de montagnards de Mavana, s'aideraient mutuellement contre de nouvelles attaques. Sur le conseil de M. le
consul gineral d'Angleterre, tous les missionnaires allerent
chez S. Exc. Motacham-es-Saltanah. Le gouverneur,
homme tres avise et des plus intelligents, repondit A la
premiere demande que deji Mohammed Bey avait r ecu
sa punition, vu que la nuit meme il venait d'tre tue a
Cheitanabad par son propre frere, ce qui etait vrai. Quant
a la seconde demande, Son Excellence ferait tout son possible et se mettait a la disposition des missionnaires pour
les aider A difendre les chr6tiens. Cependant le gouverneur
avoua son impuissance contre les Kurdes et pour cause.
Car, en fait, tous les Kurdes sont actuellement sous la
dipendance des Turcs, et I'audace extraordinaire qu'ils
montrent en ces temps-ci ne peut et ne doit s'expliquer que
parce qu'ils se sentent fortement soutenus. On ridigea alors
en commun un t6legramme que cbaque mission devait
envoyer Ason ministre respectif A Thberan, le priant respectueusement d'agir au plus vite aupres du gouvernement
ottoman, la situation etant tres grave. Vous savez, Mon-
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seigneur, Paccueil bienveillant que M. de Lamartiniere fit
& votre til6gramme : de suite il le transmit a Paris.
Sur ces entrefaites, le 8 juin, Taher Pacha et les autres
membres de la commission turque revinrent de nouveau
a Ourmiah et firent leur entree en ville. Leur arrivde n'apporta qu'un redoublement de desordres. Tamer Bey, chef

des Kurdes cantonnes & Bend, mena.a de ditourner 1'eau
de la ville, si on ne lui versait pas 4oo tomans (le toman,
So francs). 11 ranqonna tous les cultivateurs des alentours,
tous les meuniers et finalement commenqa a mettre sa
menace a execution en detournant le ruisseau qui amine
1'eau au village de Singhar, et en panic celui de la ville.
Sur les vives representations de M. le consul de Russie,
Taher Pacha envoya deux domestiques pour accompagner
les cavaliers de S. Exc. Motacham-es-Saltanah qui etaient
allis ritablir les ruisseaux.
Du c6ti de la riviere de Barandouz, les depridations des
Kurdes recommencerent avec plus de violence. La nuit du
to au i juin, les tribus de Osman Bey et de Sed Hussein,
grossies d'un grand nombre de Kurdes inconnus aux gens
du pays, mirent completement a sac les villages chretiens
de Babaroud. Les habitants de ces villages, pourtant, se fiant
a la parole des Kurdes, s'etaient fait inscrire comme sujets
ottomans et, par cette demarche, se croyaient a l'abri de leurs
ennemis. Puis, au matin, pendant que leurs femmes emportaient dans la montagne les biens pris dans ces tdeux
villages, les Kurdes, au nombre de plus de six cents, se porterent en masse sur Ardichai et Tikia, gros villages chretiens situds a une heure de Babaroud et tres riches en betail.
Ardichai s'dtait donna aux Turcs encore par I'entremise
des Kurdes.
Tekia avait toujours rdsiste et avait pris pour gardiens
sept montagnards de Baloulan et de Kourana, villages voisins de Mavana.
Les gens sortaient de !'eglise, quand les gardiens en
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avant d'Ardichai aperqurent au loin, la plaine dtant d6couverte, les cavaliers kurdes s'avancant contre eux. Le village
est heureusement entourd de mardcages larges et profonds
ou un cavalier ignorant pourrait facilement s'embourber
avec sa monture. Les habitants se portnrent aussit6t i la
rencontre des Kurdes et, caches derriere le mur d'une vigne,
les accueillirent par une fusillade si nourrie que plusieurs
Kurdes tomberent raide morts. Leurs compagnons les
ramass&rent, les mirent par c6td et continuerent leur
marche en avant. Craignant d'dtre dibordes, les villageois
se replierent sur Ardichai; une nouvelle dicharge mit plusieurs Kurdes hors de combat; mais ii fallait c6der au
nombre et se retirer jusqu'a Tekia distant de trois minutes
d'Ardichai.
Les Kurdes, alors, entrerent dans ce village et saccagirent tout ce qu'ils rencontrerent. Ur cavalier s'etant
approch6 du c6te de Tekia requt une balle en pleine poitrine. D'autre part, un c6tr d'Ardichai restait bien garni et
bien defendu et les Kurdes ne purent s'en approcher. Un
jeune homme, avec un simple biton, 6tourdit un.Kurde qui
essayait de monter sur le toit, le renversa et sautant A bas
du toit, saisit son fusil et le tua lui et un autre Kurde qui
passait un peu plus loin charge de butin. Pendant ce temps,
les montagnards de Baloulan et de Kourana, qui avaient
reculd jusqu'i Tikia pour protiger la fuite des troupeaux,
tournerent le village d'Ardichai, et, se portant sur le seul
chemin possible, enfoncds jusqu'a mi-jambe dans la boue
des marecages, attendirent tranquillement caches dans les
herbes, le retour des Kurdes. Quand ceux-ci parurent tout
charges de literie, d'ustensiles de menage, de provisions,
poussant devant eux le betail qu'ils avaient pu trouver, ce
fut une veritable hecatombe. C'itait a qui jetterait au plus
vite sa charge pour s'enfuir. C'est une regle sacr6e cbez les
Kurdes de ne laisser aucun mort entre les mains de leurs
ennemis. Mais 1M, leurs victimes furent si nombreuses
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qu'ils ne purent tout emporter et quatorze d'cntre eux resterent dans les marais. Un Kurde de Ouchnouk dislit :
a Si ces montagnards avaient ete dix de plus, personne
d'entre nous ne serait retourne. 1 II est certain que, dans
cette rencontre, les pertes des Kurdes depassent de beaucoup la cinquantaine. La preuve, malheureusement, de
cette perte importante, fut I'odieuse conduite des Kurdes
i leur retour dans Babaroud. D'ailleurs, rien que dans le
village d'Ardichai, on a enterri quatorze cadavres et nousmimes, dans notre visite a travers ces villages, nous avons
vu encore quatre Kurdes gisant tout nus dans les marais.et
presque entierement devores par les chiens, sauf un qu'un
chat commenqait a attaquer A notre arrivee. Les habitants
s'etant enfuis en ville,apres leursanglante defense, n'avaient
pu donner la sipulture a tous. II faut croire aussi que
toutes les tribus kurdes de Barandoux s'itaient reunies
ensemble, car les Kurdes de l'ancien chef Mohammed Bey
passant !par Chamchudjian tomberent dans une embuscade des gardes mavananiens qui leur tuerent dix-sept
hommes. Bref, jamais les Kurdes n'avaient rencontr6
pareille resistance, ni subi pareille defaite. Chose extraordinaire, ils n'avaient pas rdussi a tuer un de leurs adversaires : un seul montagnard avait reCu une balle a la
jambe, et la blessure etait sans gravite. Aussi leur fureur
etait-elle a son comble.
Arrives A Babaroud, ils se pricipitErent comme des 'sauvages sur les malheureux habitants qu'ils venaient de
kA
depouiller la nuit precidente. Ce fut une course folle
viesa
A
songeait
Chacun
champs.
les
et
vignes
les
travers
par
fusil
de
coups
A
et s'enfuyait vers la riviere, poursuivi
les Kurdes. II n'y avait plus de parenti, ni d'amitid; p6re,
mere, enfants tous couraient sans souci les uns des autres,
tant leur frayeur etait grande. Les Kurdes les acculerent
vers la riviere et y precipiterent tous ceux qui leur tomberent sous la main. C'etait encore un moindre mal pour
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ces pauvres gens habituds des leur enfance i leur riviere.
Les femmes et les jeunes filles, preferant la mort an dishonneur, s'y pricipitirent et echapperent, bien rares cependant,
a la brutalite infame de ces hordes de sauvages. Notre
pretre, cache dans I'dcole assez haute, se laissa glisser par
une corde du haut d'une fenitre et se prdparait a passer la
riviere, quand un Kurde surgit, et, lui enlevant tous ses
habits, s'appreta a le tuer. Le pretre saisit le bras levi et
fit jurer au Kurde sur leur serment le plus terrible, de ne
point le tuer. Le Kurde eut pitid de lui et lui dit : * Nous
avons ordre de tuer, cependant j'ai jure, jette-toi A la
riviere. a Le prdtre ne se le fit pas dire deux fois. II se
pricipita a I'eau, et le Kurde tira une balle par c6td, pour
ne pas se compromettre aux yeux de ses chefs : ainsi notre
pr6tre fut sauve. Ii arriva ici dans un itat lamentable, mais
enfin sain et sauf.
Les Kurdes retournerent alors au village, en proie a une
rage diabolique. Le pen qui resta du sac de la nuit precedente fut emporte. Les vases en terre qui servaient a meure
des provisions, ddij vidis, furent riduits en miettes : pas
un n'est resti intact. Dans notre visite, tous ces debris au
milieu de maisons vides, souillees, quelques-unes a moitid
bralies, presentaient un aspect des plus lamentables.
4 A 5 kilogrammes'de raisins sees restaient dans un coin:
ils les avaient mele A de la terre et i de Iordure. Du
nepoukuto, espice de raisin6, se trouvait la r6pandu sur
le sol, mel6 au sang d'un pauvre Arm6nien qu'on avait
6gorg6 sans pitie. Notre eglise saccagee, les images saintes
lacerees d'une facon idiote; 1'eglise russe avait subi le
mime sort.
Ces deux villages de Babaroud et de Sularoud ne sont
plus que des ruines. Rien qui puisse assurer la vie a ces
pauvres gens : des maisons vides, parfois calcindes et c'est
tout. Troupeaux, mobilier, provisions, tout a disparu.
Quand cette nouvelle fut apportde a Ourmiah, ce fut
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une stupeur ginerale. Ce fat encore bien autre chose quand
les habitants eux-mimes arriverent en haillons, mourant
de faim, et encore tout tremblants comme s'ils etaient sous
les coups des Kurdes. On parlait de quatre-vingts personnes disparues. Un pere cherchait son enfant, une fille
sa m6re, un mari son epouse : ce fut une scene indescriptible de douleur. Heureusement, tous se retrouverent enfin,
et parmi tant d'angoisses, nous avons eu le joie, si joie il y
a, de ne compter que neuf morts.
Les Missionnaires des diffirentes nationalites s'assembl6rent de suite. Comment faire pour sauver tant de
monde? On constitua un comiti pour la distribution des
vivres. Puis on songea a mettre pour tout de bon un terme
A ces pillages et a ces meurtres. Sur la demande expresse
des Missionnaires, MM. les consuls d'Angleterre et de
Russie, d'accord avec S. Exc. Motacham-es-Saltanah,
firent des representations tres vives a Taher Pacha et
lui signifierent ouvertement qu'ils le rendaient desormais
responsable de tout ce qui se passerait, puisque les Kurdes
etaient tous soumis aux Turcs et habitaient les montagnes
occupies par les troupes ,de rempire ottoman. L'avertissement severe des consuls produisit un effet aussi prompt
que salutaire. Un ordre du general turc rdsidant A Mavana
rappela les Kurdes dans leurs villages et leurs chefs &
Mavana, oh S. Exc. le general se charge de les piller A son
tour de la belle facon.
D'un autre c6td, les Missionnaires ont obtenu l'envoi de
troupes persanes dans certaines localites, des fusils et des
munitions pour quelques villages chrtiens, en sorte que
maintenant nous jouissons d'un calme relatif.
II serait prematuri de se croire A l'abri de tout danger.
Les soldats persans, selon leur habitude, acheveront de
detruire le peu que les Kurdes ont laiss6. La cherti de trois
annees stiriles consicutives, les pillages des Kurdes ont
reduit nos villages de Barandouz A une extreme necessite.
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Nos chritiens sont sans pain, sans habit, car, peut-on
compter pour habits les misdrables haillons qui les couvrent
plus ou moins? Its sont sans instruments de travail,
attendent de nous seuls le secours. Et helas! si leur condition est si miserable actuellement que sera-ce cet hiver?
Les missions hir6tiques soutiennent de leur mieux leurs
fidMles. Nous avons le ferme espoir que les catholiques de
tous pays entendront notre appel en faveur de tant de malheureux chritiens et que leurs aum6nes nous permettront
de montrer A tous que nous sommes vraiment les disciples
du Christ Jesus qui a toujours eu pitii de ceux qui avaient
faim!
Veuillez agrier, Monseigneur, I'hommage de mon profond respect.
A. CHATELrT,
Missionnaire laariste.

AFRIQUE
ALGERIE
KOUBA
LE TRANSFERT DES RESTES DE M. JOSEPH GIRARD, PRETAB
DB LL MISSION, PRBMIER SUPARUR DU S MIMRB DE KOURA.

Laloi de siparation de PEglise et de PEtat, promulgude
en France en 19o5, ayant eti, en 19o8, d6clarie applicable
a 1'Algirie, 1'Etat reprit l'immeuble affecti, A Kouba, a
l'usage du grand s6minaire.
Les Annales ont publid une notice (t. 44, p. 398-440),
sur M. Joseph Girard, missionnaire lazariste, premier superieur du seminaire d'Alger, homme d'une tres grande
vertu et d'une tres grande notoridtd dans le clergi d'Algerie.
A sa mort, en 1879, il fut inhumi dans la chapelle du
grand seminaire de Kouba. Au moment oi I'immeuble du
grand seminaire allait etre disaffectd, il convenait de retirer
ces restes veneres. On risolut de les transporter dans le
caveau que les Pretres de la Mission ont au cimctiere de
Kouba. C'est la cerimonie de ce transfert qui est racontie
dans le numero de la Semaine religieuse du diocese d'Alger, dui9 juillet r9o8, que nous reproduisons en grande
parie.
**»

Ce fut le lundi 6 juillet, a deux heures du soir, que commencerent, dans la chapelle du grand seminaire, les travaux
d'exhumation du corps du v6ndr6 M. Joseph Girard.
Quand nous Peames d6pose dans le sanctuaire, an pied
de 'adtel, de cet autel qu'il avait construit et dont il avait
si souvent gravi les degris, tons indistinctement, pretres et
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religieux, religieuses et ouvriers, nous nous mimes a genoux, et ensemble, le coeur fortement emu, les larmes aux
yeux, nous recitames un De profundis.
II nous semblait, a ce moment, en revoyant au milieu
de nous celui qui nous avait tant aimes et qui avait tant
aimi Kouba, que tout un passe, - plein de vertus, de pieti
et de saintet6 d'une part, plein de bienfaits de toute sorte
d'autre part, - se dressait devant nous, nous tenant agenouilles pres de ce cercueil, emus et remplis de veneration,
de reconnaissance et d'amour.
- On dressa comme une sone de chapelle ardente et on
attendit la ceremonie du lendemain.

Le jeudi, 9 juillet, de bonne heure, le village de Kouba
commenca a s'animer plus que d'habitude. Les tramways
d'Alger au grand seminaire se remplissaient tout le long du
chemin d'un monde qui, d'habitude, ne voyage pas de si
bonne heure, et, A son attitude triste et silencieuse, il etait
facile de comprendre qu'on allait rendre les derniers devoirs
A un homme de bien qui avait creusi un profond sillon
dans la vie, et avait laisse dans tous les coeurs un amour et
une estime incomparables. - On ne ;e trompait pas.
Chose remarquable, a la descente du tramway, et en gravissant la c6te du grand siminaire, tout Ic monde etait recueilli, on se parlait,mais a voixbasse. Quelques mots seulement dtaient ichangds, mais ces mots etaient touchants,
-

j'allais dire eloquents -

quand ils tombaient des levres

des anciens habitants de Kouba, et surtout des lvres de nos
freres ainds dans le sacerdoce !
La creimonie etait sur le point de commencer et dija, la
chapelle du Siminaire etait pleine. Quel spectacle magnifique s'offrait alors au regard de qui savait comprendre !
Au fond de la chapelle, l'autel sur lequel va s'immoler
la sainte victime en faveur de celui qui s'est immold sans

·C
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cesse Notre-Seigneur et qui a consacr6 toute sa vie a perpeier son sacerdoce en formant de nombreux pretres pour
le salut des ames. De ces pretres, il y en a plus de soixante
qui sont la : chanoines, religieux, cures et vicaires, implorant 'auguste victime pour Ie commun pere dans Ie sacerdoce.
Plus has, au milieu du cheur, se dressele catafalque sons
lequel secache, commepour donner une fois encore, i tous
ses enfants, une derniere lecon d'humilite et d'abandon
resigni a la divine Providence, celui qui fur si longtemps
1'exemple et Ie modele de tous : exemplar et totims forma
gregis.
Autour dwcatafalque, dans les stalles, ses enfans dont
la reconnaissance emue est tout entiere plongee dans ce
passe si beau, si toucham, si grand et si religieux qui va
de i848 a 1879, et qui aimenaai so rappeler les uns aux autres les moindres details de leur formation sacerdotale par
le P. Girard, comme on aime a ramasser et & garder les
•moindres parcelles d'un trisor de. famille.
Emre les stalleseteen facedu catafalque, ses freres en reTigion,r les Pritres de la Mission. L'un d'eux, vinerable
vieillard, plein de mrites et devertus, africain dans I'me,
flu l'an des premiers 61dves que recueillit le P. Girard an
grand swminaire, quand le grand siminaire. quittant lim4pasws Sainte-Philomene, venait de s'installer a Kouba.
Plusieurs autres ant t, a Kouba mime, les continua-teursde son ceuvre; tous ont herite, de 'amour et du divowementdu P. Girard, pour c. bon clergo qu'ils ont vu.
-avec admiration si souvent.a l'etwre. Ils I'aiment comme.
lui ilresTisimen comme lui, et, comme lui, is sont heur eUde. l'aider et de le secourir dans les durs et penibles
rtrarauxdaministdre pastoral.
finfm,.en arriere, de chaque co6s des smiles,. de nombreo•es Filles de la Charit,. appelees en Algerie surtout
par le P. Girard, pour etre, elles aussi, les auxiliaires de

-

633 -

MM. les cures, a 1'heure mime oh tout etait a organiser dans
les paroisses. Oh ! qu'elles etaient bien a leur place, dans
cette chapelle, tout A c6te de leurs freres et de ce clerge
auquel elles soot toujours demeuries si attachees.
Enfin, li-haut, dana les tribunes, c'est le peuple de Kouba.
Cesont ces ouvriers dont jadis il avait ite la providence
par les nombreux tavaux qu'il leur faisait accomplir dans
la proprieit du siminaire, et ce sont aussi toutes ces honorables families de la localit6 qui, se souvenant des jours
passes oi le P. Girard itait comme fame du pays, sont
venues lui donner une derniere marque de sympathie et de
reconnaissance.
Si j'osais, j'dcarterais les limites de cette remarquabie assemblie et je dirais : les absents eux-mdmes etaient la!
L'un d'eux ecrivait : Oui, j'aurais eid consold de participer reellement a cette ceremonie si triste et si attirante a
la lois. J'y serai, cependant, par la pensie ; et aux pieds de
son cercueil, je repasserai quelques-unes des si bonnes
lecons de notre ancien et bien-aimd supirieur.

.-

«.

Neuf heures sonnent et la messe commence. A Kouba,
c'est toujours la mame regulariti qu'autrefois. M. le chanoine Cornud, vicaire gendral, celebre, assiste de M. le
chanoine Tessier, secretaire general de l'archevdche, et de
M. 'abbi Ravaille, chanoine titulaire. M. 'abbc Gouton,
vicaire forain de Tizi-Ouzou, remplit les fonctions de maitre des ceremonies. M. le chanoine Piquemal, cure de Blida,dirige le chant de sa voix forte et douce tout a la fois. En
lentendant, on sent que cest une Ame qui pleure et qui
prie. M. I'abbi Bado, a rharmonium, i'accompagne de ses
accords discrets.
L'office est termine, et sous un ciel de plomb, i travers
un chemin poudreux, le clerge en tite, le corbillard se di-
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rige vers le cimetiere suivi de nombreux fideles! M. le secretaire general Teissier preside, environnd de tous les
pretres, et recite les derni&res prieres. Combien elles sont
consolantes! Ego sum resurrectioet vita.
Le bon P. Girard a toujours eti un homme I surprises.
Et que d'heureuses surprises n'a-t-il pas fait tout le long de
sa vie, non seulement A ses propres enfants du seminaire,
mais encore a tous ceux qui voulurent bien meitre leur
confiance en lui! Qui sait si le bon Dieu ne nous menage
pas le bonheur et la gloire de le voir un jour inscrit au catalogue des saints et placd sur les autels!...
Aussi bien, en prevision de cet heureux evenement, pour
conserver intacts ses restes vdneris, n'a-t-on pas jugd a propos d'ouvrir la caisse de plomb qui les contient, de peur
que Pair, en les penitrant, ne les rdduisit en poussidre.
A cet effet encore, on a enferme cette caisse de plomb
dans un nouveau cercueil de bois assez epais, et, pour assurer a ces saintes reliques une identite indiscutable, on a
cloui au cercueil une plaque de cuivre sur laquelle se
trouve mentionne 1'ievnement de ce jour.
Au retour du cimetiere, nous rentrames au grand sdminaire, ob de frugales et fraternelles agapes nous avaient 6td
genereusement priparies par M. I'econome.
Durant tout le diner, ce fut encore le bon P. Girard qui,
Achaque table, fut et demeura le sujet de la conversation.
Que de choses edifiantes nous ont det raconties, sans appret,
sans recherche, mais avec quel coeur! par M. le vicaire g&niral Cornud, par M. le chanoine Finateu et par M. le
chanoine Piquemal, vicaire forain de Blida. Et, en parlant
du P. Girard, on aimait A 6voquer le souvenir toujours vivant de ses collaborateurs iminents, notamment de
M. Dazincourt et de M. Irlandds.
Aujourd'hui, c'est P'heure de Iorage et de la templte.
Peut-etre qu'un jour les ruines se rel6veront et que le grand
siminaire de Kouba sera retabii...
G. LEBORNE.

AMERIQUE
SOUVENIR DES VOYAGES
DANS

L'AMERIQUE

CENTRALE

24 OCTOBRE 1905 -

ET L'AMERIQUE DU SUD

i5 AVRIL iso8

Compte rendu de la soaur PINAT, visitatrice,
a la tris honoree Mere KIEFFER, a Paris
Rio de Janeiro, i5 avril 19o8.

Ma mission est terminee, nous allons reprendre le chemin de notre chore maison-mere; nous avons fait, non pas
le tour du monde, mais le tour de 'Amerique centrale et
de IAmirique du Sud.
Je ne doute pas, ma Mere, que vous joindrez vos actions
de grAces aux n6tres, pour la protection parriculire dont
ma sceur Dutilleul, la fidele compagne que vous m'avez
donn6e, et moi, avons iti lobjet de la:partde la divine Providence et de saint Raphael, noire insigne patron.
Pour mon idification particuliere, j'ai constatd, pendant
ces deux ans et demi, le grand amour de toutes nos sceurs
pour notre chore Communauti; elles vous sont pariculierement reconnaissantes de ce que les supdrieurs, au milieu
de leurs douloureuses preoccupations, aient songd a leur
procurer la consolation d'une visite extraordinaire.
Au milieu de vos tristesses prisentes, ma Mere, vous
pouvez vous rdjouir du bon esprit de vos filles d'Amirique,
qui sont heureuses et se font gloire d'appartenir i la famille
de saint Vincent.
PANAMA

Parties de Paris, le 24 octobre 19o5, sous les auspices

-

636 -

de saint Raphael, apres une traversie sur Ie Canada que les
officiers di bord ont qualifiie d'exceptionnelle, et qui devait etre le prelude de toutes les speciales protections de
notre fiddle patron, nous debarquions a Colon, le 17 novembre.
La petite ville de Colon, oi nos sours ont une maison de
classes, est, on peut dire, la clef de la plupart de nos provinces d'Ambrique; c'est egalement un poste d'honneur, en
raison des sacrifices a faire, dont I'isolement n'est pas le
moindre. Seules, nos seurs ont le bonheur de poss6der le
saint Sacrement dans leur chapelle, 'eglise catholique
etant en construction; elles y trouvent une force constante
pour accepter genereusement leurs sacrifices et attirer les
benedictions sur leurs ceuvres, qui deja ont donni de bons
resultats.
Quelques jours apris, nous nous rendions a Panama, oh
la bonne seur Goeury, en fille d'obeissance, pour se conformer a votre desir, ma Mere, avait prie la mort d'auendre
notre arrivee. Cette digne seur etait heureuse de nous recevoir a la chambre de communautd, au milieu, de ses cheres,
c.ompagnes.
II me faudrait des pages, ma tres honoree Mere, pour
vous dire la veneration dont etait entouree cette bonne
soeur.
Monseigneur aimaitA venir s'edifier aupr&sd'elle, le president de la Republique, en qualite d'ami et de medecia,
aurait voulu, dans sa deraiere crise, essayer de la relever
encore; toutes les autorites l'estimaient et la respectaient et
quantite de personnes du monde venaient la consulter;
aussi a sa mort le deuil fut-il general dans la ville.
-Nos deux families ont su apprecier le devouement de son.
grand coeur, les Missionnaires savaient toujours y trouver
un secours efficace, et toutes les.oeuvres de Panama ont dA
leur commencement a son zele et a son amour pour notre
communaut6.
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II y a quatre maisons de Filles de la Charite, a Panama :
La maison de San Felipe, ou soot reunies toutes les
classes d'enfants internes et externes, dent nous avons pu
constater le grand nombre dans la rtunion qui s'en fit pour
la fate de la respectable sceur Gceury.
L'asiie Saint-Joseph, maison d'orphelines, bien eprouvec
dans ses debuts, mais que la Providence maintient debout.
Saint Joseph la sauva miraculeusement d'un incendie qui
semblait devoir compleiement la detruire. La bonne seur
superieure, voyant les flammes, se dirigea vers la maison,
pla;a la statue de saint Joseph sur le balcon et dit en espagnol avec sa foi un pen ronde : Si se quema tu casa, te
quemaras el primero. K Si la maison se brile, tu te brileras le premier. * Au mdme moment, le vent se detourna.
L'h6pital Saint-Thomas, o6 nos seurs itaient encore
alors, et enfin, I'asile Bolivar, dtabli pour les invaiides de
toutes nations.
A notre premier passage, la villede Panama subissait un
bouleversement complet, les Amiricains avaient resolu de
Fassainir par tous les moyens possibles; et, quelques mois
aprs, alors que nous y revenions pour prendre le bateau
du Perou, la transformation etait presque complete. Le
commandant de notre navire nous avait annonce6 un autre
Paris a. Cetait un peu exagere, mais reellement Panama
avait tout a fait change d'aspect et ne faisait plus naitre les
craintes et les apprehensions d'une ville malsaine.
Le 9 dicembre, nous quittions Panama et prenions i la
Boca, le bateau Peru qui devait nous conduire a Guatemala. Les vapeurs amdricains sont gdenralement bien
conditionnes, les seurs y sont toujours aimablement
accueillies et dans toas nos voyages nous n'avons jamais eu
a nous plaindre de quoi que ce soit.
Notre.voyage fut assez pinible, A cause des longues stations que l'on fit a tous les ports, ce qui nous permit, il est
vrai, d'admirer leurs charmants paysageset leur pittoresque
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nature, mais aussi nous fit jouir trop longtemps d'une centaine de comediens qui ne nous charmerent guere par leur
presence et leurs allures.
GUATEMALA

Apr6s quatorze jours de traversee sur le Pacifique, dont
les eaux ne le sont pas toujours, nous arrivions A San Jose,
port de Guatemala, et comme la mer en cet endroit est tres
houleuse, du bateau, on descend dans une grande barque,
appelee
lancha n, par le moyen d'une esp6ce d'ascenseur
primitif, que 'on hisse avec une poulie; pendant une ou

deux minutes, vous tourbillonnez dans le vide, suspendues
entre le ciel et 1'eau, mais bient6t, vous ites doucement
d6posies dans la a lancha * qui se balance horriblement, en
attendant que tous les passagers soient descendus et que le
remorqueur soit venu vous prendre, pour vous conduire a
quai, oi I'on subit la mime ascension.
La bonne et respectable soeur Roch, visitatrice de la province, connaissant par experience les inexactitudes et les
surprises des vapeurs, et ne voulant pas nous manquer,
venait pour la troisieme fois nous chercher. Cest toujours
pour le coeur, un moment d'epanouissement et d'imotion,
lorsque apres de si longs jours on apercoit la chere cornette.
Les comddiens nous avaient mis en retard et le train qui,
ordinairement, part A huit heures, ne se mit en branle ce
jour-l!, qu'a midi; et tout le long du parcours, grace a leurs
nombreux bagages, nous avons subi des chocs terribies qui
firent voler plusieurs vitres en iclats, mais n'eurent d'autres
suites que de causer un peu d'emotion.
C'est une promenade ideale que l'on fait pendant sept a
huit heures de San-Jose A Guatdmala, i travers des forats
vierges, des montagnes toutes couvertes d'arbres magnifiques, des palmiers gigantesques garnis de plantes parasites et Ie tout entremale de liserons de toutes couleurs. La
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nature splendideest un peu il'tat sauvageet, dans certains
endroits o r'on cultive, tout y est pele-mele et sans symitrie. Apres tout, il y a lieu peut-etre de dire ici que souvent un beau ddsordre est un effet de Part.
Les soeurs supdrieures dtaient a la gare de Guatemala, o6
nous arrivions A sept heures du soir; elles nous firent le
meilleur accuei. On se rendit i la maison centrale et, 1I
aussi, il y cut affectueuse reception. 11 itait tres tard deja
et, apr6s avoir salue le saint Sacrement, nous allimes nous
reposer.
Le lendemain, nous fimes connaissance avec la maison
centrale, qui est toute blanche, gaie et spacieuse. Dans ces
pays, a cause des tremblements de terre assez frequents,
tout est de plain-pied.
La chapelle, qui est tr6s vaste, tent la place d'honneur et
elle est entouree d'un dilicieux jardin qui rend bien a le
printemps perpetuel i, nom sons lequel, on avait d6sign6
Guatemala.
Depuis bon nombre d'annees, tous les ordres religieux
ont ete chasses de cette ville, et les couvents convertis en
monuments publics; la cornette seule trouva grace, et les
Filles de la Chariti peuvent en toute liberti y exercer leur
zile pres des pauvres, des malades, des vieillards, des incurables, des alidnes, des enfants et elles y sont respectdes et
estimees.
A la maison centrale, les classes comptent plus de mille
enfants, et les meilleures families de la ville confient de
prefdrence leurs enfants aux sceurs, parce qu'elles trouvent
chez elles 'enseignement religieux et une dducation soignee. En dehors des classes, on prepare des enfants de la
ville la premiere communion parce que, malheureusement, il n'y a pas de catechisme dans les paroisses.
Nous avons et6 temoins, i la maison centrale, d'une retraite d'enfants de Marie externes, qui nous a bien difiees. Ces jeunes flles, la plupart en service, font de granda
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sacrifices pour ne perdre aucun des exercices; elles amassent de quoi payer une remplacante pour ces jours de retraite, oi elles couchent et mangent a la maison centrale.
Nous avons eu le plaisir de les servir, et tout se fait dans
un ordre parfait.
La mime faveur est accordie aux jeunes gens de l'association du Sacri-Coeur qui viennent les trois jours de carnaval, afin de didommager Notre-Seigneur; et s'ils sont
moins nombreux, ils n'en s'ont pas moins edifiants.
L'association des Dames de Chariti des pauvres malades
fonctionne rigulierement; ces dames soutiennent quelques
vieillards femmes, dans une petite maison dont on ne paye
pas le loyer.
Les Lazaristes sont a Guatemala, mais, comme tons les
autres pretres, ils ne peuvent porter la soutane dans la rue.
Is exercent plus particulierement la fonction d'aum6nier
Al'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu, ou il se fait beaucoup de
bien.
Le 3 fevrier 1906, a six heures du matin, nous partions
de Guatemala pour La Antigua, oil nous sommes arrivies
Adeux heures de rapr6s-midi.
Les Filles de la Charite oat deux maisons, un h6pital
et un orphelinat a l'enseigne de la Providence.
Ce voyage se fait en petite diligence attelde de quatre
mules. La route etant assez mauvaise, les chocs et les soubresautsn'ont pas manque; mais la nature est si belle que
nous avions uae compensation.
Antigua est I'ancienne capitale de la province de Guatemala, la seconde ville bitie par les Espagnols. C'est
aujourd'hui un pays de ruines ayant subi plusieurs tremblements de terre et inondations. Des soixante-quinze
eglises qui existaient autrefois, et dont on ne voit plus que
quelques vestiges, il ne reste que cinq, oP Fon a amassd
les richesses qui oat survrcu a tous ces disastres; entre
autres, des autels tout en argent, des tableaux et des pein-
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lures anciennes tres curieuses. On volt encore, dans l'ancienne 6glise des Capucins, derriere l'autel, un immense bassin dont les emux, au moment de l'livation, s'echappaient
en jet de coileur rouge pour figurer le sang de Notre-Seigneur tomban: sur les Ames. Nous avons vu I'arbre sous
lequel les Espagnols dirent la messe pour la premiere fois.
11 y a quantite de Jesus miraculeux, auxquels les Indiens
ont une foi naive, mais touchante; et, il n'est pas rare de
voir des families entieres a genoux, cierge a la main, ne se
relevant que lorsque ces cierges sont entierement consumes.
D'au res fois, c'est une mere de famille, les mains ouvertes
sur la tete de son enfant, implorant les benedictions divines, et les refermant ensuite semblant ainsi les lui appliquer. Ailleurs, c'est un menage en desaccord; le mari passe
le premier et, cierge a la main, il dcbite A haute voix tous
ses griefs contre sa femme, qui rPcoute quelques pas plus
loin; a son tour, celle-ci vient s'agenouiller et dicharger
son cceur : c Mon mari est paresseux, il boit, etc. , Et tous
deux s'en vont, riconcili6s pour le moment, jusqu'a la prochaine fois.
Le Jesus miraculeux de San-Felipe est le plus honore
par ses nombreux pilerinages; pour qu'il n'oublie pas le
pelerin et sa requete, il est d'usage d'attacher soit une fleur,
soit un bout de laine ou de cordon, au banc de communion,
qui en est tapisse. Tout cela prouve rinstinct religieux de
ces braves indigenes et aussi le besoin d'ouvriers ivangeliques. Ici, la plus grande maladie est I'ignorance.
La bonne sceur Monnier, alors superieure de Ph6pital,
nous rejut de tout son coeur.
II y a quelques mois, cete chere soeur est allee au bon
Dieu et son amour pour les pauvres, qu'elle a toujours
servis avec divouement, me fait croire qu'elle aura 6t4
bien accueillie la-haut.
Etant revenues A Guatemala le I3 fevrier, leI5, A huit
heures du matin, nous partions en.chemin de fer pour
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Quezaltenango. A six heures du soir, nous arrivions A
San-Felipe, premiere halte ou nous trouvions la bonne sceur
Thouluc, qui, malgreses quatre-vingts ans, avaitfait lamoitid
du voyage pour venir A notre rencontre et nous avait retenu
deux chambres a P'h6tel.
Comme nous avions une longue journee A faire le lendemain, en diligence, il etait n6cessaire de la commencer de
bonne heure. A deux heures, nous etions sur pied et bient6t
apres, au clair de la lune, nous partions allegrement, emporties par quatre mules trds agiles.
II est indispensable, pour cette route, de retenir un bon
cocher et un bon attelage, car, si la route est merveilleuse,
elle est aussi tres perilleuse. Pendant douze heures, nous
avons gravi des montagnes, tant6t A leur pied, au bord de
torrents qui roulaient, en meme temps que leurs eaux,
d'enormes cailloux provenant des tremblements de terre
ricents, tant6t a leurs cimes, qui nous faisaient dicouvrir
des panoramas grandioses; puis nous longions des volcans
dont la fumee s'ichappait et dont nous sentions l'odeur. De
temps A autre, un petit village aux rustiques et primitives
coutumes se rencontrait, et, tout le long du chemin, nous
rencontrions de braves Indiens, le plus jeune comme I'ancien portant la charge traditionnelle sur le dos et marchant
en sautillant, habitude qu'on leur fait prendre des le bas
age.
Une station avant d'arriver a destination: nous trouvAmes
laumonier et le directeur de l'h6pital venus au-devant de
nous avec leur voiture particuliere; ils nous escorterent
jusqu'A l'h6pital.
Quezalte:ango a &6i, en grande partie, detruit par des
tremblements de terre; le dernier surtout, arrive en 19o3,
a pour ainsi dire ruind le pays. L'h6pital n'a pas et&d pargne; c'est la troisieme fois qu'on le releve. Pendant plus
de huit mois, les malades et les orphelins camperent dans
diverses maisonnettes a la campagne; mais Dieu a beni
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le zeie de la respectable sceur Thouluc, et, pour son cinquantenaire, non seulement h6pital et orphelines itaient
en place, mais la chapelle fut nouvellement construite et
magnifiquement ornee.
Si cette bonne seur pouvait raconter ses memoires, elle
vous dirait, ma Mere, qu'elle a vu trois tremblements de
terre, deux inondations, trois revolutions qui ont mis sa
confiance et son amour pour les pauvres a l'epreuve, mais
oil elle a toujours constate la fidele protection de la Providence.
Quezaltenango doit son nom & un oiseau du norn de
'Quegal qui est tres commun dans ces parages; il est d'une
couleur voyante et a une tr6s longue queue formee de deux
,plumes multicolores dont il est si tier qu'il meurt, dit-on,
s'il vient a les perdre; aussi son nid est-il biti avec un joar
assez grand pour la laisser passer.
Revenues la maison centrale deGuatemala,le 24 fivrier,
nous times nos adieux aux diffdrentes maisons de la ville,
les revoyant toutes avec plaisir; I'h6pital compte cent ans
d'existence; 'asile des alienes qui, une derniere fois, nous
donna une petite sirenade de violon et de guitare pendant
que nous distribuions des cigares et des bonbons; les enfants
petits et grands del'hospice dont les gargons nouscharmerent
encore par leurs exercices militaires et leur musique guerriere, et entin, l'asile Sainte-Marie oh toute une jeunesse
promet pour I'avenir. Pour loutes les ceuvres, nous faisons
*les meilleurs vceux, ain que toutes se developpent de plus
en plus.
Nous n'avions vu qu'une petite partie de la province et
.deja nous l'aimions, non seulement par devoir ou par attrait,
*mais aussi par reconnaissance, a cause de l'accueil si grazcieux que nous avions requ.
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SALVADOR

Le 3 mars, A huit heures du matin, nousquinions Guatemala avec ma soeur Rochery, &conome de la province, qui
nous accompagna jusqu'a San-Josi et ne put nous embarquer
pour Acajulta qu'A dix heures du soir. Nous allions ASanSalvador. Les comddiens sont la encore, et dbarquentavec
nous le surlendemain par le mame moyen qu'A San-Josi.
LabonnesceurNunoz,supirieurede l'h6pital, nousattend,
et prenant vers dix heures et demie le train pour San-Salvador, nous y arrivons vers cinq heures du soir.
A San-Salvador, c'est a l'hospice que nous nous rendons;
c'est un grand et bel dtablissement qui comprend trois cents
enfants, garcons et files. Dans ces pays-la, ce sont les filles
qui oat les allures et la force masculines, tandis que les
garcons sont doux et timides comme des demoiselles.
On fit, le jour de Saint-Joseph, l'inaugurationd'un ouvroir
externe qui fut ouvert le lendemain avec une soixantaine
d'enfants.
Ma sour Constant, malgrd son dtat de souffrance, vint audevant de nous appuyee sur ses deux bequilles, faisant un
grand effort pour jouir le plus possible, disait-elle, de notre
presence; mais, quelques mois apres notre depart, cette.
bonne soeur succombait, apr6s avoir edifiU autour d'elle et
par sa resignation et par sa soumission A la volonte deDieu.
L'h6pital de San-Salvador, qui fait 1'admiration de tous
les 6trangers, est biti tout nouvellement; il est tout en fer,
A cause des tremblements de terre, et a cottW des millions.
Peint gris perle, avec ses vingi-deux pavilions, siparis par
de gracieux jardins, il offre un magnifique aspect et, ce qui
est mieux encore, c'est un vaste champ pour faire le bien.
II y a une magnifique chapelle 6galement toute en fer qui
tient le milieu del'etablissement. Soixante-quinze employees
forment I'Association des enfants de Marie et des Anges.
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L'asile Sarah, oii se cachent, sous de merveilleux ombrages, toutes les miseres morales et physiques, a bien aussi
son c6t6 interessant.
Cest i San-Salvador que nous voyons des processions
tres curieuses reprisentant les scenes de la Passion, de la
R1surrection, auxquelles les braves Indiens assistent avec
une foi un peu bruyante mais pourtant consolante.
Dans cette republique, les missionnaires peuvent largement exercer leur z6le.
Le 26, nous partions pour Sonsonate.
Le trajet de San-Salvador a Sonsonate se fait en quatre
heuresde chemin de fer. Les sceurs y ont un h6pital qu'elles
desservent depuis quatorze ans, et ou le nombre de malades
varie de cent vingt a cent cinquante. Quelques orphelines
mettent la vie et la joie dans la maison.
Nous nous rendimes ensuite de Sonsonate i Santa-Ana,
encore par le chemin deferet toujours a travers une splendide nature.
Nos soeurs ont en cette ville, un h6pital oh ii y a quelquefois jusqu'A trois cents malades, et un hospice qui a trente
etun ans d'existence et qu'un bon nombre d'enfants aux
classes, Al'orphelinat, aux ouvroirs externes,anime et igaye.
Le 4 avril, nous quittions Santa-Ana pour nous rendre
par la diligence a l'h6pital de Ahuachapan, que Pon projetait d'agrandir. II faut a peu pres six heures quandles mules
marchent bien. La route assez uniforme est cependant
belle; il y a quelques mauvaises c6tes a monter. Le climat
est agriable.
Nous allions maintenant partir pour San-Miguel; c'itait
un voyage long et difficile, et il fallait pour cela revenir un
pen sur nos pas.
Nous repassons done a Santa-Ana ot nous avons les offices de la Semaine sainte, une partie dans la belle chapelle de Phospice et Pautre partie chez les seurs de PAssomption qui nous y inviterent tres aimablement.
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Nous commenqons &Santa-Ana, la fete de la Resurrection que nous terminons A Sonsonate, afin de partir le
lendemain pour le port Acajulta. Mais, dans I'Amerique
centrale, il tres difficile de savoir exactement larrivie et le
depart des vapeurs; apres avoir fait ce trajet une premieie
fois, puis une seconde fois, apres avoir attendu le bateau
toute la journee a l'h6tel, nous revinmes a Sonsonate pour
la nuit. A la troisieme fois enfin, nous pdmes nous embarquer.
C'etait le 18 avril, sur le New-Port, bateau tres bon et
tres confortable. Le 20, nous ddbarquions a la Union;
c'est le port de San-Miguel. Dubateau, on prend une petite
barque et comme la mer, a certaines heures, ne permet pas
qu'on approche de la terre, des hommes vous y transportent dans leurs bras. II fallut y passer comme les autres, et,
dans ces cas, le meilleur et le plus sOr est de s'y preter de
bonne grace.
Une soeur venue A notre rencontre, aprbs deux journees
de cheval, nous conduisit chez une famille connue qui
nous reSut aimablement. A deux heures, nous partions en
charrette attelee de deux boeufs. A neuf heures du soir,
premier arret; on couche au soi-disant h6tel, oil un lit de
sangle et un drap pour chacune nous sont proprement
offerts; nous dormons aipeu pres, et le lendemain, nous reprenons le vehicule A trois heures du matin.
La bonne soeur Morin voulant nous adoucir les rigueurs
du voyage, avait envoyd les bceufs et la charrette de 'h6pital; elle I'avait disposie pour le mieux, avec matelas et
sommier, sur lesquels, ne pouvant ni nous tenir debout, ni
assises, nous devions nous itendre. Si cette bonne soeur
avait pu aplanir les chemins, elle l'eft certainement fait;
mais il nous fallut subir des chocs ipouvantables, marchant a travers des pierres inormes, sur lesquelles notre vehicule tombait et retombait, en maltraitant nos pauvres
membres et soulevait une poussiere jaunatre qui, avec la
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chaleur et la sueur, nous donnaitl'aspect dePeaux Rouges.
11 y eut cependant le c6ti splendide d'une nature dilicieuse, d'une verdure iddale, de forets que nous traversAmes dans i'ombre a l'heure du cripuscule calme et silencieux, ce qui nous fit Clever nos Ames a Dieu pour le louer
de toute cette magnificence.
Tout A coup, un bruit de cavaliers se fait entendre dans
le lointain. C'est toute une escorte qui vient i notre rencontre: M. l'aum6nier, le docteur de l'h6pital, des bienfaiteurs, et aussi des soeurs.
II faut, bon grd, mal gre, sortir de sa cachette et, apres les
saluts reciproques, que la nuit heureusement favorisa de ses
ombres, on se remit en route, la charrette formant le milieu
du cortege. Bient6t aprbs, la bonne sceur Morin nous recevait dans ses bras. Depuis longtemps, elle nous avait ecrit
son disir de nous voir.
Les visites sont rares dans ce pays lointain, c'etait une
fete pour tout 'h6pital. Helas! il fallut payer ces jours de
joie par une grande inquidtude : ma seur Dutilleul fut
prise de la fievre. Cette fivre, au.debut, n'inspira aucune
crainte. Rassuree par les mddecins, je risolus de continuer
ma mission et je partis pour Nicaragua avec une soeur de
l'h6pital, reprenant la charrette et les boeufs. Arrivee A la
Union, je ne pus m'embarquer faute de p!ace, et, dans I'intervalle des quinze jours d'attente pour un prochain vapeur,
on me tiliphona que ma chare compagne dtait en danger.
- Cet arr&t, que je considerais alors comme un trait de providence, me permit d'aller la voir et je n'hisitai pas a
refaire, pour la troisieme fois, les dix-neuf heures de charrette pour lui donner cette consolation. Lorsque j'arrivai i
San-Miguel, Ie mal etait conjure, maisia mort l'avait touch6e
de si pr6s, qu'en nous revoyant, 1'emotion fut bien grande.
Une d6epche ayant appel6 en toute hate un Pretre de la
Mission, M. Thauraud, alors a Alegria, voyagea toute la
nuit pour donner A la malade la consolation des derniers
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secours. Ce sont des heures inoubliables devant Dieu pour
une Ame reconnaissante. Le ciel nous exauca; le mal cida,
sans doute a cause de tant de prieres qui furent faites dans

toute la province.
Laissant alors ma compagne entre les mains de la bonne
sceur Morin qui lui prodigua les soins les plus ddvoues, je
repris encore ma charrette et mes bceufs, et je trouvai i la
Union, ma soeur Rochery, econome de la province, que ma
sceur visitatrice avait envoyde pour m'accompagner a Nicaragua.
NICARAGUA

J'arrivai le 17 mai a Corintho, qui est le port le plus gracieux de toute cette c6te; apres cinq heuresdechemin de fer,
j'etais A Nicaragua, oi ii y a deux maisons tenues par les
Filles de la Chariti.
L'h6pital est tout a fait en dehors de la ville et Von y
arrive par des chemins quasi impraticables, qui le seraient
bien plus encore, si la sceur superieure ne prenait de temps
en temps le soin de les faire arranger. L'autre maison, ancien
couvent de Jesuites, est un asile d'enfants internes et
externes qu'on appelle la Recollection.
COSTA-RICA

Le 2 juin, ma seur Dutilleul vint me rejoindre a Corintho,
et nous parimes ensemble a Costa-Rica. Le 3, Asept heures
dusoir, nous arrivions a Punta Arenas; nous ne debarquames
que le lendemain, et, prenant le chemin de fer avec ma
soeur Adant, superieure de l'h6pital, venue a notre rencontre, nous arrivons a Sparta a cinq heures du soir.
Cest encore une charrette qui nous attend. On se mit en
route le plus t6t possible, voulant arriver de mime; mais,
vers minuit, le charretier, sans nous rien dire et ne voulant
rien entendre, ddtela ses boeufs, et nous laissasous un vieux
hangar, pour nous garantir de la pluie qui tombait a tor-
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rents. Pendant ce temps, parapluies ouverts, nous descendons un peu pour detendre nos membres engourdis et voir
oh nous sommes; mais, la nuit noire encore, nous fait juger plus prudent de remonter etd'attendre patiemment.
Vers deux heures, le charretier reparut, cherchant ses
boeufs qui etaient igares dans les champs. Ma soeur Adant
l'aida dans ses recherches et nous aurions pu chanter alors,
non pas la chanson connue : , J'ai perdu mes dindons,
ma chere D, mais nous avons perdu nos bceufs. Enfin, on
les retrouve, on les attelle de nouveau et nous nous remettons en marche. Que de peine pour gravir ou descendre
toutes les montagnes, et que de fois il a fallu attendre que
les bceufs reprennent haleine ou bonne volonti de marcher!
Nous etions a Costa-Rica a cinq heures et demie du soir.
C'est une petite ville, mais tres gracieuse, tres propre et
tres bien organise ; on l'appelle le petit Paris. La paix
regne toujours dans cette petite republique
On y volt un monument, souvenir de lindependance,
reprdsentant les cinq republiques rdunies; Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa-Rica.
L'h6pital Saint-Jean-de-Dieu, oi nous descendions, etait
enguirlandi de verdure et gracieusement decore de tentures, de fausses portes en feuilles de palmiers, rattachees
par les cachets de nos deux maisons-meres. Cet h6pital est
tout a fait moderne, tres aner et ornd de d6licieux jardins
qui donnent un aspect de gaieti; il est mitoyen avec la prison, laquelle s'est ouverte une fois devant nous, pour que
nousdonnions aux prisonniersmalades la consolation d'une
petite visite et de quelques douceurs.
L'hospice depend directement de Mgr Storck qui est Lazariste et qui porte un grand interetaux ceuvres des Filles de
la Charite. Ce sont les missionnaires allemands qui s'occupent avec devouement des sceurs, des malades et des enfants.
Depuis 9go3, un nouvel h6pital a etd install6 a Cartago,
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a une heure de Costa-Rica. On peut y recevoir une soixantaine de malades, en attendant la rdalisation du projet d'une
construction plus grande.
A l'occasion du cinquantieme anniversaire de lind6pendance de Costa-Rica, Mgr f1'6vque fit faire un service solennel a la cathidrale pour les victimes de cette guerre et
pour celles du cholera de la meme dpoque.
Sa Grandeur chants la messe et un distingui chanoine de
cette ville fit 'oraison funebre, A laquelle assisterent le prisident de la republique et son itat-major.
Ma mission itait terminde dans PAmerique centrale. Je
me mis en mesure de me rendre a l'Equateur.
(A suivre.)

Sceur PISAT.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
69. -

FACULTC DE GARDER LE SAINT SACREMENT DANS LES

CHAPELLES DES FILLES DE LA CHARITr , MEME S'IL N'EST POSSIBLE

D'Y CEILBRER LA MESSE QUE CHAQUE QUINZE JOURS. (Sacree Con-

gregation du Concile, 27 juin 1908; ad quinquennium.)
Bmo Padre
La Congne delle Figlie delta Carita in forza del privilegio concessole da Gregorio XVI, conserva.il SSmo Sagramento nelle sue cappelle. Perd in molti luoghi non si pu6 avere un sacerdote che celebri la s. Messa nelle singole settimane. Implora perci la grazia di
potersi servire del detto privilegio purche vi si celebri la messa almeno ogni quindici giorni, e cid solo nei casi nei quali non si possa
avere una messa ogni settimana.

Le 27 juin 9go8, la Sacree Congregation du Concile a
accordd ceue faveur per quinquennium, juxta petita.
DE LA
70. - QUELQUES MODIFICATIONS DANS L'ORGANISATION
CURIE ROMAINK 29 juin 19o8.

S. S. Pie X a publiC, le 29 juin dernier, trois documents
itablissant une nouvelle organisation de la Curie romaine,
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savoir: t-la constitution apostolique Sapienti consilio;
20 une loi speciale pour la rote et la signature apostolique;
3" un rgglement general sur le fonctionnement des congr&
gations, tribunaux et offices ainsi reorganisis.
En dehors de cette riorganisation des bureaux, voici
quelques indications a retenir :
i. Sont soustraits a la juridiction de la Propagande et
soumis an droit commun, rAngleterre, 'Ecosse, 1'Irlande,
la Hollande, le Luxembourg, le Canada, Terre-Neuve et
les Etats-Unis;
2* La juridiction de la Sacrie Penitencerie ne s'exercera
plus qu'au for interne;
3' Les lettres apostoliques seront daties non plus de Pannee de 'Incarnation commencant an 25 mars, mais de
P'annee civile commenqant an t" janvier.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
28. M. Sanchez (Joseph), pretre, d&c6d& AMadrid (Espagne),
Ie 2 juin 90o8; 58 ans d'Age, 25 de vocation.

29. M. Gougnon (Thomas), pretre, diced aiGuayaquil
(Equateur), en juin 1908; 70, 40.
3o. M. Lafay (Claude), preire, decedd A Guatimala (Amnrique centrale), en juin 19o8; 69, 4931. Frire Giovannelii (Jean), coadjuteur, decidd k Rome,
Monecitorio, le 24 juin 1908; 23, 5.
32. M. Planteblat (Jean), pretre, decedd A Dax (France), le
4 iuillet 1908 ; 74, 54.
33. M. Ol (Louis),pritre, dcedt a Pilis Csaba (Hongrie),
le 13 juillet 198; 75, 42.
34. M. Petit (Auguste), pretre, dieced a la maison-mere i
Paris, le 23 juillet 1908; 74, 24.
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35. Frere Reich (Girard), coadjuteur, dicedde
(Belgique), le 2 aot 19oS ; 81, 55.

Verviers

NOS CHERES S(EURS
(Juin-juillet o198).
Estelle Beaugrand, dicedie A la Maison de Charite d'Albi,
France; 74 ans d'&ge, 5o de vocation.
Ursule Boric, H6pital de Windischgraz, Autriche; 26, i.
Luce Benoit, Maison deChariti de Saint-Michel, Alg6rie; 84,'63.
Claudine Neuville, Infirmerie Marie-Therese, a Paris; 5o, 27.
Virginie Canac, Maison de Chariti de Perpignan. France; 62,41.
Chiara Scarola, Maison de la Salute, a Naples, 26, 3.
Alfonsa Modica. Maison centrale de Naples, 22, 2.
Angelique Boyer, Maison principale, a Paris; 32, 1a.

Marie de Vaulchier, Maison centrale de Naples; 45, 23.
Jeanne Rodier, Hospice des Enfants-Trouvis de Bahia, Bresil;
47, 21.

Therese Zimmermann, Hospice des Incurables de Laibach,
Autriche; 52, 27.

Marie Cazard, Maison de Vichy, France; 59, 36.
Marie Faurie, Maison du Sacre-Cceur de Tso-fon-pang, Chine;
So, 29.
Justine Mage, Maison de Charitd de Riom, France; 76, 5o.
Marie Biziat, Maison de Chariti de Livignac, France; 33, in.
Anna Issaverdens, H6pital frangais de Smyrne; 30, 5.
Francisca Pacheo, H6pital gendral de Guayaquil, Equateur;
33, 1 .

Zod Mathis, Hospice Chardon-Lagache, Paris-Auteuil; 67, 47.
Rosalie Wohlleb, Maison centrale de Graz, Autriche, a3, a mois.

Franaoise Gitterle, Maison centrale de Graz, Autriche; 85, 65.
Anne Falmann, H6pital general de Laibach, Autriche; 70, 52.
Marie Nas-de-Tourris, Maison de Charite de Carcassonne-Cit6,
France; 63, 43.
Anne Esnaud, H6pital general d'Evreux, France; 66, 42.
Marie Roth, Maison de Charitr de la paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, a Paris; 38, 14.
Elisabeth Hain, Maison centrale de Salzbourg, Autriche; 3o, 4.
Jos6phine Wesseler, H6pital de Alt-Erlaa, Autriche; 65, 47.
Francisca Infante, H6pital general de Madrid; 65, 44.
Brigida Casanova, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne;
76,49.
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Geronima Rio, H6pital de Santander. Espagne; 43, 19.
Maria Gimeno, Convalescence de Santurce, Porto-Rico; 38, 16.
Refugio Moreno, Hopital de Trujillo, P6rou; 71, 43.
Marie Cazeaux. Hospice des Vieillards & Versailles, France;
57, 38.
Marie Denis, Maison de Charit6 de Migliarino, Itaiie; 71, 5o.
Melanie Niapokoj, Maison centrale deCracovie,Autriche ;73,48.
Madeleine Lajugni6, Hospice civil de Versailles, France; 88, 49Josephine Boissy, Maison de Charitd de Sens, France; 73, 53.
Manuella Gonzalez, Maison de Charite de Montolieu, France;
61, 42.
Florentine Wasilewska, Maison centrale de Cracovie, Autriche;
47. 19.
Francoise Chassaing, H6tel-Dieu de Clermont, France; 63, 44.
Julie Clarke, Hopital de Buffalo, Etats-Unis; 44, 21.
Marie Holveck, Maison de Charitd de la paroisse Saint-JeanSaint-Christophe de La Villette, A Paris; 26, 4.
Silvia Abbondati, Maison centrale de Naples; 23, 4.
Marie Binder, H6pital general de Graz, Autriche; 34, 7.
Sylvanie Montluc, Maison Sancta Isabel de Madrid; 70, 40.
Marie Martin, H6pital Notre-Dame du Port de Santona, Espagne;
70, 40.
Anne Zimmermann, H6pital gdndral de Posen, Allemagne;
68, 47.
Thdrese Gustin, Maison centrale de Graz, Autriche; 23, 1.
Marie Thomann, Ecole de Gamlitz, Autriche; 54, 33.
Catherine Dhinant, H6pital de Saint-Amand-les-Eaux, France;
38, lo.
Natalia Archirel, H6pital d'Agreda, Espagne ; 43, I8.
Bonizia Mascarucci, H6pital d'Ozieri, Italie; 65, 36,
Marguerite Patarelli, Hospice Melzi de Legnanello, Italie; 62,32.
Angele Gandolfo, Maison centrale de Turin, 65, 43.
Rosario Osegueda, Orphelinat d'Antigua, Guatemala; 33, 8.
Francoise Carbonnel, Maison de Charite de Montolieu, France;
76, 59.
Josefa Fortuny, College de Ciudad Real, Espagne; 33, 4.
Maria Romen, H6pital gineral de Valencia, Espagne; 5o, 29.
Maria Andiarena, H6pital d'Antequera, Espagne; 55, 38.
Maria Sainz de Pipaon, H6pitaldu roi ATolide, Espagne; 63, 28.
Maria Idoate, Misericorde de Pampelune, Espagne; 43, 15.
Martina de Leniz, H1pital de Logrono, Espagne; 28, 9.
Rita Mercader, Asile du Prince i Madrid; 60, 43.
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Jeanne Artignes, Maison des Forges de Commentry, France;
78, 56.
Marie Marussig, Maison de Charite de la paroisse Saint-Pierre
de Montrouge, a Paris; 80, 6t.
Anne Jamois, Hospice de Troarn, France; 93, 64.
Marie Cienfuegos. Hospice civil de Mustapha, i Alger; 7-, 59.
Brigitte Padien, Asile des Enfants-Trouvis i Saint-Louis, EtatsCnis; 5z a22.
Alice Debavay, Asile Lachaud i Agde, France; 68. 4 6.
Louise Aubi, Maison centrale de Lamballe, France; 5o, 33.
Elisabeth Neukirchen, Hospice de Verviers, Belgique ; 71, 5o.
Louise Lejay, Maison de Charite d'Arcueil, France; 37, 14.
Amelie Perrion, Maison principale de Paris; 77, 5o.
Therese Dehlinger, Maison de Charit6 de Metz, Lorraine allemande ; 3 , 7.
Anne Peuch, Hospice de Crdcy-en-Ponthieu, France; 62, 44.
Marie Kavanagh, Asile des aliEnes de Dublin, Irlande; 78, 5o.
Marie Pallamari, H6pital Saint-Antoine de Smyrne; 84, 55.
Marianne Pergamo. H6pital d'Avellino, Italie; 71, 47.
Marie Bourgeat, Maison principale de Paris; 69, 49.
Marie Marquez, Infirmerie de Flores, Buenos-Ayres; 26, 7.
Claudine Montmartin, Maison Sainte-Marie de Boulogne-surMer, France; 6o, 32.
Marie Brun, Creche Sainte-Marie de Marseille, France; 79, 51.
Emilia Hollanda, Asile Saint-Climent de Rio de Janeiro, Bresil;
23, 1.

Marie Bertrandon, H6pital d'Hennebont, France; 85, 65.
Euphrasie Arnaud, Maison de Charite de Brousse, Turquie
d'Asie; 67, 47.
Eloise Mary, H6pital Saint-Charles d'Amiens, France; 53, 30.
Marie Marini, Misdricorde d'Anzio, Italie; 79, 29.
Sarah Conlin, Asile des Enfants-Trouv6s de Boston, Etats-Unis;
57, 3o.
Elisabeth Leleu, Maison Marie-Immaculee de Lorraine, Belgique; 78, 47.
Therese Mikolic, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
58, 31.
Marie Tolicic, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
24, 6.

LA CONGRIEGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-1800
PAR M.

GABRIEL PERBOYRE

GENERALAT DE M. FELIX CAYLA DE LA GARDE
Dixieme Superieur general.
(Suite; voy. ci-dessus, page 335).

S 22. Notes sur les Missionnaires victimes de la
Revolution.
Nous avons dit, dans le courant de ce chapitre, que plusieurs Missionnaires, emportes par le courant rvolutionnaire, avaient ete victimes de sa fureur et avaient sacrifi6
leur vie pour demeurer fideles i leur foi et-a leur vocation, nous ne pourrions nous permettre de passer sous
silence les noms de ces venerables confreres. La difficulth
de determiner les maisons de la Compagnie auxquelles
ils appartiennent, nous engage i mettre a la suite de la
notice sur M. Cayla de la Garde les notes relatives a ces
Missionnaires, notes recueillies particulierement dans
I'ouvrage intituld: les Martyrs de lafoi 1.
Nous regrettons vivement de ne pouvoir enregistrer ici
les noms de tous ceux qui ont trouvd une mort glorieuse
dans les prisons, surles pontons, a Cayenne et sur 1'dchafaud et les souffrances bien rudes de ces Missionnaires
i. L'ouvrage de I'abb Guillon, les Martyrs de lafoi (Paris, i82 ;
4 vol. in-S) est tres precieux parce qu'il contient les r6cits de tdmoins
contemporains; mais de nouvellcs informations ont precise parfois
ou rectifii les premiers recits; a cause de cela, les renseignements
de Guillon ont besoin d'etre contr6les. C'est i pen prds textuellement
le recit de Guillon que reproduit M. Perboyre. Comme, dans I'ouvrage de Guillon, les personnes dont il donne la notice sont classees
par ordre alphabitique, il sera facile d'y retrouver les textes si on
le desire. - Note des Annales.

-

657 -

qui, au peril de leur vie et echappant aux recherches des
persecuteurs, sont demeures en France, pour prodiguer
leurs soins aux fideles des villes et des campagnes, D'ailleurs, nous avons pense que nous ne pouvions ceindre
d'une plus belle couronne le front du digne Superieur general de la Congregation de la Mission qui a donne A tous
ses confreres un si courageux exemple de sa foi et d'un
devouement absolu au Saint-Siege.
i. M. AVRL. (Jean-Joseph).
M. Avril (Jean-Joseph) fut admis dans la Congregation,
superieur de la maison de Saint-Cloud
en 1742. Nommn
en 1769, il fut massacrd le 2 septembre 1792. (Melanges

litteraires.)
2. M. BAILLY (Nicolas-Joseph).
M. Bailly (Nicolas-Joseph) etait ne i Vouguey dans
le diocese de Besanqon, le 12 janvier 1764. Requ au seminaire interne de Paris le 17 octobre 1783, ii fit les
voeux le i8 octobre 1785.
I1 dtait directeur au seminaire d'Amiens, au moment
de la Revolution, et ne voulut pas preter le serment de
la Constitution civile du clergd en 1791. I1 continua de
fournir aux fideles de cette ville le secours de la religion.
Mais son ministere etait odieux aux revolutionnaires et
aux pretres qui avaient adhere au serment et au schisme.
En 1792, pendant qu'il celebrait les saints mysteres dans
une maison particuliere, il fut arrate; les impies le promenerent dans toute la ville, revetu des habits sacerdotaux et le firent passer au milieu d'unepopulace feroce qui
l'accabla d'outrages ; ensuite on Je precipita dans les prisons d'Amiens, en attendant qu'on put le mener au dernier
supplice. Le Seigneur ne voulut pas le permettre; il appela A lui ce pieux Missionnaire pendant qu'il etait encore
dans les chaines, saus le priver toutefois de la gloire du
martyre. M. Bailly mourut dans les fers pour le nom et
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l'glise de Jesus-Christ en 1792. D'apres les renseignements donnes a Rome en 1794 par M. Cayla et, de plus,
par M. Jacob, Missionnaire et cure de Saint-Louis &Versailles, sur la vie, les souffrances et la mort de ce confrere,
il n'y a point i hesiter I le mettre au rang de ceux qui
avaien genereusement sacrifie leur vie pour la cause de
la foi.
3.

M. BERGON (FranCois).

M. Bergon (Francois) naquit a Balayer, pros Figeac,
en 1757. II fut requ dans la Congregation au seminaire
interne de Cahors, le 12 mai 1780, et fit les vceux le
23 mai 1782. Z~I~ Missionnaire, il remplissait avec des
soins infatigables toutes les fonctions de son ministere,
lorsque le tourbillon de la Revolution, I'arrachant i la
Congregation, le replaga dans son pays natal. LA, il fit
les plus grands efforts pour rappeler ses concitoyens aux
veritables principes et eut le bonheur d'en toucher et d'en
convertir plusieurs. Mais les autres, sourds a la voix de sa
tendre charite, devinrent plus furieux dans leur endurcissement et le chasserent de sa paroisse. 11 ne discontinua
pas cependant l'exercice d'un laborieux ministbre dans les
endroits voisins et, bient6t, arrate par les autorites, il fut
conduit en prison A Cahors. Persuade qu'il allait etre
soumis i la loi de la deportation, la purete de ses vues
et le desir de servir sa patrie le determinerent & eluder
cette loi rigoureuse; it s'echappa, revint dans son village,
et lU, se devouant tout entier au salut de ses freres, il continua son pr6cieux apostolat, mais seulement avec une
sage reserve, et durant les tenebres de la nuit. Quelles que
fussent ses precautions, quelque secret qu'il mit dans ses
demarches, l'homme de Dieu fut d6couvert et quitta une
seconde fois sa maison; se trouvant vivement pressd par
ses ennemis, il s'enfuit dans les bois. D'abord il echappa
h toutes les poursuites et I'acharnement des persecuteurs
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fat quetque temps mis en defaut. Enfin, la divine Pro.dece, qui nous expose aux dangers par des voies inti6antrables, mais toujours dignes de notre admiration,
voalut que son serviteur confesit solennellement sa foi
deTant les hommes.
Le 10 mai 1794, M. Bergon portait le saint Sacrement
i un malade pendant une nuit fort obscure, et ful reconnu par an capitaine des gardes nationales qui I'arreta.
Des ce moment, Le confesseur de Jesus-Christ jugea que
Dies Fappelait a lui et se disposa pour sa derniere heure.
Arrie a la premiere auberge, des qu'il se trouva seul, i
prit a saint hostie et 'commuaia en viatique. Conduit
d'abord i Figeac il fut transiere quatre jours apres i
Cakors. Ayant travaille dans la maison de cette ville, i y
tres conna, fort aime de tous les gens de bien, et
fit
par conseateant deesti de tous les sceierats. Quand oa
k cotuisiren prison, ilserassembia an peuple nombreas
s son passage, et ii eatendit prononcer ces horribles
paroes: a Voili da gibier de la guiliotine. * Le 16 da
e rois, M. Bergon compauat devant le tribunal riamff
mort dans la mIti
vohiionnaire et fnt coadamane
sace-Parmi les sareiiites qui face-ompagnerent jusq'ik
PFattaaud se trfuverent des pretres jureurs armes de
les cheveux,
i•es- Apres qie ie bourrea laii eia co~i
ajoUer i I'inndes forceneas qui FL'eouraient. roia ant
iBmi da suppike, fit sortir sa chemise et iFtendit sur see
cabih ea lai adressant ces excrables paroles: a Te voilk
,Irti e chasabi-, va--ena dir ia mezse. u En 3s rensauplice, rhomme de Diea recita ie Miserere i
dtai
aperru£t insitrunient fatal,
okmL.osoidvaussr loin gaiu
a '-.em;ie et ui dit :
r=r~it
les
iliEra ses suliers,
*baonne-iesa ui paivrm,

Jesus-Cahrit Sc r;ait

nu-picds

Eas-ite ii marcha
ie vex. fair cie mei e.
-aire.
*lCa
tm pas :apide. nr.sa av.ec IC.e gand Serrtmet suT Ic
iafreaic- . .o i^se rontra plein
z
&re de ie dierniees
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de dignitd et de courage en consommant son sacrifice
sous le fer homicide, le 17 mai 1794.
4. M. BORIE (Andre) (dit Portefaix).
M. Borie (Andre) (dit Portefaix) 6tait n6 h Poulhac,
diocese de Mcnde, le 28 decembre 1736. Requ au seminaire interne de Cahors, le 17 octobre 1757, il y fit les
voeux le 18 octobre 1759. Superieur du seminaire d'Albi
depuis le mois de septembre 1774 jusqu'en 1792, il se
retira lors de I'abolition des anciennes institutions .ecclesiastiques dans le bourg de Poulhac, pres Saint-Chely
d'Apcher. Modele de pietd et des venus de son etat, il
n'avait point pr6te serment et avait cru pouvoir se dispenser d'obeir a la loi de la deportation. Arret6 au commencement de 1794, il fut traine dans les prisons de
Mende, deja chef-lieu du departement de la Lozere. Le
tribunal criminel de ce departement le condamna a la
peine de mon comme pr6tre refractaire, le 12 floreal
an II (2 mai 1794). Sa soeur Marie Portefaix, chez qui il
demeurait, fut aussicondamn6e le 3 prairial an II (22 mai
1794), h la deportation toute sa vie, comme a receleuse de
pretres refractaires a.
5. M. BORIEs (Jean-Elie).
M. Bories (Jean-Elie) naquit a Sarlat, le 17 septembre 1720. II entra, le 17 fevrier 1739, au seminaire interne

de Cahors oh il fit les voeux le 18 f~vrier 1741. Supdrieur du seminaire de Sarlat, a partir du 24 mai 1777, il
le dirigea en ayant de plus le titre de vicaire general du
diocese, jusqu'au moment ou eclata la Rdvolution. II fut
un des plus zlees a se soulever contre la Constitution
civile du clerg6 et ne voulut pas; par consequent, pr6ter
le serment; apres la loi de deportation du 26 aoot 1792,
il ne crut pas devoir sortir de France. La tranquillite
dont jouissait sa province le faisait applaudir a la bonne
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inspiration qu'il avait eue d'y demeurer pour se rendre
utile aux catholiques ; mais vers la fin de 1793, ce calme
fut fortement trouble.
M. Bories fut arr4td et apres plusieurs mois de sejour
dans les prisons de Perigueux, oi il avait 6et conduit, on
le traduisit devant le tribunal criminel du departement
de la Dordogne, sidgeant en cette ville, le 14 messidor
an II (2 juillet 1794); et, ce m&me jour, il fut envoyd i
I'echafaud, comme a pretre refractaire' a.
7. M. BRocuols (Paul-Nicolas-Raymond).
M. Brochois (Paul-Nicolas-Raymond) etait n6 a Paris
sur la paroisse Saint-Sulpice, le 14 decembre 1742. Recu
au s6minaire interne de Paris, le 27 juin 1762, il fit les
voeux le 28 juin 1764.
Au moment de la Revolution, il dtait directeur an sdminaire d'Amiens et ne voulut pas pr6ter le serment. II
continua dans cette ville l'exercice de son ministere durant les annees 1792 et meme 1793. Mais les revolutionnaires le prirent et le jeterent en prison, avec l'intention
de le faire succomber juridiquement sous la hache homicide. Le Seigneur ne leur permit point cette feroce jouissance, et il appela M. Brochois a lui, lorsqu'il etait encore
dans les fers, sans le priver neanmoins de ses droits a
la palme du martyre. II mourut captif pour Jesus-Christ
et sa d6fense, en 1793, apres une longue detention.
8. M. CARoN (Jean-Charles).
M. Caron (Jean-Charles) naquit i Auchel, dans le diocese de Boulogne, le 3z d6cembre 1730. 11 entra au seminaire interne de Paris, le 9 octobre 1750 et fit les vceux

j.

Ici, i la suite de Guillon, M. Perboyre mentionne M. Bonze

(Pierre), qui fut massacrde Saint-Firmin, i Paris, le j septembre 1792.
M Booze n'appartenait pas a la Congregation de la Mission; il n'est
pas mentionn6 sur nos registres. - Note des A

nales.

-

662 -

le to octobre 1752. M. Caron fut encore du nombre de
ceux qui furent massacres aiSaint-Firmin, le 3 septembre.
9. M. CAoON (Mathieu).

M. Caron (Mathieu) naquit aussi h Auchel (diocese de
Boulogne), le to mars 1739. II fut recu au seminaire interne de Paris le 2 juin 1759, et fit les veux le 3 juin 1761.
Attache a la maison de Versailles, il fut emprisonne
comme pr6tre inserment6 dans le batiment des Ecuries
de la reine, apres la catastrophe du to aoot. II ne fut pas
libre d'obeir A la loi de deportation, et, le 8 septembre
suivant, ii fut, avec ses autres confreres, assassin6 dans
sa captivite.
to. M. CouLN (Jean).
M. Collin appartenait A la maison de mission a Versailles. Ayant conservd sa conscience pure des erreurs
schismatiques et du serment de 1791, ii fut arretd inhumainement comme pretre r6fractaire, aprs l'horrible
attentat du to aoit 1792. On 'enferma avec huit autres
ecclisiastiques dans les batiments des Ecuries de la reine,
et, le 8 septembre suivant, les assassins vinrent l'y massacrer, ainsi que ses confreres, comme ils l'avaient fait a
Paris, quelques jours auparavant.
I . M. CorIN (Nicolas).

M. Collin (Nicolas) se trouvait au s6minaire de SaintFirmin * et suivit les principes de son supdrieur dans le
I. M. Collin (Nicolas), n6 le i2 decembre 1730en la paroisse SaintMartin de Grenant, diocese de Langrcs, a etc requ, leI o mai 1747, a
Saint-Lazare, et y a fait les veux Ile 21 mai 1749, en presence de
M. Jaubert. Le registre du personnel qui donne ces d6tails, indique
qu'il sortit, momentanement sans doute, et, il faut le penser, avec permission de ses supirieurs. Devenu cure de Genevrieres, au diocese
de Langres, it ne preta le serment de 1791 qu'avec des restrictions
qui en ecartaient I'erreur, et il laissa a ses paroissiens un expose
doctrinal precieux qui a.te public par un de ses successeurs: M.Cel-
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refus du serment; il dut alors participer a ses epreuves.
Rdduit t demeurer prisonnier dans cette maison, il prdvit qu'il etait destine a sceller la foi de son sang, et se
prdpara au sacrifice de sa vie pour elle. II fut immol1
avec ses confreres dans le sacerdoce et ses dgaux en vertus, le 3 septembre, Age de soixante ans'.

13. M. FONTAINE (Simon-Bruno).
M. Fontaine (Simon-Bruno), n6 i Arras le 21 juin 1735,
fut requ au s6minaire interne de Paris, le i5 septembre
1752 et fit les vceux le 16 septembre 1754.
Ancien professeur de theologie et superieur du seminaire de Noyon, M. Fontaine se d6clara hautement contre
la Constitution civile du clerge. Ayant refusd de preter
le serment, ii fut oblige de sortir de France aprbs la loi
de deportation. La Belgique fut son premier refuge, puis
il se rendit dans les Etats remains et enfin a Rome oh,
sa reputation I'ayant precede, ii fut honorabiement accueilli
par le Pape Pie VI. LU, son amour pour l'Eglise et pour
la monarchie francaise lui fit composer plusieurs 6crits
pour la defense des droits de I'une et de I'autre. Parmi
les productions importantes sorties de sa plume, on remarque une dissertation qu'il avait publiee en Belgique,

sous ce titre: Vains Eforts d'unjureurdeliberte et d'dgalit6,ddcridtpari'Assemblde ligislative,le 3septembre r17 2.
- Bruxelles, chez Emmanuel Flou, imp.-lib., rue de la
Putterie, avec approbation donnee A Auderlecht, le
28 fdvrier 1794.
lir, ancien cure de Genevrieres ;ses adieux is ses paroissiens. (ln-ia,
Langres, imprimerie Dangion, s. d.; in-12 de 34 pages.). M. Collin,
repouss6 i Paris par la Revolution, vint y mourir au seminaire de
Saint-Firmin qui 6tait une maison de sa famille religieuse. - Note
des Annales.
e
st par
1. M. Perboyre mentionne ici M. de Langre (.tienne). C'
Annaes.
des
Note
Revolution.
la
a
erreur. M. de Langre a survecu
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C'etait une refutation tres forte d'une consultation
qu'avait composee et que faisait circuler en Belgique,
I'abbe Duvoisin, elev6, dans la suite, par Bonaparte sur le
siege de Nantes. La faussete de la date oi cet abbe pr6tendait que ce serment avait etd prescrit, etait le moindre
de tous les torts que M. Fontaine reprochait h ce memoire,
tres repandu, quoique en manuscrit, parmi les pretres belges. Dans sa lumineuse refutation, oi la precision du
style egalait la force de logique et de doctrine, M. Fontaine exposait d'une maniere energique les consequences
indvitables qui resultaient de la prestation du serment,
tant au prejudice de la religion qu'au detrimentde la monarchie. Le regardant, avec presque touis les theologiens,
comme plus dangereux encore que celui de la Constitution civile du clerge, it s'appuyait sur les autorites les
plus imposantes, et surtout sur les textes sans replique
des brefs dogmatiques de Pie VI, adoptis par I'Eglise
universelle. Cet ecrit parut si excellent en Italie, qu'on le
traduisit en italien et on le publia i Macerata sous le titre
de: Vani sforri..., etc. Le Souverain Pontife, les membres
du Sacre-College, les theologiens les plus accredit6s y
applaudirent, et le journal ecclesiastique de Rome en
prdconisa le merite. Lorsque, en 1796, Pie VI fut enleve a
sa capitale et que ses Etats furent changes en republique
par les troupes du Directoire de la ddmocratie francaise,
M. Fontaine, force de fuir, alla consacrer son ministere
aux malades de l'h6pital de [Laybach ou] Lubiana' en Carniole, dans iequel se trouvaient alites beaucoup de soldats
frangais, atteints d'une epid6mie. Non content de les assister, de les entendre en confession, de leur administrer
les derniers sacrements, il leur faisait souvent le cathechisme et de pieuses instructions. L'archeveque de Lubiana, Mgr de Brigido, qui avait conqu pour lui une
r. Laybach, en slovene Ljubljana. -

Note des Annales.
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affection egale a 1'estime qu'il lui portait, l'exhorta sonvent
avec ses grands vicaires a s'occuper un peu plus de sa
conservation et a ne pas rester si longtemps avec les pestiferes. Ce venerable missionnaire, plus que septuagenaire,
n'ecoutant que son zble, fut enveloppe par la contagion,
et, en terminant ses jours, devint un martyr de la charite.
14. M. FRANCOIS (Louis-Joseph).

M. Francois (Louis-Joseph) naquit i Busigny, dans le
diocese de Cambrai, le 3 fevrier 1751. 11 fut recu au seminaire interne de Paris, le 4 octobre 1766, et fit les vcuu
le 4 fevrier 17 69.
Comme nous l'avons deji vu, M. Franqois etait superieur de Saint-Firmin. Lorsque l'Assemblee constituante
eut decrete que tous les pretres, fonctionnaires publics,
seraient tenus d'adherer par le serment a la Constitution
civile du clerge, M. Francois qui deji avait donne un
6crit oh s'etait manifestee sa vertueuse opposition aux principes des novateurs, a savoir : son opinion sur les biens ecclesiastiques, s'empressa d'en publier un autre intitule: Point
de dimission, par lequel il representait aux eveques, aux
cures et i tous les ecclesiastiques en fonction, que leur
devoir etait de ne point renoncer a leurs charges. II publia bient6t apres une reponse a M. Canus, dans laquelle
il vengeait 'orthodoxie et la regularite des brefs de Pie VI,
relatifs a la Constitution civile du clerge, et trois lettres
sur la juridiction episcopale, en refutation des dcrits
schismatiques de Gratien, usurpateur du siege metropolitain de Rouen.
Considerd comme fonctionnaire public, et raison de
sa dignite, M. Francois fut interpell6 par le comite civil
de la section, pour preter serment; il refusa et donna
aussit6t sous ce titre : Mon apo!ogie, un excellent ouvrage,
dans lequel il demontrait qu'on ne pourrait preter le serment sans embrasser l'hersie et creer un schisme. Quand
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le roi eut refuse de sanctionner le decretdu 26 mai 1792,
oh il dtait dit que les pretres n'ayant pas pr6et serment
seraient deportes, il publia ercore un int6ressant opuscule
intitule : Apologie du Veto apposi par le Roi au dicret
concernant la deportation des pritres. C'etait plus qu'il
n'en fallait aux ennemis de la religion pour envelopper
ce zdl6 ddfenseur dans le nombre de ceux que l'impiet6
voulait egorger. Le 13 aodt 1792, 1 fuii amnenZ devant le
comit6 civil de la section, qui tenait ses seances dans la
maison de Saint-Firmin. Les bienfaits qu'il avait r6pandus
dans le quartier, la reputation de ses bonnes ceuvres, la
douceur extreme de son caractbre parlaient en sa faveur,
et quelques-uns des membres du comitd voulaient le faire
echapper A la mort. Mais ses ecrits contre le serment
etaient trop connus et avaient produit de trop heureux effets pour que les pers6cuteurs en chef ne l'eussent pas
designd sp6cialement a leurs sicaires. Aussi, si quelquesuns lui montraient de I'intertt, il se trouvait de ces
assassins, auxquels les directeurs des prochains massacres
avaient recommandd de ne pas se laisser gagner par aucune
consideration, qui pit detourner leurs coups d'une si importante victime. Quoique plusieurs de ces monstres
eussent et6 en particulier les objets de la bienfaisance de
M. Franqois, ils se raidirent contre les prieres de ceux
qui voulaient le sauver, et ils l'arracherent en quelque
sorte au comit6, pour le constituer prisonnier dans le
sdminaire. Le jour du massacre, le 3 septembre, il fut,
comme plusieurs autres, jet6 dans la rue parles fendtres,
oh une partie des meurtriers, apostes pour assommer les
pretres qui survivaient h cette chute, voyant que M. FranCois respirait encore, mirent en usage les moyens les plus
atroces pour achever de lui arracher la vie. Il n'6tait age
que de quarante-deux ans.
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15. M. GALLOIS (Jean).

M. Gallois (Jean), ne h Longueville, diocese de Toul,
le 27 octobre I756, fut admis au seminaire interne de la
Congregation de la Mission, a Paris, le 8 fevrier 1777 et
fit les voeux le 9 fevrier 1779. Ce Missionnaire, sacristain
de la chapelle du roi a Versailles, ne fut pas moins fidkle
que ses autres confreres en refusant le serment. La, aux
yeux des revolutionnaires, etait tout son crime; aussi,
apres le o1aout, ils le saisirent et I'enfermerent comme
pretre refractaire dans le batiment des Ecuries de la reine.
Quoiqu'il eat appartenu a la maison du roi, la cause de
sa detention fut toute religieuse, comme celle des autres
pretres captifs qui avaient et6 totalement etrangers au
service de la cour. Afin que lA, comme a Paris, il n'y
edt pas de doute que les massacres eussent pour premier
mobile la haine du sacerdoce et de la foi catholique, on
eut soin de preluder par les pretres, le 8 septembre, au
carnage qui devait avoir lieu le lendemain pour les prisonniers amenes d'Orleans a Versailles. Pour exciter la
populace, les meneurs ne semblerent en vouloir qu'k
M. Gallois, pensant que, quand les assassins auraient
trempe leurs mains dans le sang de ce ministre de JesusChrist, ils n'epargneraient pas les autres. Afin d'atteindre
leur but, ils disaient de lui avec rage : z Ce monstre-li
est vendu a la cour, il ne doit pas en rechapper. * Tout
en proferant ces cris, ils le font avancer; un d'entre eux
lui d6charge a tour de bras une barre de fer sur les jambes
et les lui casse, un second lui assene un coup de massue,
et le respectable Missionnaire expire. Tel est le recit que
donne M. Jacob, qui avait vu de pres le massacre.
16. M. GRUYER (Henri).

M. Gruyer (Henri), n6C

Dl6e, dans le diocese de Besan-
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con, le i3 juin 1734, entra au seminaire interne de Paris, le
32janvier 177i, et fit les voeux i Angers, le 24 janvier 1773.
Se basant sur l'ouvrage de Guillon, les Martyrs de la foi (t. III,
p. 241), recueil pricieux, mais dont les d6tails ont besoin d'etre
contr6les, M. Perboyre raconte ici que M. Gruyer (Henri) fut massacrd i Versailles.
Mais sur la liste dressee en vue de I bWatification des martyrs de
la Revolution par Mgr R. de Teilet publide dans La Semaim religirase
de Paris (annee 1902), M. Gruyer ect marqu6 (n 34) parmi les
victimes du 3 septembre 1792 au seminaire de Saint-Firmin, A Paris.

17. M. GuIBAuD (Jean).
M. Guibaud (Jean) etait ne h Hybres, en Provence, le
26 janvier 1761.11 fut reCu au seminaire interne de Paris,
le 14 mars 1778, il fit les vaeux le 29 juin 1780.
M. Guibaud etait le petit-neveu de Massillon. Plac6 au
grand seminaire du Mans, il exergait le saint ministere
dans cette ville avec beaucoupde fruit. Sa vertu etait trop
ferme et trop eclairee pour ceder aux illusions et il ne
preta pas le serment a la Constitution civile du clergd.
En toute occasion, il I'anathematisait et affermissait les
autres dans la foi. N'ayant point 6td fonctionnaire public,
et ddsirant toujours etre utile aux fideles du Mans, ii ne
sortit point de France lors de la loi de la deportation;
et quand les temps devinrent plus orageux, vers la fin
de 1793, il se retira dans une campagne pres de la ville,
chez deux religieuses. Mais une femme cupide et perverse
I'y avant aperqu et voulant gagner les too francs promis
a quiconque decouvrirait un pretre cache, alla le ddnoncer. On vint bient6t le saisir et il fut conduit dans les
prisons du Mans. Apres quelques semaines de captivite,
M. Guibaud fut condamne, le 28 vent6se an II (18 mars
'794), i la peine de mort, comme pretre r6fractaire, par
le tribunal criminel du departement de la Sarthe si6geant
en cette ville; et dis le lendemain il perit sur I'echafaud'.
i. Ici M.

Perboyre, i la suite de Guillon, mentionne M. Grillet
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19. M. GUIN (Claude-FranCois).

M. Guin (Claude-Frangois), etait ne a Vellefrie, pres
Vesoul, le 4 mai 1759. I1 entra au seminaire interne de
Paris, le 9 aodt 1775, et fit les voeux le to aoit 1777II habitait la maison de Saint-Lazare; et lors de la suppression des communaut6s religieuses, en'I791, ii se retira
dans son pays. Adversaire zele du serment, il s'appliqua
A preserver les autres de cette erreur et se devoua au salut
des Ames; il rdussit pendant les terribles annees de 1793
et 1794 a se soustraire au fer des persecuteurs.
Les annees suivantes, ii reprit ostensiblement l'exercice
du saint ministere dans la ville de Besangon. Apres la
crise politique du 18 fructidor (4 septembre 1797), ii ne
put echapper Ala persecution qu'elle avait allumde. II fut
arret6 et envoy6 a Rochefort pour atre ddpor:t. a la
Guyane. On I'embarqua, le 12 mars 1798, sur la fr6gate
la Charente, d'oh, le 25 avril, il passa sur la Decade, qui
alla le jeter a Cayenne vers le milieu de juin. A peine
arrive, il se vit repousse dans le d6sert de Sinnamari, oA
il eut, a la verite, le faible avantaged'tare requ dans l'habitation d'une demoiselle Rochereau. Mais M. Guin n'y
fut pas mieux a 1'abri des fldaux mortiferes du climat.
Une fievre putride le saisit et ilsuccomba le 3janvier 1799,
a P'ge de quarante-trois ans.
20. M. GUINAUD (Louis).

M. Guinaud (Louis) naquit a Mornant, dans le diocese
de Lyon, le 28 septembre 1733. Requ dans la Congregation de la Mission au seminaire interne de Lyon, le 5 janvier 1752, il fit les voeux le 6 janvier 1754. C'est mal A
(Jean-Henri) et dit qu'il fut massacre Ie 3 septembre 1792. C'est unc
erreur provenant de ce qu'on a confondu parfois M. Grillet avec
M. Gruyer doat il est parle ci-dessus. M. Grillet a survecu a la Rdvolution; il est mort en i80o. (Voy. Mdmoires d'Auribeau.)
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propos que dans quelques listes imprimdes de la Rdvolution on le nomme : Guinarder, Guignard.
Apres avoir et6 employd an pelerinage de Vafleury,
M. Guinaud fut envoyd au seminaire de la petite ville de
Mornant. Comme tous les pretres fideles, il refusa le serment & la Constitution civile du clerge. Au moment de
la lo- de d6portation du 26 aoft 1792, il crut pouvoir se
dispenser de sortir de France et vint habiter Lyon. Ilvint
partager les sollicitudes et les esperances des catholiques
de cete ville pendant le siege, en 1793, ainsi que leurs
dangers quand elle fut envahie par les troupes de la Convention. On I'arreta vers la fin de cette annee. Quand ce
pr6tre venerable, alors ag6 de soixante ans, fut traduit
devant la commission revolutionnaire et qu'il s'y entendit
faire des questions et des propositions contraires a sa
conscience, quoique d'un caractere faible et timide, il les
repoussa avec une intrepide fermetd. Les juges le condamnerent a la peine de mort comme pretre refractaire
et prechant le fanatisme. Cette sentence dict6e par la
haine contre la religion fut rendue le 27 niv6se an II
(16 janvier 1794), et mise a execution le meme jour.
21. M. HAYER (Louis).

M. Hayer (Louis) naquit i Sarrelouis dans le diocese
de Treves, le 4 avril 1751. II futrequ au seminaire interne
de la Congregation de la Mission k Paris, le 8 novembre
1768 et fut admis aux vceux le 6 novembre 1770. N'ayant
pas fait le serment, il fut guillotine.
M. Hayer Atait professeur au grand seminaire de Poitiers an
moment de la Revolution. Quand les directeurs du seminaire
durent se disperser en 1791, M. Hayer se retira i Niort dans
le but d'etre utile aux catholiques fideles. II fut dinonce et
arr&t et alors traduit devant le tribunal criminel des Deux.Slkres, siegeant &Niort. Condamne i mort le or avril 1792,l
lendemain il monta avec un grand courage i I'6chafaud. (Voy.
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Alfred Largeau, Revue de rOuest, n* du 4 avril 1893.) - Note
des Annales.
22. M. JANET (Jean).
M. Janet (Jean) naquit a la Roche-Beaucourt, dans le
diocese de Perigueux. Professeur de theologie au seminaire d'Angouleme au moment de la Revolution, ii ne
preta pas le serment.
Apres la dispersion de la Compagnie, ii ne retourna pas
dans son pays, il continua A exercer son ministere a
Angouleme, oh, bient6t la haine de l'impiet le ddnonqa.
Jete d'abord dans les prisons, il fut bient6t envoyd A Rochefort, vers le commencementde 17 94, pour 6tre depoet.
On 1'embarqua sur le Washington; succombant sous les
maux auxquels il 6tait en proie, il mourut en septembre
1794 h l'age de trente-six ans, et fut enterr it l'ile Madame.
23. M. IMBERT (Antoine).

M. Imbert (Antoine) naquit a Lyon, le 18 octobre 1727.
II fut admis au seminaire interne de cette ville, le 18 juillet 175i et fit les voeux le 19 juillet 1753.
D'abord directeur des retraites a Valfleury, ii dtait Ag&
de plus de soixante ans quand parut la Constitution civile
du clerge. A cette epoque, ii habitait le petit seminaire
de Mornant et ii se laissa d'abord seduire par le prestige
insidieux de cette oeuvre d'heresie. Mais son erreur ne
fut pas de longue duree, et, dans toutes les occasions qui
s'offrirent dans la suite, ii manifesta le plus vif regret de
sa faute. Depuis la suppression de cette maison de la Congr6gation, il s'etait retire dans la ville de Saint-Chamond,
et ii y vivait presque ignore, lorsque, A la fin de 1793, un
juge des plus terribles, le nomme Javogues, alla etablir
a Feurs une sanguinaire commission, chargee de mettre
A mort les pretres et les nobles. M. Imbert fut arret6 et
conduit a ce tribunal. II s'y montra en pratre invariable
dans sa foi et pret A la sceller de son sang. La commis
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sion, e; consequence, le condamna a la peine de mort,
et il la subit en vrai martyr, a l'age d'environ soixantecinq ans.
24. M. JULIENNE (Victor-Jacques).
N iaTours, le 17 septembre 1738, M. Julienne (VictorJacques) entra au seminaire interne de Paris, le 25 septembre 1761 et fit les vo:ux a Seyde, dans le Levant, le
27 septembre 1763, se trouvant avec M. Bossu, Pr6tre de
la Mission et vicaire apostolique dans le Levant.
II fut ensuite directeur an seminaire d'Amiens. II ne
voulut pas priter le serment et continua en 1791 A donner les secours spirituels aux fideles de cette ville, y
maintenant la foi par ses exhortations et ses exemples.
Mais les revolutionnaires le firent bient6t saisir et enfermer dans les prisons d'Amiens, vers la fin de cette annee.
Sa detention fut longue et douloureuse et ii succomba
avant le temps oh, sans formaliti,
on l'aurait conduit a
l'echafaud. Ma;s it n'en a pas eu moins de droit Ala palme
du martyre, car il mourut captif pour Jdsus-Christ, au
milieu des souffrances et dispos4 a donrder sa vie pour
la cause de I'Eglise.
25. M. LAmxoUaErr

(Ange-Bernard-Joseph).

Quoique neveu de celui par qui la faction schismatique
avait fait usurper le siege archiepiscopal de Lyon, M. Lamourette, Pretre de la Mission, ne voulut pas preter le
serment. Au moment de la R6volution, il dtait directeur
au s6minaire d'Amiens. 11 y fut arretd et conduit en prison. La mort seule pouvait 1'en faire sortir, soit en le
faisant aller a 1'echafaud, soit en le conduisant sur les
vaisseaux de Rochefort, soit en le faisant immediatement
passer de sa prison a une autre vie. Ce fut de cette maniere que la divine Providence disposa de lui; il mourut
dans les fers en 1793, pret a donner son sang pour
J sus-Christ.
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26. M. LECLERC (Claude).

M. Leclerc (Claude) naquit a Saint-Chamond dans le
diocese de Lyon, en 1720. 11 fut supericur du petit seminaire de Mornant, et quand la Constitution civile du
clergd parut, it etait age deja de soixante et onze ans.
Homme d'une grande simplicite de coeur, it se laissa gagner par les apparences; il preta le serment, se laissa
meme plaLer comme intrus dans une paroisse d'oh I'on
avait chass6 un curd fidele. Mais, des qu'on lui fit remarquer ses fautes, il s'empressa de les expier et fit mme
une r6tractation sincere et authentique de son serment. Son
age l'empachant de quitter Mornant, ii y exerqa le saint
ministere avec beaucoup d'edification pendant I'annee 1793.
Peu de temps apres le siege de Lyon, il fut arrete; mais
il F'agissait d'y conduire M. Leclerc, qui ne pouvait plus
marcher. Les agents de la persecution le hissirent brutalement sur une charrette, comme un vil animal qu'on
envoie a la boucherie; et cette voiture rendit le voyage
extremement penible et douloureux pour le vieillard. II
etait, en cela, semblable au saint eveque Abdere qui,
dans la persecution des Vandales, ne pouvant non plus
marcher, fut attache en travers sur une bete de somme.
Ici comme en Afrique, les bourreaux avaient dit dans
leur fureur : a S'il ne peut pas marcher, ni se tenir a
cheval pour aller oh nous voulons, qu'on Fattache h des
taureaux indomptes qui l'y trainent. n Arrive a Lyon,
M. Leclerc fut jetd dans les prisons et bient6t conduit
devant la Commission, le 26 pluvi6se an II(24 fvrier 1794).
Elle le somma de livrer ses lettres de prdtrise, mais il
les refusa sans hesiter, disant qu'il serait heureux de reparer par sa mort les scandales qu'il avait donnes. Les juges
le condamnerent au dernier supplice comme pratre refracl'echafaud, ii
taire et pr4chant le fanatisme. En allant
semblait avoir recouvre une partie des forces de sa jeu-
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ncsse. Favorise de la grice du martyre. il sentait qu'il
allait en obtenir la couronne. en s'appliquant ce que Ik
compagnon du martyre du bienhcureux Philippe, evEque
d'Heraclee. lui dit en le voyant porter au supplice parce
qu'il ne pouvait marcher: SNous n'avons deji plus besoin
du service de nos pieds, et nous sommes deja comme dans
ce royaume celes-e oiu doit cesser le secours inutile de nos
facuites corporelles. j
27. M. MARTELET

(Francois-Leonard,.

M. Martelei (Frangois-Leonard) naquit i Jussey pres
Vesoul, en Franche-Comte. le io decembre- 76o. Requ au
seminaire interne de Paris, Ie 18 mars 1i780, il fi les voeux
Ie 6 septembre 1782.
..Ses superieurs 'envoyerent~
i Mans, oi il fut prefer de
cheamr et maitre de c6remonies. Ce fut avec une grande
ardeur qu'il s'appliqua a affermir dans l'me des edelesiastiques les vrais principes contre la Constitution civile du
clergi, et, surtout, dans Y'esprit des eleves du seminkire.
Une fois la Congregation dissoute, il retourna a Jussey,
oit il travailla avec zele au salut des - mes. La loi de deportation-le forca a sortit de France rtrs: la fin de- 1792.
Apres le 9 thermidor (27 juillet 1794), il crut pouvoir
s'exposer a rentrer. Mais A peine fat-il rentre en France
par la frontiere du Nord qu'il reconnut qu'il ne failait
pas se hAter de reparaitre Jussey, oh des ennemis 'attendaient; il s'arreta donea-Saint-Omer oti il espkrait exercer son ministire:avec fruit. It y demeura deux ans; et
au printemps de 1797, les dipositions du Corps legislatif
lui firem croire qu'on pouvait-agripavec plus de-liberte;
il se rendit donc t Paris, pfrobablement avec -intention
d'aller au Mans, oUtle rappelait-.ecetde bien des fideles.
Mais arriva la catastrophe du -i8 fifrtidor (4 septembre
1797).- M. Martelet, expost ai de nouveaux dangers dans
la capitale, crut devoir se retirer -chezsa mire A Jussey. 11
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y arriva le 1 octobre; dix jours apres, onze gendarmes.
virarent se saisir de sa personne et I'emmenerent a la innicipalite de cette ville. Le juge de paix auquel on le
livra pour atre interroge, refusa la commission, et les gendarmes le conduisirent au juge de paix de Blonde-Fontaine, dont 1'aversion pour le sacerdoce etait connue. Celui-ci, d'un air hypocrite, lui promet la liberte s'il vent
renoncer a son etat de pr&tre. M. Martelet, au contraire,
se glorifie de l'etre et meme encore d'etre Missionnaire.
Cette declaration obligeait le juge a poursuivre l'interrogaioire, et il lul demanda s'il avait depuis pen exerceies fonctions sacerdotales; M. Mantelet repondit: a Oui,
toutes les fois que je I'ai pu. D Sur cette rdponse, le magistrat le fit conduire A Vesoul. Deux dames, dmues d'unecompassion qute la religion cessait d'clairer, vinrent lui
conseiller de dissimuler la verite quand il comparaitrait
devant ses juges; mais il leur repondit quil aimait mieux
mourir pour la verit6 que de vivre pour le mensonge.
Bientot apres, 'il fut conduit a F'interrogatoire, oh on lui
dit que, puisqu'il dtait pretre, il tiait par cela m6me utn
scelerat et qu'il ne sortirait point de prison, tant qu'il n'abjurerait pas le sacerdoce. Les mimes propos lui furent
tenus en quatorze interrogatoires successifs, pendant les
quatre mois qu'il resta dans la prison de Vesoul. La, au
moins, it trouvait quelques consolations dans la compagnie d'autres ecclesiastiques enfermes avec lui.
Vers la fin de janvier 1798, douze gendarmes, renforc6s
d'un piquet de cavalerie, le conduisirent enchaine avec
trois autres pretres a Besancon; 1A, encore, il retrouva.
plusieurs pr&tres captifs. Le 4 fevrier, il 6crivait a une de
ses-soeurs, restte a Jussey: -A Vesoul, j'dtais avec des
confesseuis de Jsus-Christ; ici, je suis avec des martyrs.
Les nouveaux juges l'interrogerent et le trouverent dans
les'memes dispositions, et le 8 du meme mois, i cinq
heures du-soir, il fat transfert dans une prison militaire.
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Ne doutant plus que bient6t il serait envoye a la mort, ii
ecrivit a sa mere: a Me voici a la veille de consommer
mon sacrifice !... Je rends graces &Dieu de ce qu'il a bien
voulu me faire naitre de parents chrctiens, d'un pere et
d'une mbre qui se sont eux-m6mes sacrifies pour me
donner une education chretienne. Je prie le Seigneur
qu'il daigne couronner votre ceuvre et m'accorder la grace
du martyre. J'ai tout lieu d'esperer qu'il aura egard au
sacrifice genereux que vous lui fites de ma personne, non
seulement des ma naissance, mais principalement lors de
ma consecration au saint etat de pr6tre et de Missionnaire.
Puisse le sang que je vais verser pour la foi effacer le reste
de mes peches, et toucher le coeur des ennemis de notre
sainte religion! II n'y a pas de doute qu'il n'ait fallu des
victimes'pour expier les iniquitis de notre malheureuse
patrie. Que la volonte de Dieu s'accomplisse en moi et
si j'ai le bonheur de trouver grace devant lui, j'accepte
volontiers, et de bon coeur, le calice de sa passion, dans
l'esperance qu'il voudra bien m'accorder les forces necessaire pour le boire, s'il le faut, jusqu'a la lie. a Cette lettre
etait ainsi datee: a Dans les prisons de Besancon, le 8 f6vrier 1798, veille de ma mort. a
Le lendemain, vers neuf heures du matin, il fut appele
devant la Commission militaire qui venait d'envoyer au
supplice deux saints pr6tres : MM. F. Galmiche et J. Jacquinot. Comme il repetait avec calme les mimes r6ponses
6difiantes qu'il avait faites dans les interrogatoires precedents, il s'entendit apostropher par un soldat qui lui dit:
a Je t'ai vu, scelerat, A I'armee de la Vendde, et je te reconnais bien. N II n'en fallait pas davantage pour le faire
vouer A la mort. II fut donc condamne, le 21 pluvi6se
an II (9 fevrier 1798), A Dtre fusille comme emigre rentre.
Reconduit en prison pour attendre l'heure du supplice,
il voulut faire ses adieux aux pretres qu'il avait laisses
dans l'autre prison et leur manifester ses derniers senti-
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sure et me remplit de consolation dans ce dernier moment,
mes chers confreres, c'est d'avoir ete le temoin de votre
inebranlable fermete. et de cette resignation parfaite dont
vous m'avez donne lexemple. Je meurs et je rends graces
au Seigneur, qui n'a pas permis que je fusse abandonn6 a
ma propre faiblesse. Que sa volonte s'accompiisse en moi!
Oh! si mon sang pouvait lui etre agrdable pour servir A
l'expiation de mes iniquitbs et de celles de ma malheureuse
patrie, je n'en verserais jamais autant que je le desirerais. Adieu, je vais mourir. In manus tugs, Domine, commendo spiritum meum... Dans les prisons militaires de
Besanqon, a deux heures del'apres-midi, jour de ma mort,
le 9 fevrier 1798.
Vers trois heures, il fut conduit au lieu oU il devait ktre
fusill, et en s'y rendant, il priait avec une ferveur qui dut
lui 6pargner le chagrin d'entendre les injures qu'on vomissait contre lui. On ne lui permit pas d'adresser au peuple
un discours qu'il avait prepare dans le dessein de bien
exposer ses sentiments. Tirant une legon des scandaleuses
et revoltantes scenes d'impiet6 qu'avait donnies la foule
qui assistait a l'ex6cution des pretres, M. Martelet se proposaitde dire aux t6moins de sa mort: aJusqu'a quand vous
laisserez-vous aveugler par l'erreur et le mensonge. Helas!
le flambeau de la foi, ce trdsor precieux, s'6loignede vous;
et vous ne faites aucun effort pour apaiser la coltre de
Dieu qui s'appesantit chaque jour sur la France. Quand on
conduit les ministres de Jesus-Christ sur le champ du
supplice, vous accourez. les uns, pour insulter la religion,
les autres, pour vous attendrir sur notre sort et verser des
larmes sur nous; et a 1'instant d'apres, ceux-ci se livrant
i leurs coupables plaisirs ou a une tiddeur habituelle,
se contentent de g6mir sur les verges dont Dieu se sert
dans sa colere, pour punir notre patrie coupable. II est
bien petit le nombre de ceux qui cherchent A fichir la
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colkre redoutable d'un Dieu outrage; et encore, le Sei.gneur qui ne trouve pas la terre digne d'eux, les appelle.
bient6t a lui dans sa -misdricorde. 0 mes freres, 6 mes
concitoyens! je vous pardonne ma mort comme hoame,
et je prie Dieu de vous la pardonner, en tant que vous
i'infligez a un ministre de Jesus-Christ. Songpz qu'it m'a
confi6 le pouvoir d'etre m6diateur entre vous et lui; songez que c'dtait par Wes mains ainsi que par celles de tant
d'autres pretres immolks comme moi, que ses grAces pouvaient encore se repandre sur vous... * M. Martelet perit le
9 fivrier 1798, i l'Age de trente-huit ans. Nous pouvons
.dire avec un de ses compagnons de captivit : c'est un
jprotecteur de plus dans le ciel..
28. M. PAizor (Nicolas).
M. Parizot (Nicolas) naquit a Neuf-Chiteau-les-Vosges.
.Apres la dispersion de la Congregation, il demeura a
Metz et se garda bien de pr&ter le serment. II agit de
mdme pour tous les autres serments subs6quents; et, pendant qu'il exergait son saint ministere, il fut arrete etjet6
dans les prisons de Metz en 1793. Vers la fin de I'annde,
les autorites du departement de la Moselle le firent partir pour Rochefort, oil il devait subir la peine de la deportation. On 1'embarqua sur le navire le Washington. Les
souffrances qu'il cut a supporter le conduisirent bient6t
au tombeau et il mourut au mois d'octobre 1794. Son
corps fut inhume dans 'ile Madame.
29. M.

ROGUE.

Nous ne savons rien sur ce confrere, si ce n'est qu'il
fut guillotin6 i Vannes, le 3 mars 1795; c'est ce que
nous lisons dans une circulaire de M. Cayla.
En 9go8, une biographic de M. Pierre-Ren6 Rogue, donnant sur sa
vie ct sur sa mort heroique des details tres complets, a 6t1 publiee
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par M. Bretaudeau, pretre de la Congregationde la Mission. (Un vol.
in-12, rue de Sevres, 95, Paris.) - Notes des Arnales.

3o. M. ROQUES.
C'est probablement le mime que M. Rogue, ci-dessus.

.

31. M. VERNE (Louis).

M. Verne (Louis) etait n6 A Lapte-de-Chaste, dans le
diocese du Puy, vers 1733, et, requ dans la Congregation, il fut envoy6 comme directeur au seminaire de
Mornant. Au moment de la Revolution, il ne voulut pas
prater le serment, et, une fois la Congregation dispersee,
il se retira dans sa famille. Lors de la loi de la deportation, son Age ne lui avait pas permis de sortir de France;
il fut pris et enferm6 dans une prison de la ville du Puy
et ii y mourut, Age d'environ soixante ans, tout dispose
a supporter les supplices qu'on projetait de lni faire endurer.
Nous lisons encore dans les Memoires Je M. l'abbe
d'Hesmivy d'Auribeau, qu'un Pretre de la Mission, surpris dans I'infirmerie de Saint-Sulpice, oh ii exercait son
ministere aupres des malades sous un deguisement n6cessaire, fut d'abord enferm6 a Sainte-Pelagie. II put en
sortir quelque temps apres et ii ne profita de sa liberte
que pour travailler avec un nouveau zele aupres des catholiques de Paris, avec trois autres Missionnaires que
l'on avait cru morts.

A suivre.)
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VARIETES

UN CATALOGUE DE LA CONGRIGATION EN 1708
Apris deux cents ans, on parcourt avec interEt la statistique des
tablissements de la Congregation dressee en 1708. Le titre general
st celui-ci : Ordre geographique et chronologique des maisons de la
Congregationde la Mission en I'annee 1708.
Ce catalogue fait partie d'un manuscrit (2* partie, p. 29 et suiv.)
qui se trouve i Paris i la bibliotheque Mazarine, Ms., 2446. - En
voici e texte :
ORDRE GEOGRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE DES MAISONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Ensemble, le temps, le lieu, les fonctions, le nombre
des sujets, avec la distinction des neuf provinces qui la
composent, selon 1'dtat pr6sent de cette annee 1708.
ORIENT
PROVINCE DE ROME
Maisons, annies, fonctions'.

Nombre de sujetsl.

ROME :

A Moate-Citorio (1642). Ordin., miss. .
A SS. Giov. e Paolo (1700). S4min. interne et chapelle . . . . . . . . ..
A l'Acadimie des nobles ecclesiastiques
..f3
(1704) ..............
Dans le college de la Propagande 170o
i.4
NAPLES

1I669). Ordin., miss.

i5 pr.,
5 fr.
6 pr.,
12 sdm.
12 etud., 2 fr.
pr.,
2 pr.,

2 fr.

.

2 pr.,

PiROUSE (168o). Miss . . . . . . . . .. .
MACERATA (IES6). Ordin., miss. . . . . ...

6 pr.,
5 pr.,

4 fr.
2 fr.
2 fr.

FLORENCE (1703). Ordin., miss.. retr.. semin.
FERMO (17oa
Smin .
. . . . . . ......
AVIGNON.

12 pr..

4 fr.

4 pr.,

z fr.

. . .

...

i. Abriviations : ordin. = ordinations; miss. = mission; semin. =

seminaire; retr. = retraite.
2. Pr. = pretres; fr.
frdres; sem. = seminariste; 6tud.

=

etudiant.
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PROVINCE DE LOKBARDIE

Maisons, ananes, onections.

Nombre de sojeta.

. . . . . ...
GiNEs (1645). Semin., int.. ext.
miss...
. . . . . . . .. . . .. . .
TrmIN (1654). Semin..miss . . . . . . . .
LA BAsT-r (1678). Ordin., miss. .
...
REGGIO (1680). Semin., miss . . . . . . .
PAVIE (x68a). Smin., miss . . . . . . . .
FERRARE (1697). Miss . . . . . . . . . . .
CRtEon, (t7o3). Ordin., miss., retr . . . .

14 pr.,
8 etud.,

8fr.
4sem.

8 pr.,
8 pr.,

4 fr.
4 fr.

6 pr.,

4 fr.

6 pr.,

4 fr.

5 pr.,
4 pr.,

4 fr.
a fr.

OCCIDENT
PROVINCE DE FRANCE
Maisons, anndes, fonctions.

Xombre do sojets.

PARIS :

5 pr.,
2 etud.

Aux Bons-Enfants (1625). Semin ...

3 fr.

66 fr.
A Saint-Lazare (,632). Semin., int., or- 40 pr.,
din., miss . . . . . . ... . . . ..
40 etud., 50 sem.
fr.
CRicy (1644). Miss . . . . ...... .....
52 ft.
4 pr.,
5 fr.
o pr.,
FONTAINEBLEAU (I66I). Miss., paroisse. . .
3 fr.
26 pr.,
VERSAILLES (1674). Paroisse, chapelle .. .
8 sem.
PaRa, Hotel Royal des Invalides (1675). Pa- 12 pr.,
8 etud., 4 fr.
roisse. .. . .. . . .. . .. . . ....
5 pr.,
CHARTRES (168o). Semin . . . . . . . . .
4 fr.
2 fr.
5 pr.,
SAINT-CLOUD (1688). Chapelle, h6pital . . .
6 fr.
5 pr.,
SAINT-CVa (169o). Chapelle, miss. . . . . .
PROVINCE DE POITOU
Nombre de sujets.

Maisons, an6ees, fonctions.

RICHELIEU (1638). Miss., paroisse. .....
LuCON (i638). Miss.. . . . . . ......
. .
LE MANs (1645). Sdmin., miss ....
SAINT-MEEN (1645). Semin., miss.. paroisse.

TRaGUIER (1654). Semin.

. .......

SAINT-BRIEUC (1666). Smin. . . . ....
ANGERS (1675). Semin., int., miss. ......
FoNTmNAT (1676), Miss . .....
....
. . .
TOURs (1680). Semin........

.

10 pr.,

7 fr.

5 pr.,

3 fr.

12 pr.,
to pr.,

6 fr.
7 fr.

5 pr.,

3 fr.

3 pr.,

2 ft.

3 pr.,
4 pr..
3 pr.,

I fr.
2 fr.
3 fr.

Maisoan,

682 Nombre de sujets.

Manes, fonctions.

POITIERS (1681). Simin ....
. ..
SAINT-PAUL-DE-LEON (16891. Simit..
VAxNES (1701). Simin. . .
. ....

..
...
.

4 pr.,
3 pr.,
S4 pr.,

3 fr.
2 fr.
a fr.

SEPTENTRION
PROVINCE DE PICARDIE
Maisou,

anaes, fonetions.

AMIENs (1662). Semin.. miss..
NoYON (1662). Semin..

.

. . . . .

. . .......

ARRAS (1677). Simin......
BrAuvAs (1679). Semin..

Nombre de sujetV.

.. . . . .

. . .

BOULOGNE (1681). Semin. .

..

.

..

BAYEUX (1682). Semin., h6pital . . . . . .
NOTRE-DAAE-DE-LA-D#.LIVRANDE (1692). Miss.

7 pr.,
4pr.,
4 pr..
4 pr.,
4 pr.,
5 pr.,
3 pr.,

3 fr.
3 If:
4 fr.
4 fr.
3 fr.
3 fr.
2 fr.

PROVINCE DE CHAMPAGNE
Maisons. anndes, fonctions.

TouL (1635). Simin., paroisse,
TROYms (1638). Simin., miss. .
SEDAN (1643). Semin., miss.. .
MONTMIRAIL (1644).Miss. . . .
METrz (661).

Nombre do sujets.

h6pital...
. . . . . .
. . . . . .
. . . ...

Semin., miss. . . . . . . . .

SENS (1675). Smin. . . . . . . . . . . .
AUXERRE (1680). Simin ......
. .
CHALOns (1681). Simin. ...........
DUON (s682). Miss . . . . . . . . . . . .

12 pr.,
6 pr.,
9 pr.,
4 pr..
9 pr.,
4 pr..
4 pr.,
4 pr.,
6i pr.,

6 fr.
3 fr.
4 fr.
fr.
5 fr.
3 fr.
4 fr.
3 fr.
2 fr.

PROVINCE DE POLOGNE
Mlaisons, an•des, foneions.

VARSOVIE (165 t). Smin., int., eter. . .
Paroisse, h6pital.. . . . . . . . . .
CuLt (1677). Semin., miss., paroisse .
CRACOVIE (1682). Semin . . . . . ..
STRADos (1686). Ordin., miss.. . ..
.
W!LA (1687). Semin., mis . . . . .
PRESMISLE (1687). S6min. . ....
....
Lowicz (1689). Miss. . . . ........

Nombre de sojets.

. .
. .
. .
.
. .

8 pr.,

5 fr.

8 etud., 12 sem.

5
3
3
4
3

pr.,
pr..
pr.,
pr..
pr.,

3 pr.,

2
3
3
2
3

fr.
fr.
fr.
fi.
fr.

2 fr.

683 -

-

PROVINCE DE LYON

Mlaisoa,

aa6es., fo~ctioB. :•

AnNECY (1639). Semin., mis

.

Nombre de sujets

. . . . . . .

8 pr.,
6 pr..
6 pr.,
12 itud.,
8pr.,
4 pr..
6pr., 3 pr.,
.3 pr .

MARSEmLsL (1643). S6min., miss., h6pital.

LYon (1668). Simin. int.

. . . .

. . .

Miss.c
e .........
....
.
NARBONNx (1671). Semin., mis ..
Saiw-FL.oo (1673). Smin ......
. . . . .
BzIfEas (1678). Semin., miss .

.

A.ETH (1678). Semin., mis ..
MANOsQuX1i684). $emiq. .

5 fr.
fr.
5 fr.
so sem.
4 fr.
3 fr.
3 fr.
a fr.
tr.
4

t . . .
I.

*

MIDI
PROVINCE D'AOUITAINE
Maisn.

tofctions.
uann6es,

ombre de Uljets.

..

NoTE-DAl&s-u-L.-Ross (t637). Miss.4.chapelle

. r ..

. -

.

.
.

,f
,:..

7 • -.

..

.
. .opr
CAIORS (1643). Simia. int., et. .. ..
2 etuJ.,
Miss. paroisse, h6pital .
9 pr-,
SAmTES 1644). Semin., xiss . .
4 P',
. ....
AGEN (165o). Smin. . . . .... .
MonvsAu.BAW.652). Semin., mi. . . . . . 5 pr.,
. . . 8 pr.,
BoRnewx (1682). Semin., miss.
. ....
SARLAT (1683). Sdmin., miss.. .
..
ROCuEFORT (1683). Simin., paroisse

. .
. . .
H6pital. ............
.. .- .
PAU (1683). Semin. . . . . .

.

5 pr.,
14 pr.,
2 &tud.

. . . . . .
ANGOULUME (1704). Simin. ..
Miss., cha(1705).
NOTRE-DAME.DE-BUGLOS
.. .
. .. . .
pelle...............

6 fr.
63 fr.
fr.
4 fr.
3 fr.
3 fr.

4 P'.,
4 pr.,
5 pr.,

RECUKIL ABRiGE DE TOUTES CES TA3LES DANS TOUTE
LA CONGRtGATION DE LA MISSION EN 1708

8 seminairds internes.
52 seminaires externes.
48 maisons de missions.

9 paroisses.
7 hbpitaux.
6 chapelles.

8 maisons d'ordination.
82 maisons ou environ.

55o pritres.
90 etudiants.
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So seminaristes.
3oo freres environ.
ia5o Missionnaires.

AUTRES KAISONS DANS LES PAYS ETRANGERS
Maisons,

Nombre de sujets.

atn6es, foactions.

. . . .
Alger (1645). Soin des esclaves. ..
...
.
.
.
.
.
.
.
Miss.
(17o3).
Chine
La
Barcelone ( 704) . . . . . . . . ...

.

2 pr.,
3 pr.,

i fr.
I fr.

4 pr.,

2 fr.

M. VINCENT DE PAUL, instituteur et premier Supdrieur

general de la Congregation de la Mission et des Filles de
la Charit6, pendant trente-cinq ans de superiorit6 a etabli
vingt-quatre maisons. II est d6cdd6 a Saint-Lazare, age de
quatre-vingt-cinq ans, Ie 27 septembre 166o.
M. Ren6 ALMERAS, deuxieme Superieur gdenral de la
meme Congregation, est mort a Saint-Lazare, la soixantieme ann6e de son age et la douzieme de sa superioritd,
le 2 septembre 1672, apres avoir 6tabli huit maisons.
M. Edme JOLLY, troisieme Superieur general de la meme
Congregation, a fond6 quarante maisons pendant vingtcinq ans de superiorit. II est mort a Saint-Lazare ayant
atteint soixante-quinze ans, le 21 mars 1697.
M. Nicolas PIERRON, quatrieme Superieur gendral de la
m6me Congregation, apres avoir etabli cinq maisons et
continue sa charge six ans, s'est dimis a cause de ses infirmites, le 2 avril 1703. II est morn Saiat-Lazare, le 27 aodt
1703.
M. Francois WATEL, cinquieme'Superieur g6ndral de la
meme Congr6gation, a etd 6lu le I• aoOt 1703.
Tel est le catalogue de 1708.

A titre de comparaison, voici quel est, Adeux cents ans de distane,
ie chiffre total du personnel de la Congregation (en comprenant les
pretres, les freres coadjuteurs, les etudiants ct les seminaristes) :
En g9oo, ce chiffrc etait de 3 249 personnes; en 9go8, il est de
3 446.

-
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

320. Annali della Ss. Vergine di Lourdes. Periodico
mensile. Un vol. in-12, Napoli, Febbraio, 9go8.
Cette revue mensuelle avail existz deji, et c'est apres avoir disparu
o pendant cinq lustres a qu'elle reparait. Son but est d'entretenir la
devotion a Notre-Dame de Lourdes dans la chapelle de la maison de
Saint-Nicolas de Tolentino, Corso Vittorio-Emmanuale, a Naples.
Cette chapelle est desservie par les Pretres de la Mission.
Nous faisons des vaux pour que cette revue, publiie avec l'autorisation de Mgr I'archeveque de Naples et des supirieurs de la Congregation de la Mission, atteigne le but tr6s desirable qu'elle se propose.

321. Wonderbaar leven van den H. Vincentius a Paulo
(Vie admirable de saint Vincent de Paul), par M. Guillaume
MEUFFELS, Prdtre de la Congregation de la Mission. Un vol.
in- 18 de 32 pages, illustre.Seminaire de Wernhoutsburg prts
Zundert (Hollande). Prix o fr. to.
Cette gracieuse brochure, &crite en langue hollandaise, fera connaitre par des ricits -historiques pleins d'intiret, la vie de saint
Vincent de Paul et ses ocuvres merveilleuses. C'est un petit livre de
propagande qui, grAce i son prix tres minime, peut etre distribut
abondamment, et en Hollande, et en Belgique dans les pays de langue
tiamande.
Une courte notice et deux dessins font connaitre a la fin de cette
brochure les cuvres de. la familie religieuse de saint Vincent de Paul
deja etablies sur la terre de Hollande.

322. Virtudes y Doctrina espiritual de san Vicente de
Paul, obra escrita en frances por el Sr. MAYNARD, traducida
al espafiol. Madrid, casa central de la Misi6n, 1908. Un
vol. in-8 de xi-463 pages.
bien connu et
C'est une traduction cxacte et fidele de 'ouvrage
tris apprecie de M. I'abb6 Maynard, chancine de Poitiers. Le prologue de ce volume le constate et nous fair connaitre que la traduc-

Mission;
tion est lceuvre de M. Emmanuel Orriols, Pr6tre de la son condonne
a
y
Congregation,
meme
la
de
M. Maurice Horcajada,
se
cours. Imprimi sur beau papier, en caracteres nets, ledevolume
Paul sera
presente tras agreablement. La doctrine de saint Vincent
certainement goatee des ames chretiennes en Espagne..A. MILOX.

-
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE
(Suie.)

IXI. --

SOUs M. AITOINE FIAT

j879. Absco (•Nord), M. C., Ecole.
Assomption (Paraguay), H6pital.
Barcelone (Espagne, Cataogne), H6pital da" c-Ca r-Barcelone (Espagae); HOpital general.
B6ne (Algerie), Creche.
Brindisi lcIalie), M. C., H6pital Saint-Vincent.
Catane (Sicile), H6pital municipal.
Chaumont-sur-Loire, par Onzain (Loir-et-Cher), M. C.
E L.
Ciudad Real (Espagne, Castille). H6pital.
Ciudad Real (Espagne, Castilie), Hospice.
Coruck-Loo (Beigique), M. C., Ecole Saint-Pierre.
Corella (Espagae, Navarre), H6pital.
Cullera (Espagne, Valec), Asil de Saint-Laurent.
Elorrio (Espagne, Biscaye), H6pital
Gross-Wardein (Hongrie), Kolosvari Utka, Ecole.
Gross-Wardein (Hongrie), H., M. C.
Guastalla (iatlie), HpitaL ..
Hluy (Belgiquc),.Asie Sant-Vincent.
Lauro (Italie, Asile.Saint.Philippe.
Lucca (Italie), Ecoles.
Lugo (Espagne, Galice), H6pital.
Lugo (Espagne, Galice), Hospice.
Lynchburg (Etats-Unis, Virginia), Ecole Sainte-Croix.
Meidliig (Autriche), H., Orphelinat.
Modica (Italic), Ecoles Polara.
Milwaukee (Etats-Unis), Ecole Saint-Jean.
Nagyvarad (Bihar, Hongrie), Crche, Ecole.
Najera {Espagne, Logrono). H6pital.
Naples (Italie), M. C. Saint-Antoniello.
Ostiglia (Italie), Hopital.
Oyiedo (Espagne, Asturies}, H6pital.
Palencia CEspagne, Vieille Castille), Maternit6.
Palma, lie Majorque (Baleares), H6pital.

-
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Palma. ie¢
Majorque (Baliares), Crtche.
Panama (Colombie), H6pital civil.
Parabiago (Italie), Asile, IEcole.
Plaine Saint-Denis(Seine), M. C., E. L.
Plaisance (Italie), H6pital Victor-Emmanuel.
Ras Beyrouth (Syrie), M. C.
Resica-Resicabanya (Krasso-Szoveny),par Temesvar (Ho n
grie), H6pital.
Rosolini (Sicile), M. C.
Sassari (Italie), Asile Saint-Apollinaire.
Sierra Almagrera (Espagne, Almeria),. lpital Jarosa.
Szegedin (Csongrader, Hongrie), Berlin-Ring,, i , M. C.
Talavera de la Reina (Espagae, Vicile-Castille), H6pital.
Thierbach, poste. Ratteaberg Autrche, .Tyrol), Ecole,
Ouvroir.

Taro (E pagac, Zamara), H6pital.
Tourcoing (Nord), Ecole Saint-Vincent ..
Valdemoro (Espagne), Asile des orphelins. de la garde
civique.
Valdemoro (Espague,
des soeurs.

Madri-d), Maison.de retraite
,

Villalpando (Espagne, Leon), H6pital
Villanuova (Italie), Filature.
Werfen (Autriche, Pongau),.H6pital.

.

.

1880. Alcala de Henares (Espagne, Cstilla la Nueva), Casa
Galera.
Alt-Erlaa (Basse-Autriche), H6pital.
Andujar (Espagae, Jaen), Asile Saipt-Joseph,
Anvers (Belgique), Creche,
Astudillo (Espagne, Paleacia), Asile.
Bologne (Italie), HOpia d'4nfants.
.
B6ne (Alg6rie), H6pital militaire.
Bordeaux (Gironde), M, C. Saint-Remy.
Brescia (Italie), Maisoq de santd.
BrisigheUaIhalie, Romagne), H6pital Saint-Beraard.
Capestang (Herault), Ecole L,
Carmona (Espagne, Seville), Hopital.
Castelbolognese (Italie), H6pital.
Catane (Italic), Orphelinat Saint-Vincent.
Catane (Italie), Hospicq municipal.
Chieri (Italic), Asile.

-
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Clermont iPuy-de-D6me), Aveugles.
Colorno (Italic), Alienes.
Cosenza (Italie), H6pital civil.
Coulommiers (Seine-et-Marne), Ecole L.
Darlington (Angleterre), M. C.
Forino (Italie, Abruzzes, province d'Avellino), Asile de la
princesse Hedlne.
Gioja del Colle (Italie), H6pital.
Hangest (Somme), Hospice.
Hijar (Espagne, Tdruel), Asile.
La Fere (Aisne). Ecole L.
Lagny (Seine-et-Marne), Ecole L.
Lauzerte (Tarn-et-Garonne), Ecole L.
Leon (Nicaragua, Amerique centrale), Orphelinat.
Limbourg (Belgique), Maison Sainte-Maie, Ouvroir.
Livourne (Italie), H6pital d'enfants.
Mogliano (Italie), H6pital.
Mundaca (Espagne, Biscaye), H6pital.
Nagyvarad (Bihar, Hongrie), Ecole Immaculata.
Ostuni (Italic), H6pital.
Ozieri (Italie), Asile.
Paris Notre-Dame des Champs, boulevard Montparnasse,
92, Ecole.
Porto d'Anzio (Italie), Asile.
Saalfelden (Autriche, Pinzgau), H6pital.
Saint-Quentin (Aisne), M. C. Saint-Jean.
San Miguel (Salvador), H6pital.
Sansevero (Italie), H6pital.
Santiago (Espagne, Galicia), Grand H6pital.
Santiago (Chili), Dispensaire.
Sassari (Italie, Sardaigne), Ricovero Saint-Pierre.
Sorrente (Italie), Ecoles Saint-Joseph.
Toulouse (Haute-Garonne), M. C. Immaculee-Conception.
Torok Sz t.- Miklos (Szolnok, Hongrie), Ecole.
Vac (Pest, Hongrie), Asile, Ecole.
Voltri (Italie), Orphelinat Saint-Antoine.
Waitzen, pros Pest (Hongrie), Incurables.
x881. Alcala de Henares (Espagne, Castilla la Nueva), Asile
Saint-Bernardin.
Appony (Nyitra, Hongrie), Ecole.
Bilbao (Espagne,Vieille-Castille), Asile de la Sainte-Famille.
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Bologne (Italie), Hospice Sainte-Anne.
Bruck (Pinzgau, Autriche), Ecole, Ouvroir.
Cabuerniga (Espagne, Santander), College de Tiran.
Cantti (Italie), H6pital.
Casamicciola (Italie), Orphelinat.
Ceva (Italic), H6pital.
Chicago (Etats-Unis, Illinois), Enfants-Trouves.
Constantinople (Turquie), H6pital Jeremiah.
Cornoces (Espagne, Galice, par Orense), Ecole.
Croix-Wasquehal (Nord), M. C.
Cuenca (Equateur), Orphelinat.
Drancy (Seine), Orphelines.
Esseg (Autriche, Slavonie), Orphelinat.
Ferrol (Espagne, Galice), H6pital de la marine.
Fiume (Autriche, Istrie, Littoral), Orphelinat.
Graz(Autriche), Lionhard Str., i to, Institution d'aveugles.
Grosseto (Italie), H6pital.
Guernica (Espagne, Biscaye), H6pital.
Hegybanya (Hongrie, Hont), Ecole.
Hopfgarten (Autriche. Tyrol), M. C., Ecole.
Indianopolis (Etats-Unis, Indiana), H6pital.
La Roche (Yonne), Ecole.
Lauria (Italie), M. C.
Lumbier (Espagne, Navarre), Hopital.
Lyon-Saint-Pierre-Vaise (Rh6ne), M. C. Saint-Pierre.
Madrid (Espagne), Ecoles catholiques Chamberi.
Martina Franca (Italie), Hopital.
Melun (Seine-et-Marne), E. L.
Naples (Italie), H6pital des Pelegrini.
Nardo (Italie), H6pital.
Orvieto (Italie), H6pital.
Palma. lie Majorque (Baleares), Creche.
Paris, Saint-Pierre de Montrouge, r. Gassendi, 29, Ecole.
Porto Rico (Antilles), Asile municipal.
Radstadt (Haute-Autriche), H6pital.
Riceys (Aube), Hospice.
Rioseco (Espagne, Valladolid), H6pit·.
Saaz (Autriche), Orphelinat.
Saleux (Somme), M. C.
Saint-Epin (Oise), M. C.
Saint-Orens (Haute-Garonne), Hospice.
Salzbourg (Autriche), Asile d'enfants, Creche.

-
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Santa Cruz de Tinirife (Canaries), Asile de bienfaisance.
Santiago de Cuba, H6pital civil.
Siglisberg, pres SchennUtz (Hongrieý, EcoleSiilein (voyez Zsolna ci-apresl.
Sonaglia (Italie), H6pital.
Somma Lombarda (Italie), Asile.
Suzzara (Italie, Mantova), Hopital.
Taxenbach (Autriche!, H6pital.
Vicby (Allier), M. C.
Woltsberg (Autriche), H6pital.
Zsolna, par Oderberg (Trencsen, Hongrie), Orphelinat.
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